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SAINT VINCENT

DE PAUL

ET LES ETATS BARBARESQUES

Durant les derniers moisde I'ann6e qui vient de finir,
1911, les noms du Maroc, de la Tripolitaine, de la Tunisie revenaient sans cesse dans les discussions sur les
int6rats g6nraux des nations. A cette occasion, la pens6 e de ceux qui s'int6ressent aux oeuvres et au souvenir
de saint Vincent de Paul se reportait vers ces paysli : saint Vincent de Paul fut captif dans les Etats
barbaresques et sur ces r6gions s'est 6tendue ensuite son
action bienfaisante.
Toute la bordure de la Mediterranee qui comprend
Tripoli, Tunis, Alger, Oran, Tanger, puis en descendant du c6t6 de l'Atlantique, Larache et Sal6 Rtait le
repaire des corsaires barbaresques que redoutaient mme
les puissantes nations europ&ennes, lesquelles, pour avoir
un peu de paix, payaient tribut et devaient racheter leurs
sujets emmen6s esclaves. Ce n'est qu'en 1830, lorsque
la France s'empara d'Alger, qu'une blessure qui allait
lui 6tre mortelle fut faite a la puissance barbaresque.
Pendant que la politique s'occupe a sa maniere de
Tripoli d'Afrique et du Maroc, rappelons quelques souvenirs historiques sur ces pays si diff6rents par leur aspect et par leurs mceurs de ceux oi nous sommes habitubs a vivre.
I. -

LES DEUX RIVES DE LA MEDITERRANEE

C'est autour de cette vaste mer interieure, la M6diterran6e, que se sont d6velopp&s les grands &evnementsde
la civilisation.
Les deux rives de cette mer int-rieure sont bien diff'-
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rentes : l'une est riante et polic6e, l'autre fut longtemps
redoutable et quoique 1'6tymologie offre un sens diff6rent, il arrive qu'elle porte le nom m&me de la Barbarie.
Sur F'une des rives s'est 6panouie la civilisation, celle
des Anciens et celle des nations modernes; l1 ont fleuri
les arts, la science, 1'l6oquence. Qu'on en suive les contours en partant des c6tes de l'Espagne, lt oi les Anciens avaient place les colonnes d'Hercule ou les bornes du monde : on y trouve les cit6s du commerce, la
colonie des Phoceens fondant Marseille; les cites de la
culture intellectuelle sur les plages de r'Italie et de la
Grece, de 1'Italie oa Virgile chantait a Mantoue et a
Naples et oi l'eloquence de Cic6ron faisait retentir la
tribune & Rome; de la Grece, oh avec Platon, D6mosthene, Sophocle, Phidias, la philosophic, les lettres, les
arts avaient donne leur plus grand &clat En suivant le
rivage, on rencontrait la Macedoine - aujourd'hui les
environs de Salonique - sur laquelle rayonne le nom
et la gloire militaire d'Alexandre. Puis c'est le Bosphore et les champs de 1'Asie Mineure ubi Troja flit
avec les souvenirs de l'Iliade et l'&cho des chants d'Homere. Tout cela c'6tait la civilisation du monde ancien,
et quand le monde chr6tien surgit, c'est sur les rives
encore de la Mediterrane qu'il s'6panouit.
Sur ces rivages du co6t de l'Orient, Tyr et Sidon
avaient &6t comme les entrep6ts de la richesse et des
d6lices orientales. Isaie, le sevbre prophete, a cause de
leur luxe, les avait envelopp&es dans ses anathemes : le
pobte a traduit ses paroles :
Malheur a vous, filles de londe,
Iles de Sidon et de Tyr !
Tyrans qui trafiquez du monde
Avec la pourpre et P'or d'Ophir.
(LAMARTINE.)

Plus bas, enfin, sont les rivages de la Palestine que

-8dominent au loin les montagncs du Liban et Ics collines de Jerusalem, du sommet desquelles la lumi~re du
christianisme devait se r6pandre sur le monde. - Telle
est la rive heureuse, d'un c6ti de la Mediterrane.

La rive oppos&e offre un contraste saisissant. A la
place de la luminre et de la civilisation regnent les
ombres ou la st6rilit6. Ce sont d'abord les rivages de
1'Egypte avec les mysteres de cette terre des Sphinx et,
surtout, ce sont les c6tes de la Barbarie, oiu pendant des
siecles qui sont encore pres de nous, rigna I'esclavage,
o6 les ports les mieux abrites 6taient des repaires de
pirates et dont on peut dire d'une maniere g6naale ce
que saint Vincent de Paul disait de Tunis, oif il avait
Wt6 conduit captif, que c'Atait tiune spelonque (une
caverne) de brigands -.
Les Etats barbaresques, nous 1'avons dit, itaient
constituns par la regence d'Alger au centre, ayant a ses
c&t6s la Tunisie et le Maroc. Au dessous, du c6te de
l'Egypte s'6tendait la Tripolitaine.
De chacun de oes pays nous dirons quelques mots, en
notant ce qui, pour ceux qui recherchent les souvenirs de
saint Vincent de Paul, a un int&rt particulier.
II. -

ALGER ET TUNIS

L'Algrie, qui s'atend entre la M6diterran6e au nord
et le d&sert du Sahara au sud, avec une 6tendue de c6tes
de i 0oo kilometres, a une superficie d'environ 700000ooo
kilometres carr6s. Les habitants indigenes se divisent
en deux classes : les Berbkres (d'o4 vient le nom de Barbarie) on Kabyles, habitants des montagnes qui sont
les repr6sentants des races autochtones on de premiere
migration, et les Arabes, habitants des plaines, con-

-9qu6rants venus vcrs le viiu si&cle de I'ere chretienne.
Dans l'antiquit, la contree appelde de nos jours Algirie faisait partie de la Mauritanie et de la Numidie
dont elle suivit les destines.
La Tunisie, qui est situee a Pest de l'Alg6rie et a une
superficie d'environ 12o.ooo kilometres carres, correspond A l'ancien#erritoire de Carthage et forma sous les
Romains, les provinces d'Afrique et de Bysacene. Elle
appartint aux Vandales et c'est en 649 que les Arabes
s'y 6tablirent d6finitivement.
Longtemps les musulmans, maitres de ces deux r&gions, r6gnerent en maitres, de la M6diterrande au d6sert.
Les courses audacieuses de leurs navires firent tomber
en leurs mains une partie du commerce de 1'Europe et
des milliers de chr6tiens qui furent ou massacr6s, on
rdduits a la plus dure servitude, ou rachet6s a haut prix.
Les nations europ6ennes, qui naviguaient dans la Mdditerran6e, 'durent subir des injures sans les venger, ou
conclure des trait6s qui se r6solvaient en cadeaux et
tributs humiliants. Toutes les tentatives des Espagnols,
des Fran-ais, des Hollandais, des Anglais, kchouerent
moins contre la force des anrdes oa des escadres barbaresques, que contre la difficult6 qu'il y avait alors
d'aborder la c6te africaine.

Le journal le Temps, dans son numiro du 20 octobre 1911o a publi6 l'otude suivante oh le document historique, quoique respecte, a t6 nin pen modernis6. La lettre
de saint Vincent de Paul qu'il cite a 6t6 conservee;
nous en donnons le facsimild, reproduisant le commencement et la fin de la lettre.
L'occupation du Maroc par les Francais et de Tripoli par

les Italiens attire l'attention publique sar des pays que hantait
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jadis une vision de terreur incessamment accrue et multiplice
par les sinistres exploits des pirates bart;resques. Si l'on veut
avoir une id6e de ce qu'`tait la Mediterranie avant le grand
exemple de police internationale que donna la France par ses
expeditions d'Afrique, on lira les souvenirs et les correspondances de ceux de nos compatriotes qui furent pris en mer par
les corsaires de Barbarie, et vendus comme esclaves dans les
bazars de Tripoli, de Tunis et de Tanger : saint Vincent de
Paul, apres Cervantes, et avant le potte Regnard.
II y a notamment, dans la correspondance de saint Vincent
de Paul, une lettre bien curieuse et qui nous renseigne abondamment sur ce sujet. Datee d'Avignon, le 24 juillet 1607, elle
est adressee a M. de Commet, c avocat en la cour presidiale
de Dax ,. Le bon M. Vincent y raconte ses mesaventures,
comment il fut capturd dans le golfe du Lion, entre Marseille
et Narbonne, et ce qui advint pendant son sejour force au
pays des Barbaresques.
Done M. Vincent, se trouvant a Marseille et voulant se
rendre a Narbonne, 6couta les conseils d'un gentilhomme avec
lequel il etait logi pres de la Canebibre. Ce gentilhomme lui
persuada que la route de terre, a travers le Languedoc, par
Nimes, Montpellier et B6ziers, 4tait trop longue et fort incommode a cause des ardeurs de la saison et de la secheresse
du sol. Mieux valait. selon cet obligeant conseilleur - qui
etait peut-ktre un agent secret du syndicat des pirates. - mieux
valait prendre la route maritime, plus agreable et plus courte.
C'est pourquoi M. Vincent et ses compagnons s'embarquirent
sur une tartane, au port de la Joliette. Le temps 6tait beau.
Le ciel etait bleu. Les rayons du soleil jouaient sur l'azur 6tincelant des fiots. On naviguait, toutes voiles dehors, sous le
souffle caressant d'une jolie brse. M. Vincent avait le visage
riant et aI'me epanome... Mais tout a coup le timonier signala
trois < brigantins turcs n, qui r6daient au large, en qukte d'une
proie, et qui se rapprochaient des c6tes ( pour attraper les
barques qui venaient de Beaucaire, oi il y avait foire que l'on
estime etre des plus belles de la chretient6 ). Poursuivis a
force de rames, attaques par les trois brigantins, criblks d'une
grele de %eches dont l'une atteignit M. Vincent, ies pauvres
gens de la tartane essayerent d'opposer a cefte agressiont une
honorable resistance. Ils tuerent, dans la bagarre, un des capitaines de la bande et quatre cu cinq rameurs, qui taient peutctre, halas ! des esclaves chritiens... Mais que faire contre trols
brigantins armis en guerre et montes par des u filous
pires
que tigres ? Les pirates grimperent lestement . l'abordage,
hacherent a en mille pi&ces , le pilote de Ia tartane et s'emparerent des passagers.
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Enchaine comme les autres,4 grossierement pans6 n, M. Vincent assista, pendant sept ou huit jours, & la plus ttonnante
des croisiires. Les Barbaresques t poursuivirent leur pointe n
sur les rivages du Languedoc et de la Provence, a faisant mille
voleries n. Enfin, c charges de marchandises ), ils vir'rent de
bord et c prirent la route de Barbarie, taniere et spelonque
des voleurs sans aveu du Grind Turc ,.
une cargaison de chair
Cette . marchandise n, c'etai
humaine. M. Vincent nous dit, en un style d'une bonhomie
savoureuse et qui, sans viser a l'effet, donne le frisson, com-

ment il fut vendu aux encheres publiques, avec ses compagoons d'infortune.
c Ils nous exposerent en verte, apres procis-verbal de notre
c capture.. Leur procedure a notre vente fut qu'apres qu'ils
unous eurent d6pouillis tout nus, ils nous baillirent a chacun
tune paire de brayes, un hoqueton de lin, avec une bonette,
,t nous promenirent par la ville de Tunis, oh ils ktaient venus
c pour nous vendre. Nous ayant fait faire cinq ou six tours
a par la ville, la chaine au col, ils nous ramenirent au bateau,
ccafin que les marchands vinssent voir qui pourrait manger
c et qui non, pour montrer que nos plaies n'4taient point mora tellcs... n
Bref, on les soigna comme ces chevaux fourbus, poussifs
ou blesses, auxquels les maquignons en foire savent donner,
par des moyens expeditifs, un semblant de vigueur. Ensuite.
on les mena, pour les vendre, au bazar des esclaves. Ecoutons
le recit de M. Vincent :
a ... Les marchands nous vinrent visiter tout de meme que
a l'on fait a I'achat d'un cheval ou d'un bueuf, nous faisant
ccouvrir la bouche pour visiter nos dents, palpant nos c6tes,
c sondant nos plaies, et nous faisant cheminer le pas, trotter
" ou courir, puis tenir des faideaux, puis lutter pour voir la
C force d'un chacun, et mille autres brutalites...',
Achet6, apres de nombreux marchandages, par un pecheur
du port de Tunis qui vraisemblablement ne le paya pas tres
cher, le pauvre M. Vincent souffrit beaucoup dans cette place :
il avait le mal de mer. Son maitre s'empressa de le ramener
au bazar et de le revendre comme 6tant hors d'usage. II fut
alors achet6 an rabais par un vieil alchimiste qui 6tait un peu
fou et point mechant. Il resta chez ce vieillard depuis le mois
de septembre i605 jusqu'au mois d'aoit i606. Son service consistait I entretenir le feu dans les douze fourneaux dont se
servait cet alchimiste dans sa recherche de la pierre philosophale. M. Vincent parle avec indulgence et charit4 de ce
doux maniaque. I oubliait quelquefois sa position en regardant i'or et I'argent de son maitre se fondre en des creusets
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d orfevre. 11 fut fache sincerement lorsque I'alchimiste, appele
par Ie sultan Achmet, se mit en route. 11 regretta d'apprendre
que le bonhomme 6tait mort de nostalgie avant d'arriver A
Stamboul.
M. Vincent passa d&s lors, avec les autres biens, meubles ou
immeubles du defunt, entre les mains d'un neveu de l'alchimiste, jeune homme sauvage et cruel, qui le revendit aussit6t.
Le troisieme maitre de saint Vincent de Paul fut a un renegat de Nice en Savoie i. Ce ren6gat avait deux femmes, une
Grecque et une Turque. La Grecque avait un a bel esprit n,
et rechercha la conversation de l'esclave chritien, en qui elle
devinait ce que nous appelons aujourd'hui un ( intellectuel ,
et surtout un sentimental. La Turque, tres curieuse de son
naturel et poussee apparemment par l'exemple de sa rivale,
venatt voir souvent M. Vincent aux champs of il labourait
la terre. Elle lui demanda de lui chanter des cantiques dont
les chretiens font usage habituellement pour celebrer
leur
culte et se consoler dans leurs ipreuves.
- Le ressouvenir, dit-il, du Quomodo cantabimnus in terra
Saliena des enfants d'srael captifs en Babylone me
fit coma mencer avec la larme l'ceil le psaume Super flumina BabySLonms et puis le Salve regina, et plusieurs
autres choses en
• quoi elie prit tant de plaisir, que merveille en fut
grande... n
Finalement, le renegat se repentit de ses
fautes et pout
les rdparer, il resolut de revenir en France, et d'amener
avec
lui M.
Vincent. Ils se sauverent ensemble c sur
un petit
esquif ), et dbarquerent, le 28 juin 1607,
Aigues-Mortes.
lls allerent ensuite 41 en Avignon ,, ofl t M. le vice-l1gat
rebut publiquement le renegat avec
la larme a 1'oeil
et le
sanglot au gosier dans l'eglise Saint-Pierre
u. - G. D. (i).
(i) Nous donnons ici le texte des fragments
de la lettre de saint
Virncnt de Paul dont on a trouv6 plus haut le fac-simile
Monsieur,
L'on auroyt jugý, ii y a deux ans, a voir l'aparence
des favorables
prgrez de mes affaires, que la fortune ne
s'estudioyt, contre mon
mcrite, quI me rendre plus enviti qu'inimitt
; mais hWlas ! ce n'estoyt que pour repr6senter en moy sa vicissitude et inconstance,
con.
vertissant sa grice en disgrgce et son heur en
malheur.
ious
avez peu
Monsieur, comme
adverty deu
affaires, coumme jesvavoir,
et
trouvis, a men retour de trop
Bourdeaux, un testament faict ! ma faveur par une bonne fame
\ieille
de Tholose ; le
bi
de iade i
c4
e- Iwalpgmw meubles et quelques terres,
que ia chambre my-partie de Castres b'r a"
adsiua pour trois on
quatre cens escus qu'un mechand mauvais garnement Iui d
o Pour
retiter partie duquel, je m'acheminis sur le lieu, pour vendre
b ole
r
comme conceillW de mes meilleurs amis et de la nicessit6 que
j'avois
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Ce ne sont pas les seuls souvenirs de saint Vincent
de Paul qui sont demeur6s en Algrie et en Tunisie : ses
ceuvres bienfaisantes ont ccnserv6 son nom et sa m6d'argent, pour satisfaire aux debtes que j'avois faictes, et grande
depense que j'apercevois qu'il me convenoyt faire k la poursuite de
l'affaire que ma temeriti ne me permet de nommer. Estant sur le
lieu, je trouvis que le galand avoyt quitt6 son pays pour une prinse
de corps que ia bonne fame avoyt contre luy pour les memes debtes,
et feus adverty comme il faisoyt bien ses affaires h Marceille, et
qu'il y avoyt de beaux moyens. Sur quoy mon procureur conclud,
comme aussi k la verite la nature des affaires le requeroyt, qu'il me
faloyt acheminer k MIarceille, estimant que, I'ayant prisonnier, j'en
lourrois avoir deux ou trois cens escus. N'ayant point d'argent pour
exp~dier cela, je vendis le cheval que j'avois prins de louage k Tholose, estimant le payer au retour, que Finfortune fist estre aussi
retardE que mon deshonneur est grand pour avoir laiss6 mes affaires
si embrouillez ; cc que je n'aurois faict si Dieu m'eut donni aussi
heureux succez en mon entreprinse que l'apparence me le promecioyt.
Suit le ricit de tembarquement de Saint Vincent, puis de
sa captiuiltd h Tunis. Voici la fin de la lettre reproduite ci-dessus. Apres avoir mentionne le ban accueil que lui fit, au retour
de Tunis, le nonce d'Avignon, ii continue : a Sackant omrme
je suis homme dEglise ii m'a envoyd querir les lettres de mes
ordres, m'assurant de me faire du bien
et tres bien pourvoir de benefice. J'estoys en peyne pour trouver
homme asseure pour ce faire, quand un mien amy de la maison de
mondict seigneur m'adressa M. Canterelle, present porteur, qui s'en
aloyt a Tholose, lequel j'ay prid de prendre la peine de donner un
coup d'esperon jusques a Dacqs, pour vous aller rendre la presente
et recevoir mesdictes lettres, avec celles que j'obtins k Tholose de
bachelier en thdologie, que je vous supplie de lui delivrer. Je vous
en envoye a ces fins un receu. Le dit sieur Canterelle est de la
maison et a expres commandement de Monseigneur de s'aquitter fidelement de sa charge et de m'envoyer les papiers I Rome, si tant est
que nous soyons partis.
J'ay apportd deux pierres de Turquie que nature a taillk en poincte
de diamant, I'une desquelles je vous envoye, vous suppliant de la
recevoir d'aussi bon coeur que humblement je vous la presente.
II ne peut poinct estre, Monsieur, que vous et mes parents n'ayez
estes scandalisez en moy par mes creanciers, que j'aurois ddji en
partie satisfaict de cent ou six vingt escus que nostre penitent m'a
donnez, si je n'avoys 6td conceille par mes meilleurs amis de les
garder jusques & mon retour de Rome, pour 6viter les accidents qu'a
faute d'argent me pourroyent advenir, ores que j'aye la table et le
bon oeil de Monseigneur ; mais j'estime que tout cest escandal se
tournera a bien.
J'escris A M. d'Arnaudin et & ma mire. Je wos supplie lear faire
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moire Aid6 par Richelieu et la duchesse d'Aiguillon, il
envoya ses Missionnaires sur cette terre d'esclavage : il
les y fixa, soit comme aum6niers des bagnes, soit parfois comme Consuls en m6me temps que Missionnaires.
Ils obtmrent le titre et les pouvoirs de Vicaires apostoliques de Tunis et d'Alger. Us accomplirent leur ministere de devouement pendant pres de deux cents ans,
visitant les esclaves dans les bagnes, les assistant dans
leurs maladies et aux temps des pestes si fr6quentes
alors dans cette r6gion. Ils y 6taient encore quand une
insulte du dey d'Alger au Consul de France provoqua
l'expedition definitive de 1830, et ils eu•et grand'peine
a quitter la ville pour rallier le brick francais qui les
attendait en rade d'Alger. Les deux families religieuses
de saint Vincent de Paul ont de nombreuses euvres florissantes en Algrie.
A Tunis, oa, dans l'Pglise qu'il a batie, on a consacr6 sur une plaque de marbre le nom du Lazariste Jean
Levacher, vicaire apostolique, les Filles de la CharitA
de saint Vincent de Paul ont actuellement deux 6tablissements : une creche et un ouvroir.
IIL -

LA TRIPOLITAINE

Au sud-est de la Tunisie est un autre Etat barbaresque, la Tripolitaine, qui, en y comprenant la Cyr&
naique, 6tend sa frontiere maritime jusqu'a I'Egypte.
L aussi s'accomplissent des ev6nements qui sont I'objet de l'attention de toute l'Europe.
tenir mes lettres par homme que M. Canterelle payers. Si, par cas
fortuict, ma mere avoyt retird les lettres, a tout 6vcnement, elles
sont insinuics chaiz M. Rabel.
Autre chose, sinon que, vous priant me continuer vostre saincte
affection, je demeure, Monsieur, votre trhs humble et obgissant ser4
viteur.
En Avignon, ce 24 juillet 16o7.
DTEAUL.
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Voici sur Tripoli d'Afrique et la Tripolitaine, sur
1'aspect actuel et sur les souvenirs anciens de cette r&gion, quelques renseignements historiques :
Comme les autres Etats du Soudan, la Tripolitaine est une
creation pplitique de l'Islam. Intiressante B certain egard, est
cette fortune de la propagande de l'Islam en Afrique. II1a su
arracher les populations negres de 1'Afrique & leurs inter&ts
de morcellement et,par leur amaigame avec des colons arabes
ou berberes, cimenter des organisations politiques dont quelques-unes ont une longue histoire. Le plus ancien de ces Etats,
celui de Bornou, a servi de type aux Etats plus recents de
Baghirmi, de Ouadai.
Ces royaumes musulmans (auxquels il faudrait ajouter les
Etats Haoussa, entames aujourd'hui par la conquete frangaise)
ne cessent de progresser vers le Sud ; leurs expeditions p6nttrent de plus en plus A travers les populations f6tichistes, et
ce son: leurs avant-postes que rencontrent les riissions fran&aises parties du Congo dans la direction du lac Tchad.
Sa puissance cr6atrice est accrue par les confrdries dont la
plus puissante, celle des Senoussya ouSenoussites ; elle a son
siege k Djaraboul (Cyr6naique).
Ainsi done l'Islam, qui se montre, en Afrique, cr6ateur
d'Etats, est particulierement puissant en Tripolitaine.
L'histoire de la Tripolitaine est assez mduvement6e. Apres
etre successivement tombee entre les mains des Pheniciens,
des Romains, des Vandales et des Grecs, la Tripolitaine fut
finalement conquise par les Arabes, au mofent de la grande
invasion de 1'Afrique par ceux-ci. Elle est restie depuis lors,
Etat musulman.
Aprbs des vicissitudes diverses et non sans avoir vu sa capitale bombardie, a diverses reprises, par les flottes d'Europe a
la suite d'actes de piraterie, la Tripolitaine tomba aux mains,
en 1714, d'un clan puissant, les Caramanlis. Mais en 1835,
une guerre civile ayant 4clat6, la Turquie en profita pour
intervenir et faire reconnaitre se suprtmatie.
Depuis lors le Sultan de Constantinople a regn6 sur la Tripolitaine.

Fertile sur la c6te, le pays est sterile dans l'int6rieur, sauf
en quelques endroits occupOs par des oasis. Estimer sa population est difficile : on peut dire nianmoins qu'elle peut varier
i million d'habitants. Les Europdens, au nombre
de 8oo ooo
d'environ 3ooo, vivent surtout sur la c6te : la plupart sont
Maltais et Siciliens. Ii y a egalement une colonie juive assez
importante, qui accapare k peu prbs tout le commerce. Le reste
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de la population est formi de Maures, Arabes, Kabyles, Kuluglis, Turcs et negres.
tripoli, ia capitale, est une ville de 25 a 300oo habitants.
Outre le trafic des caravanes ordinaires, deli causes out contribu 'a la developper : d'une part, le commerce de l'alfa qui
n'a cess6 de grandir depuis 1876 ; d'autre part, I'arriv6e a
Tripoli des caravanes d'esclaves dti Ouadai qui ont cess6 de
passer par 1'Egypts, comme celles de Timbouctou ont cess6
d'aboutir en Algerie.
Plus h l'est, le port de Berighasi; dans I'arcienne Cyrenaique, sert de point de depart ' des taratanes qui, par P'oasis
d'Aoudjila et celle de Koufra; vont dans le Obiadai. Cette
route, en raison des progres iiicess•nts di Senoussisme qui a
son siege principal tout pres, a Djaraboul, ne peut pas etre
exploree sans dangers et est tres mal connue. La liste est
d'ailleurs longue de ceux a qui le fahatisme musulman a deja
coiut la vie : Laing, von Beurinann, Melle, Tinnd, 'expidition Flatters, et plusieurS missibonnaires frangais, sont pArmi
les victimes. -

MONESTIER (Echk

de Chine).

On sait comment l'Italie a pris pied en Tripolitaine.

Rejetee de la Tunisie par la France qui avait pris stir
elle de 1'avance, P'ambitioh de 'Italie .s'6tait reporte
sur la Tripolitaine, laquelle se trouve a 250 milles environ au srd de la Siciie. Elit avait etivoy6 1• des colons
qtii y avaiknt toujours 6tC mal reius. C'est en vain, d'autre part, qu'elle s'effortait de d6velopper des relations
commerciales par la cr6ation d'une agence de la ( Ban-

que de Rome , a Tripoli.
Au mois de septembre 191i, pendant que l'Allemagne
et la France distutaient la question du Maroc et que
I'Europe Atait attentiie et inquiRe, l'ttalie jugea que
le
moment 6tait venu pour elle de realiser ses desseins.
Elle declara la guerre a la Turquie (30 septembre
19t1) ;
apres un coirt bombAtdemnent de
la Ville de Tripoli,
ell d barqua uih co-rs d'occupation et
les Turcs ayant
fait quelque r 6 sistance, elle d&claa la Tripolitaine
an-

nexIe an royaume d'Italie.
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Saint Vincent de Paul qui, non loin de l1,a Tunis et
A Bizerte, avait exerc6 autrefois par les mains de ses
Missionnaires son ministere de d6vouement et de charit6
entendit aussi alors un appel lui venir de Tripoli.
11 6crivait a Ozenne, un de ses Missionnaires, alors
en Pologne, le 28 aofit 1654 : a Nos gens de Barbarie
sont a telle edification, par la misericorde de Dieu, que

le pacha de Tripoli demande qu'on lui en donne quelques-uns qui fassent comme eux, et se propose d'en

6crire meme au roi. C'est ce que le pr-v6t de Marseille
me mande a 1'instance de quelques-uns qui ont commerc4 en cette ville-li, et qui en viennent Oh! que de
portes ouvertes pour servir Notre-Seigneur! Priez-le
qu'il envoie des ouvriers a sa vigne. ,

Le manque d'ouvriers sans doute forca Vincent ;
opposer un refus a cette demande.
IV. -

LE MAROC

Le nom v6ritable du Maroc est el Maghreb (1'Occident). Ce nom qui lui a 6td donne par les Arabes vient
de ce que le Maroc formait la partie la plus occidentale

de leurs possessions. Le mot frangais Maroc est derive
de Marrakech ou Marrokech (1'une des capitales du
pays) doct les Espagnols ont fait Marraecos et les
Francais Maroc. Il est bornh a 'est par l'Alg&rie, au
sud par le Sahara; par la M6diterranee au nord et par
I'Atlantique
l'ouest Sa superficie est d'environ
80o.ooo kilometres carr&s; sa population de 6 A 8 .millions d'habitants : oe sont des Berb.res, des Maures,
des Arabes, des Juifs, etc.. M6quinez et Marakech ont
le titre de capitales; Fez est la ville sainte. Les cours
d'eau Rtant nombreux, le sol est fertile, surtout dans le
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Tell marocain. Les mines de fer et d'autres mitaux y
paraissent abondantes.
L'empire du Maroc occupe 1'ancienne Mauritanie
Tingitane. Cette contree, longtemps gouvern6e par des
rois indigenes, ob6it successivement aux Romains, aux
Vandales, puis dbs le viir sikcle aux Arabes.
La France desirait assurer son influence sur l'empire
du Maroc qui est contigu A l'Alg&rie. A la suite d'accords et de compensations accordees a 1'Angleterre et
a l'Allemagne par des conventions signies, avec l'Angleterre en 1904, et avec l'Allemagne le 4 novembre 1911, la France a 6tabli son protectorat sur le
Maroc.
**

Nous apprenons par la correspondance de saint Vincent de Paul
. I- saint _e preoccupa d'envoyer de ses
Missionnaires au Maroc. En meme temps, en effet qu'un
de ses disciples, le Lazariste Guerin 6tablissait de bons

rapports entre la France et Tunis, il obtenait la permission de faire venir un second Missionnaire. II 6crivit
donc a Vincent pour lui demander ce pr&cieux compagnon. Vincent se rendit aux disirs de Gu6rin, bien qu'il
eut d6Jj envoy6 >de ses prctres i Alger et que dans le
meme temps on lui en demandAt pour Sal, ville du
royanue de Fez, au Maroc, moins fameuse par sa mosquee d'une extraordinaire longueur que par la cruaut6
et le nombre de ses corsaires.
On lit, en effet, dans une lettre a Portail du 25 juillet 1646 : , On nous demande a Sale en Barbarie, oit
l'on a la libert6 de pr&cher Jesus-Christ. Qui pourrait
bien etre propre pour cela ? n C'6tait le Consul de
France qui s'6tait adress6 au saint pretre. Vincent fit
droit a une requite si chr6tienne et d6signa un de
ses
pretres, Le Soudier, qui eut ordre de joindre le Consul
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k Marseille et de se tenir pret i faire voile pour Sa1.
Mais un Religieux prit les devants et s'empara de cette
mission.

Vincent,

qui apprehendait

une m6sintelli-

gence plus fatale encore dans les choses de Dieu que
dans les affaires politiques, &rivit au Consul, le 5 octobre, k peu pres en ces termes : ( Nous vous remercions
de P'honneur que vous avez fait a notre chitive Congre-

gation de vouloir bien jeter les yeux sur elle pour I'employer au service de Dieu et A l'assistance des esclaves
de Barbarie. Mais nous avons pour maxime de ceder
aux autres les bonnes ceuvres qui se pr6sentent a faire.
Je suis persuade qu'ils s'en acquitteront beaucoup
mieux que les n6tres ne pourraient faire. Si par malheur
ces ouvriers, dont les emplois seraient si limitrophes,
venaient i avoir quelque d6m6l6, ils ne manqueraient
pas de scandaliser et les Chritiens et les Infidles. » Le
depart du Missionnaire fut done suspendu, et le projet
de Mission au Maroc dut &trebient6t abandonn& D'au-.
tres ouvriers apostoliques y ont realise ce que les circonstances ont permis.
Telles sont les transformations qui se sont accomplies sur les c6tes barbaresques ; tels sont aussi les souvenirs qui se rattachent au nom de saint Vincent de
Paul et au nom de ses disciples qui y ont accompli leur
ministere de religion et de d6vouement. I1 restera a obtenir de Dieu que 'esclavage qui a cess6 maintenant
sur les rives de la MWditerran6e, cesse aussi au coeur de
1'Afrique, et que la religion et la civilisation 6tendent
peu a peu leur bienfaisante influence sur les populations
r6pandues dans l'immense Continent noir.
A. MILoN.

EUROPE
FRANCE
PARIS
SOUS LA BANNIERE DE SAINT VINCENT DE PAUL
LES (EUVRES
Que de fois nous nous sommes dit : a Qu'est-ce que ferait
saint Vincent de Paul, sil vivait de notre temps ? w Sans
doute, ses grandes oeuvres, la predication 6vang6lique aux
populations abandonnees, i'muvre de liducation du clergi,
l'apostolat dans les missions,trangeres,
domineraient les
autres entreprises. Mais il est 'homme qui certainement n'edt
et6 6tranger a aucun bien - comme de son temps : - nullum
f[dt calaiitatisgeus cui paterne non occurrerit (Brev. rom.,
office de saint Vincent de Paul). Grice k ia c61ibre Soci6t6 de
Saint-Vincent-de-Paul, nce a Paris vers le milieu du
s
xlx
siecle, Paris continue a faire honneur au saint qui illustra
jadis cette capitale. Et c'est avec joie que nous avons parcour- le compte rendu des cuvres accomplies par les conferences de Saint-Vincent-de-Paul durant le dernier exercice.
Nos Annales ont pour objet de contater ce qu'accomplissent
les deux families religieuses que le Saint a fondies lui-meme,
Pr6tres de la Mission et Filles de la Charitc ; elles se font
aussi une joie de mentionner le bien qu'accomplissent ces
hommes du monde, pleins de foi et de charit4, qui ont plac6
leur devouement sous la banniere de saint Vincent de Paul. Nous empruntons le compte rendu suivant a la Semaine religicuse de Paris (nurnro du 2; octobre 19(i).
LES CONFERENCES DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
DANS LE DIOCESE DE PARIS EN 1910-1911

Le dernier num&o (septenbre 1911) du Bulletin de

la Socidtd de Saint-Vincent-de-Paulnous donne un tres
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int6ressant apercu du mouvement des confirences de
Saint-Vincent-de-Paul, au cours du dernier exercice de
l'oeuvre, dans le diocese de Paris.
Nous apprenons, d'apres ce compte rendu, lu

.

la

derniere assembl&e ginerate des conferences de Paris,
que les 99 grandes conf&rences de Paris groupent 2 367
membres et visitent 4 569 families pour lesquelles, eL
1910, elles ont depens6 343 803 francs.

Les 58 grandes conferences de la banlieue, avec 762
confreres, ont visit6 I 403 families et d6pens6 92 623

francs. Les 46 conferences dans les patronages et les
oeuvres ouvrires de la Soci&t4 comptent 566 membres
et s'int&ressent a 6oo families, vis-a-vis desquelles elles
ont pu disposer de 26609 francs .
Les 20 conferences dans les patronages libres, avec
leurs 274 membres, s'intbressent a 265 families : leur
budget ne s'le6ve qu'd i 459 francs.

Les 38 conferences d'anciens 6ieves des ecoles chr&tiennes comprennent 561 membres, et visitent 555 familles; elles disposent de 27 717 francs.

Les 12 confrfences des maisons d'&ducation visitent
165 families avec leurs 252 jeunes gens. Leur budget
est de I2 960 francs.

Les 7 conf&renoes des cat&chismes de persbevrance
(165 membres et 147 families) ont d6pens 14 840 'fr.
Tous ces chiffres qui, malgr6 leur s6cheresse, ont la
plus grande signification, accusent un important exc6dent de 19o1 sur 1909. Les recettes de la derniere annie
d6passent de 41 780 francs celles de l'annee pr&6cdente;
on compte 6galement 207 confreres et i69 families de
plus; 13 conferences nouvelles ont 6t6 agr6g6es.
Comme aeuvres annexes des Conf6rences de SaintVincent-de-Paul, ii est juste de signaler : i° les groupes
des Saintes-Familles au nombre de 35 (ils n'Ataient qie
33 en 1909) r6unissant

i 075 hopunes et 3 575 femmes;
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les 29 secretariats des Families, en augmentation im-

portante sur lea annies pr6c~dentes; 30 les 49 comites
de mariage, 6galement plus nombreux que par le passe,
qui out obtenu la c6l6bration de 2 735 mariages et la
l6gitimation de 413 enfants.
t( Monseigneur 1'Archev&que de Paris, ajoute le rapporteur, nous ripmtait cette ann6e mime, avec sa haute
autorit6 que dicuple encore le rayonnement d'un magnifique exemple, tout son bonheur de voir la Societ0
se developper de plus en plus dans le sens social. Quel
encouragement et quel r&confort pour la Societ6! Aussi
comprenons-nous mieux l'insistance et 1'6lan avec lesquels le conseil de Paris s'engage dans cette voie. ) Le
conseil des Confrences affirme son intention de connaitre les ceuvres, de les 6tudier, de s'en faire expliquer
les rouages, le but et les r6sultats, de les recommander
enfin, quand il les juge utiles. 11 cherche h amener une
sorte de fusion on mieux de penetration de tous les
groupements catholiques.
La Soci6t6 subventionne l'atelier d'apprentissage
fond6 par le patronage de Notre-Dame du Rosaire. Ces
encouragements ne sauraient tre trop multiplies : l'apprentissage est la sauvegarde du m6tier pour les jeunes
ouvriers. Une crise dangereuse s&vit sur cette institution
presque disparue et qui va renaitre, car elle est n6cessaire.
L'apprentissage est, d'ailleurs, une des oeuvres de
pr6dilection de la Societe. En inaugurant, il y a bien'
des annes, une exposition annuelle des travaux des
apprentis et des jeunes ouvriers, la Soci6t6 de SaintVincent-de-Paul, devancant son temps et son 6poque,
d6montrait sa sollicitude 6clair6e et intelligente pour la
jeunesse la plus digne d'etre soutenue, pour la jeunesse
qui travaille.
Une des oeuvres les plus en honneur est encore celle
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des logements ou des jardins ouvriers. La Societe dispose aujourd'hui, a Paris, de 27 groupes de jardins
ouvriers, formant environ 8oo jardins. On se rappelle
encore I'inauguration, en juin 910o, de 60 jardins ouvriers qui ýdonna lieu a une tris jolie fete dans le
XIX" arrondissement On comprend tout le bienfait de
cette institution : c'est un moyen d'atteindre le p.re, le
mari, le chef de famille. Dans son jardin, le travailleur,
1'ouvrier conquiert un grand apaisement; il s'adoucit,
s'ipanouit, heureux de la joie qu'il 6prouve et de la joie
des siens. Au contact de la terre, nourriciere, ternellement agissante, I'homme se calme, se detend et s'am6liore.
La Soci&t a t6 aussi l'une des premieres a priconiser les colonies de vacances, ajoutant une cure d'ames
a la cure d'air. Son reve est aujourd'hui r6alis6 d'avoir
a sa disposition un domaine rural (a Bourg-la-Reine)
o6 penaant les mois d'6t6 seront regus, soign6s et enseign6s tant de petits, vou&s sans elle a la promiscuit6 des
rues.
_Quant aux secr6tariats des families, ils cherchent
d'abord par leurs bureaux d'information, a suffire aux
demandes de toutes sortes qui leur sont adressMes (recherches d'emploi, praiique du va-et-vient entre les differentes conferences, rapatriement, assistance judiciaire, d6marches diverses); ils ont compris en outre que
les nombreuses lois ouvrieres rcenment votes, si compliqu&es et si pen aisees dans leur m&canisme, ouvraient a leur d6vouement et a leur activit6 un champ

illimit&.
Les Saintes-Familles, de meme que les Conf6rences,
multiplient les caisses dites d'conomie pour les moments de necessitM urgente; ainsi celles-ci soutiennent,

a

Notre-Dame des Victoires, a Bonne-Nouvelle des caisses de loyers; les families font un d6p6t qui leur est
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rendu a la fin de chaque trimestre, augment6 d'une
prime d'encouragement offerte a 1'6conomie, a 1'epargne, au souci de la s6curiti du lendemain, et qui constitue le c6ti s&rieusement pratique et social de cette institution.
Une soci&et mutuelle d'achats 6tait recemment fond6e
par la conference Sainte-Marguerite, afin de divelopper chez le pauvre l'idde si utile, si meritoire et si difficile pour lui de la pr6voyance.
La Societ6, se souvenant qu'Ozanam avait toujours
favorise la propagation des bons livres, a souvent estim6 que son activite serait utilement employee en fondations 'de bibliotheques. Neuilly-Saint-Pierre, Choisyle-Roi, Saint-Mand&, Notre-Dame des Victoires, Vaugirard, Boulogne-sur-Seine, La Garenne-Colombes,
Saint-Jacques du Haut-Pas ont des bibliotheques en
pleine activit6.
En r6sum6, les Conferences de Saint-Vincent-dePaul du diocese de Paris ont prouv6 qu'elles constituaient des cadres tout prkts pour favoriser 1'6panouissement de la plupart des ceuvres, sous cette scule reserve
que Ia poursuite du bien moral recherche pour soi et
pour les autres demeure en pareil cas la prioccupation
foncire et constante. Par sa fonction m&me, la Soci6t
de Saint-Vincent-de-Paul accomplit donc une tache sociale.

Tel est le fait, - tres consolant.
Et puisque P'occa.ion s'en presente, peut-6tre est-il opportus
d'en profiter pour examiner un peu la thcorie de
cette vertu

de Charitd a laquelle quelques-uns se plaisent a opposer, peutctre un peu trop facilement, la vertu de Justice : comme si
l',n ne pouvait pas aimer et promouvoir ensemble ces deux
vert:i !
La doctrine de saint Vipcent de Paul est complete, et c'est

lui qui Ccrivait a 1'un de ses missionnaires lazaristes, Bareau,
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alors Consul a Alger : u N'oubliez pas que la vertu de Justice
passe avant la vertu de Charitd. n
Voila pour les deux vertus de Justice et de Charitd.
Quant A la Charite elle-meme, on a voulu de temps a autre
mettre en conitit ses deux fonctions, celle de panser le mal ou
l'Assistance et celle de le prdvenir ou la Privoyance. Ces
deux fonctions doivent toutes deux s'exercer. Et sur leur r6le
nous transcrivons avec plaisir cet expos6 qui montre tres clairement le double rdle de la Chariti et qui merite d'tre
remarque.
11 est extrait de I'Univers, 16 novembre 19t1.
LA PREVOYANCE ET L'ASSISTANCE

On rencontre des personnes, bien intentionnes d'ailleurs, qui voient d'un mauvais ceil le d6veloppement
rapide des ceuvres de pr6voyance au detriment des ceuvres charitables; d'autres, au contraire, appellent de
leurs voeux une evolution de la privoyance sociale qui
absorberait les formes discretes, disent-ils, de l'assistance individuelle. Y a-t-il entre ces deux tendances une
opposition irreductible et ne peut-on pas trouver entre
elles un terrain d'entente ?
La prevoyance a pour objet 1'avenir, I'assistancv
s'exerce dans le present ; celle-lh emploie des remedes
preventifs, celle-ci des remedes curatifs, 'une fait de
l'hygiine, l'autre de la th&rapeutique. De lI r6sulte en
faveur de la privoyance un avantage marqu6 : elle pr&voit les causes, elle pr6vient les calamitgs, et paroe que
le plus souvent elle agit directement sur la collectivite,
elle devient une ceuvre sociale.
Parfois 1'assistance ressemble a un medecin maladroit, qui appele aupres d'un malade s'efforoerait de
calmer ses douleurs sans se proccuper des causes profondes du mal. Le salaire d'un ouvrier est-il insuffisant
h la subsistapce journaliere, 1'assistance lui llouera un
secours; mais ne vaudrait-il pas aieux ameliorer les
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conditions de son travail et I'empcher ainsi de mendier
son pain ?
Les individus vivant dans une dipendanoe 6troite
avec le milieu social, c'est l que la prevoyance ira chercher les causes de nombreuses calamites humaines, cau
ses sociales d'une redoutable efficacit6. Pour prevenir
les ravages de la tuberculose dans les classes ouvrieres,
on leur procurera des habitations saines et a bon march6; pour arr&ter le flot montant de l'alcoolisme, on limitera le nombre des d6bits de boissons, on interdira la
fabrication et la vente de ce poison qui s'appelle l'absinthe, on ralentira le commerce des spiritueux par de
lourds imnpts. Ces mesures et d'autres semblables sont
de la privoyance sociale.
Une autre superioriti de la prdvoyance sur l'assistance, c'est que celle-ci n'exige aucun concours, aucune
initiative de la personne assistee, elle s'adresse a des
&tres passifs; la prevoyance au contraire - principalement sous la forme d'assurance - postule le concours
de l'interess6, fait appel a son initiative, h sa responsabiliti, elle s'adresse a un Rtre actif. L'ouvrier que la
vieillesse a rendu incapable de tout travail remundrateur peut trouver ses moyens de subsistance, soit par
I'assistance, soit par l'assurance. Dans le premier cas
- c'est le regime anglais - il reooit sous forme de
subsides une pension a laquelle il n'a pas contribud : il
est passif; dans le second cas - c'est le regime adopt6
en France et en Belgique - l'ouvrier, par ses versements a une caisse d'assurances, se fait une pension de
retraite. Cette pension, fruit de son activit6 prevoyante,
est d'une maniere toute speciale de hIi et a lui. Ainsi
l'assurance, parce qu'elle suppose l'cffort, la responsabilit6, la volont6 consciente des difficultis de I'avenir,
s'harmonie mieux avec la dignit6 humaine.
Opposera-t-on la pr6voyance a l'assistance comme
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oeuvre sociale a oeuvre charitable, h telles enseignes que
'oeuvre sociale 6chapperait au domaine de la charite :
Rien n'est plus faux que cette conception et rien n'est
plus dangereux; car elle ne tendrait i rien moins qu'i
porter un coup fatal aux oeuvres sociales.
La charit6 est la vertu par -laquelle le chr6tien aime
Dieu pour lui-meme, et le prochain pour I'amour de
Dieu. D'autre part, l'amour du prochain a deux actes :
la bienveillanoe et la bienfaisance, celi-ci atant produit
par celui-lk Vouloir le bien du prochain, faire du bienr
au prochain, telles sont les deux manifestations de la
charite, amour du prochain. Mais il y a deux manieres
de faire du bien au prochain : porter au mal dont il
souffre un rem&de present, c'est Passistance; obvier aux
causes qui produisent ce mal, c'est la prbvoyance.
Qui done, pour pen qu'il se donne la peine de refl6chir, niera que 1'oeuvre sociale, qui va tarir dans sa
source le flot des misres humaines, ne soit a un haut
degr6 une ceuvre de charite. Le medecin qui par ses conseils emp&che ses clients de tomber malades fait plus
pour eux et pour la societe que s'il leur rendait la sant6,
aprls les tourments et les dangers de la maladie. Si l'on
demolit un quartier malsain de faubourg pour donner
i de nombreuses families un logement salubre, on rend
a ces families et A la societ& un service plus grand que
si I'on avait fondi dans ce quartier malsain un h6pital
pour les malades.
Ainsi, tout en restant distincte de l'ceuvre d'assistance, vulgairement appele ceuvre charitable, la pr6voyance sociale n'en demeure pas moins une oeuvre ou
la charit6 se manifeste suprieurement et oui la bienfaisance se multiplie et se renforce.
Cependant, il ne manque pas de gens qui donnent
toute leur estime et leur faveur aux oeuvres traditionnelles ('assistance, et t(noignent quelque m6fiance
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sion quelque dedain aux teuvres de prevoyance sociale.
Celles-ci, du reste, ne se presentent-elles pas sons une
forme ingrate ? Ne se pr6occupent-elles pas des causes ?
Moins sensibles aux effets immtdiats, elles offrent je ne
sais quoi d'abstrait, d'austere, d'intellectuel ! L'ceuvre
d'assistance au contraire-est concrete dans ses applications, elle 6meut la sensibilit6, cette qualit6 maitresse
de la femme. Mettez sous les yeux d'une femme des
malades en chair et en os, elle s'mreut et fonde un h6pital. Parlez-lui d'assurances, de mutualites, elle reste
froide et reserve son concours.
Si c'est un abus de vouloir supprimer la pr6voyance
sociale au profit de l'assistance individuelle, il ne serait
pas moins chimerique d'absorber 1'assistance dans la
pr6voyance. I1 est de mode parmi les rationalistes et les
libres penseurs de faire appel a la solidarit6. Mais si
elle n'est pas un mot vide de sens ou un boniment oratoire excitateur des applaudissements de la foule, la
solidarit6 n'est au fond que notre vieille charit6 chr&tienne, cette charit6 qui, a travers les ages et sur tous
les points du globe, a secouru toutes les miseres, s&ch6
tbutes les larmes, pans6 toutes les plaies du corps et de
I'ime.
Avant de supprimer la charit6, il faudrait d6truire
toutes les causes de la misere humaine. Utopie sinistre !
Imaginez un r6seau d'assurances aussi perfectionne que
vous le voudrez, il laissera passer entre ses mailles de
nombreuses infortunes; c'est-a-dire que lassistance individuelle aura toujours sa place marqu6e a cote de la
prevoyance sociale.
L'aum6ne elle-m&me, cette forme primaire de l'assistance, aura toujours un rl6e necessaire soit pour le soulagement de la misere honteuse, soit pour prevenir les
lenteurs de la prevoyance ou en compliter les effets.
Enfin l'assistance morale par la compassion, la bonte,
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le don de soi, le puissant r&confort des esperances eternelles sera toujours le privilege incontest6 de la charith
chrktienne.
En r6sum6, la pr6voyance et l'assistance, au lieu de
vivre en conflit irrbductible, doivent s'unir harmonieusement dans 1'organisation de la charit&. - Ch. ANTOINE.

ESPAGNE
NOTES HISTORIQUES
SUR LA CONGREGATION DE LA MISSION EN ESPAGNE
(Suite).

IV. (Annales,

Idit.

BARBASTRO (Aragon), 1752.

espagnole, 1909, p. 374; 1911, p. 11. Traduct.)

Aprts les 6tablissements de Barcelone, de Palma dans
'ile de Majorque et de Guisona, eut lieu en Espagne la
fondation d'ine quatrieme maison, celle de Barbastro.
L'itablissement de Barbastro d6bata, en quelque
sorte, dans unelocalitM voisine, au pelerinage de NotreDame la Belle (Nostra Signora la Bella). A cause de
cela, cette notice historique a deux parties, rappelant
d'abord oe que fut i'essai et ce que fut ensuite la r6alisation de la mnaison des Pretres de la Mission A Barbastro
I. -

SEMINAIRE DE LA BELLA (1752)

Notice sur Notre-Dame de la Bella. - La ville de
Castejon del Puente, c'est-~-dire du Pont, est situ6e
ai bord de la riviere Cinca entre la sille de Montzon et
la cit6 de Barbastro dont elle n'est eloigne que de dix
kilo•ntres. C'est a cette ville qu'appartient le Saactuair de Notr-Dame La Bdia (La Belle), ainsi appele
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a cause d'une statue que l'on y venere et qui date, diton, de l'6poque ant&rieure . celle oii les Maures entrtrent dans le royaume d'Aragon. Quand les habitants
de Castejon durent abandonner leur ville pour fuir les
Sarrasins, ils cachbrent la sainte image dans un creux de
leur ancienne 6glise pour la soustraire a la profanation
des Barbares. La statue demeura dans ce lieu tout le
temps que dura l'invasion des Maures; on l'y retrouva
quand la ville fut enfin d6livr&e.
L'6glise de Notre-Dame devint alors 1'6glise paroissiale de ce lieu; mais depuis on en batit une autre plus
belle, qui est aujourd'hui dans la ville, et l'ancienne
devint-peu a peu d6serte, bien qu'on ne cessat pas d'y
v6nerer par un culte constant la statue de l'ancienne
Patronne. D'abord on l'appela Notre-Dame 1'Antique
ou la Vieille, 6pithcte que beaucoup de statues de la
sainte Vierge ont eue en Espagne pour avoir &t deji
v6n6rers du temps des Goths. Enfin elle fut appel6e
Notre-Dame la Belle a cause de la beaute de la statue
primitive. J'ai dit la statue primitive, parce que celle
qui existe aujourd'hui, quoique tres belle, n'6gale pas,
parait-il, la premiere, qui, comme me 1'6crit M. le Curt
de Castejon del Puente, par negligence ou manque de
precaution fut bril6e, il y a quelques annAes.
Au commencement du xvII siicle, un prtre z6i6 fit
un tres grand bien dans cette region; ce fut le Dr. Don
Francois Ferrer, originaire de Monesma dans l'Fv&che
de Lerida, a deux lieues de Barbastro. Pour prcher,
quelques prktres z 6 ies s'etaient joints A lui et leur nombre fut bient6t de douze. Le 29 octobre 1711 commenca
la Congregation de ces pr&tres z6les an Sanctuaire de
Notre-Dame la Belle, situ6 au village de Castejon del
Puente, comme nous l'avons dit plus haut.
Cet institut 6tait semblable a celui de la Congr6gation de la Mission et fut approuv6 par Benoit XIII, le
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29 janvier 1727. La Congr6gation ainsi fond6e prit le
nom de c( Peres Missionnaires » et Mgr Pedro de Padilla, 6v&que de Barbastro, en 1718, approuva et b6nit
I'6tablissement d'un seminaire 6piscopal, confiant sa
direction an Dr. Don F. Ferrer et ses compagnons de
Notre-Dame la Belle. Peu de temps apres, Mgr Padilla,
etant 6lu 6v&que de Huesca, son successeur Mgr Carlos
Alaman, dans le Concile qu'il celebra en 1723, confirma
et approuva le S6minaire lui donnant des Constitutions.
Le Seminaire de la Belle est remis entre les mains des
Pritres de la Mission. - Du Seminaire fond6 en 1718
et confiU a la Congregation fond6e par M. Ferrer sortirent des ouvriers ivangeliques qui fondeent d'autres
S6minaires a Jarca, Saragosse, Jaca et Orihuela. Mais
soit a cause de la privation des pr&tres qui allaient faire
des fondations ailleurs, soit paroe que ceux-ci ne faisant pas voeu de demeurer dans leur institut 1'abandonnaient et retournaient chez eux, il advint qu'en 1750 ce
premier s6minaire de la Bella menaqait ruine 6tant reduit a seulement deux pr&tres, Don Dominique Torres
et Don Joseph Vidal, d6ja avancCs en Age, qui ne recevaient aucune demande d'admission. Don Dominique
Torres, d6sirant que cette oeuvre si utile et si pros de
perir fuit continuee, r6solut de laisser sa fortune a. la
Congregation de la Mission i condition que ses membres viendraient soutenir ledit S6minaire de la Bella ou
fonder une maison de leur Institut dans l'6vhche de
Barbastro. C'est ainsi qu'il s'en exprima dans son testament, fait le 9 novembre 1750.
Aussit6t apres la mort de Don Dominique Torres qui
arriva dans les premiers jours de janvier 1751, Mgr

Jean Ladron de Guevara, 6v&que de Barbastro, demanda a la maison des Pr&tres de la Mission de Baroe-

lone deux missionnaires, avec 'intention de leur remet-
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tre le gouverement du S6minaire de la Bella. Ceux-ci,
avec la permission et I'approbation du Superieur general M. de Bras, vinrent et prirent entibre et pacifique
possession du S6minaire le ii avril 1752, accompagnes
de Don Joseph Millaruelo, chanoine de Barbastro, neveu de Don Dominique Torres et son executeur testamentaire, qui avait 6tlui-meme faire part aux Missionnaires de la disposition du testament de son oncle et
avait favoris6 leur venue.
Cession perpituelle du Smiinaire de la Bella & la
Congrigation de la Mission. - Quelques mois aprbs Ia
prise de possession par les Pr&tres de la Mission, des
difficult6s furent suscities par quelques habitants de
Castejon -del Puente. Les 6veques de Barbastro, ainsi
que Mgr Jean Ladron de Guevara et Mgr Diego de Ribera, son successeur immediat, soutinrent les Pr&res de
la Mission. Ce dernier c6da a leur Congregation l'entiere direction et possession du temporel et du spirituel
du S6minaire, selon les Regies, Bulles et Constitutions
Apostoliques, non seulement en ce qui concernait le
Sanctuaire de la Bella, mais aussi au cas oh il serait
transport6 a n'importe quel point du diocese de Barbastro. L'acte qu'il en fit fut approuv6 par le pape Benoit XIV le 21 mars 1757.
Resolution de transfier le Siminaire de la Bella &
Barbastro. - I1 6tait incommode de demeurer a la
Bella, tant a cause de l'insalubrite de l'endroit qu'i
cause de 1'6difice qui 6tait petit et mal adapt6 a l'oeuvre.
Le domaine de Don Dominique Torres qui composait
presque tout le bien du S6minaire 6tait trfs loin et sur
le mont Barbastro. On pensait aussi pouvoir faire a Barbastro plus de bien pour la gloire de Dieu et 1'instruction du clerge et du peuple. Pour ces diff6rents motifs,
les Missionnaires solliciterent !'autorisation de transporter leurs oeuvres dans cette ville. A cet effet, ils
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adresserent une requite & Mgr Don Diego de Ribera
qui gouvemait encore ce diocese.'Ce digne Pr6lat accueillit favorablement la demande qui lui fut adressCe,
et, le II f6vrier 1759, il approuva les conventions faites

entre la ville de Barbastro et les Missionnaires qui dirigeaient le Seminaire de la Bella, comme le prouve
l'acte que, ces memes jour, mois et ann6e, d6posa Hyacinthe Mur, notaire et secrxtaire de la Municipalite. Le
Suprieur gn&ral de la Congregation, M. de Bras, approuva aussi cet acte et ces conventions.
Mais pour faire la translation de ce s6minaire il fallait aussi 1'approbation du Roi; on remit imm6diatement 1'acte a 1'Audience royale d'Aragon, afin que, vu
et examine par celle-ci, elle en fit son rapport au Conseil supr&me de Castille; ce dernier a son tour donna
la permission royale avec decret et approbation pour
transf&rer ledit S6minaire, le I" d6cembre 1758.
En vertu de cette autorisation royale vue et accept&e
par 1'Audience et par la Municipalit6 de Barbastro, on
mit la main a 1'oeuvre pour le transfert du S&minaire
de Notre-Dame de la Bella a cette ville. Un accommodement a l'amiable se fit entre les Pretres de la Congregation de la Mission et la Municipalit6 de Castejon del
Puente.
(Euvres et Personnel du Siminaire de la Bella. Les euvres de cette maison 6taient le Siminaire, les missions et le soin spirituel de la population environnante.
Le Superieur de la maison de Notre-Dame de la
Bella fut M. Jean Justafr&

M. Jean Justafri naquit le 27 de&embre 1706. I1 fut
requ dans la Congregation de la Mission le 9 octobre 1736. Les Sup&rieurs de Barcelone l'employerent
deux ans apres, en 1738, aux Missions de cette ville ; il
y demeura 14 ans, les sept premieres ann6es comme
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simple Missionnaire ,et les sept autres comme Directeur.
En 1752, il fut envoy6 comme Sup6rieur au nouvel
6tablissement et Seminaire de la Bella et malgr6 les
difficultis qu'il rencontra, comme cela arrive ordinairement dans les nouvelles fondations, 41 s'acquitta avec
succes de la tiche qui lui 6tait confie. M. Justafr6 se
distingua par sa r6gularit6, sa charit6 envers les pauvres et son zele, pr&chant avec un grand esprit de foi et
une grande ferveur. II mourut le 2 decembre 1766 ýa
Espierba, village annex ai Bielsa et fut enterr6 le 4 du
m6me mois dans l'glise de oe lieu au milieu des pr&tres
de cette paroisse.
Les autres membres du S6minaire de la Bella furent :
Prtres : MM. Pierre-lgnace Rafols, Narcisse Jubert,
Joseph Rull, Antoine Fogueras, Frangois Ribalta,
Frangois Lluch. A cette maison 6taient aussi attaches les
Freres 'coadjuteurs Ignace Bach et Narcisse Estibalca.
On trouve quelques autres details sur la maison de
Notre-Dame de la Bella dans un pricedent volume des
Annales, t. 72, p. 489.

II. -

sMINAIREDE

EARBASTRO (1759)

Notice giografhique et historique sur Barbastro. Barbastro ou Balbastro, situk dans la province. de
Huesca, (region du nord-est de l'Espagne, Catalogne),
possede son administration municipale et judiciaire. La
population est d'environ 9.oo0 habitants. Comme 6v&ch
Ia ville a sa cath6drale et son palais 6piscopal. La cit6
est assise sur un terrain in6gal dont elle couvre la pente.
Sur la cime se trouve la partie la plus ancienne avec !es
principaux edifices et la principale partie de la population L'enscrible est an milieu d'une fertile campagne
et d'une vallee formie par les deux chaines de monta.
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gncs de Poyet ct de San Marcos ayant un peu plus de
deux lieues de longueur et de quatre de largeur. A une
heure de distance environ se trouve le confluent du
Vero et de la Cinca. Le climat est froid en hiver, mais
toujours sain; les vents du Nord, du Nord-Ouest et de
l'Ouest, qui soufflent avec violence au printemps et en
hiver, nuisent a la v6g6tation.
La population est partag6e en deux groupes de maisons sur les deux rives du Vero. Les maisons sont g&n6ralement commodes et de construction moderne; les
rues bien pav6es, les unes larges, les autres 6troites et
montantes.
La population est surtout commerrante.
Barbastro est la tte de ligne du chemin de fer de
Barbastro a Selgua, ramification de la ligne de Saragosse a Barcelone. Une bonne route unit Barbastro a la
capitale de la province distante de huit lieues a peu pris.
En outre de la station du chemin de fer, il y a une
administration des postes et des t6legraphes.
L'6vch6 compte les quatre archiprtrbs suivants :
Barbastro, Benasque, Boltana et Graus.
Origine de cette maison. - Lieu oz elle fut itablie.
Construction d'une iglise;
- Son inauguration. Modestes furent les
agrandissement de la maison. debuts de la maison de Barbastro. Les Missionnaires
du Seminaire, mal install6s a Notre-Dame de la Bella,
d&cid&ent, comme il a &t6 racont6 pr&~idemnent, de se
transporter a Barbastro. Us s'y installerent le 17 avril
1759, changeant le nom du Seminaire de Notre-Dame
la Belle en celui de S6minaire de Saint-Vincent-dePaul.
La demeure destin6e aux Pr&tres de la Mission fut le
couvent des Religieuses Capucines abandonn6 depuis
vingt ans par elles. II etait n6cessaire de r6parer cette
demeure de facon qu'elle puisse servir d'habitation com-
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mode aux personnes qui d6siraient y fa;re les exercices
de la retraite et sp6cialement aux ordinands qui suivaient auparavant ces exercices au Siminaire de NotreDame de la Bella. Les Missionnaires, en cinq mois, disposerent une chapelle capable de contenir deux cents
personnes. Is preparerent aussi 32 chambres assez spacieuses et commodes pour les exercitants.
La maison se trouva pr&te le 19 juillet 1759, fete
de saint Vincent de Paul. La premiere messe solennelle
y fut cel6brie par Don Jos" Millaruelo, chanoine de
Barbastro. Les Missionnaires eurent a cmur d'honorer
ainsi ce pieux eccl6siastique non seulement comme un
de leurs plus insignes bienfaiteurs, mais aussi comme
nouveau fondateur et protecteur de ce nouvel 6tablissement du S6minaire de Barbastro.
Aprbs dix annues de sdjour, les Missionnaires voulurent agrandir leur maison et 6lever une 6glise, afin de
cel6brer avec plus de pompe le culte divin. La Providence se servit de la marquise de Aytona, qu' vint largement a leur aide, et, le o1octobre 1768, fut býnite la
premiere pierre de l'6glise par Mgr Peredes; neuf ans
plus tard, le 19 octceze 1777, !I!e fut tc-itrt~tijansacr6e par Mgr Juan Manuel Cornel.
Fonctions et obligations de cette maison. - Les
principales obligations des Missionnaires de cette maison etaient les suivantes : I. Enseigner la Theologie
Morale aux 6tudiants externes, obligation impos&e par
Mgr Ribera en 1756, quand il fut convenu de transf6rer
le Seminaire de la Bella dans la cite de Barbastro. 2. En
suite de 'heritage des biens de M. Domingo Torres, la
maison devait c616brer chaque ann6e 150 messes et trois
anniversaires solennels pour le repos de l'ame dudit
seigneur. Les trois arniversaires et cent messes etaient
inscrits au testament de don Domingo et les cinquante
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autres messes dans l'acte de vente par le meme de Ia
vigne de San Miguel et des Oliviers de Ferrara Alta.
3. En vertu du meme testament, la maison devait
donner assistance et 1'education aux fils et descendants
de l'heritier de don Miguel de Torres et Alaman, durant tout le temps qu'ils passeraient dans ledit Seminaire.

II y avait aussi diverses autres messes A c6l6brer et
1'obligation de donner diverses missions. - Les conditions de cette fondation, on le voit, 6taient assez onreuses
Sqppression de cette maison. Sa restauration et projet de la cdder de nouveau h la Congrigationde la Mis-

sion. - Occup6s a leur ministare religieux, les fils de
saint Vincent de Paul demeurerent a Barbastro I'espace de 67 ans, de 1769 A 1836. A cette 6poque, A cause
des perturbations politiques et en vertu de la loi qui
supprimait tous les Ordres et Congr6gations religieuses
en Espagne, les Missionnaires durent quitter leur maison de Barbastro. Elle fut bient6t d6pouill6e de tout
ce qui s'y trouvait, puis destinee a divers services profanes et, entre autres choses, A devenir une prison.
La belle 6glise fut convertie en magasins.

Quelques ann6es passirent; les temps devinrent meilleurs et l'immeuble du Seminaire devint propribt6 de la
mense 6piscopale. On songea alors A y 6tablir les classes de philosophie et de th6ologie. Mais, faute de ressources, l'ex&cution de ce projet fut retard6e quelque
temps. A la fin -de 1853, don Basilio Gil y Bueno, doyen
de l'6glise, esparant I'appui de quelques personnes ies,pectables de la population, crut que la restauration du

S&ninaire ne serait pas impossible; il fit part de son
projet A Mgr Jacques Fort y Puig, 6veque de Barbastro, qui non seulement r'approuva, mais encore chargea
le respectable ecclksiastique de veiller a sa r6alisation,
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dans la forne ct la mauibre qu'il jugerait le plus convenable.
Don Gil y Bueno mit de suite la main a I'oeuvre et,
aide du conseil municipal de Barbastro et du charitable
don Pablio Sainz y Palacin, il arriva en quelques mois
a rendre habitable la partie de 1'difice destinie au
S6minaire; I'inauguration en cut lieu le I" octobre 1854.
Les Prktres de la Mission ne retournerent pas a Barbastro.
Suzpeieurs de la maison de Barbastro. - Voici,
d'apres les livres du personnel de cette maison, conserves en nos archives, la liste complete des Superieurs qui
gouvernmrent la maison de Barbastro depuis sa fondation jusqu'a. son extinction :
MM. Juan JUSTAFR•

, 1759.

Raphael Pi. 1766.
Manuel LOBERA, 1775.
Jos6 DURAN, 1779.
Raphael PI, pour la seconde fois.
Jose MORILLO. 17S9q.
Julien LACAMBRA, 1807.

7;S3 .

Fortunato FEU, 1813.

Jos6 ESCARRA, 1825.
Gaspar TORkES, 1831.
Voici quelques Ienseignements
M. Juan JUSTA•l.E na•ulit le
Compagnie !e 9 octobre 1736
2 decembre 1766. Plus haut, it

sur chacun de ces Missionnaires :
27 dl!cembre 17o6 ; il entra dans la
et mournt ih F•spierba de Rielsa le
est parld de s,; mort.
M. Raphal i' nlaquit le 24 octobre 1725. Envovt de Barcelone
k
Barbastro le 22 uctobre s•79, il fut nomme Superieur de cette maison
vers la fin de 1766. Le 27 mars 1775 il retourna i Barcelone comme
Suplrieur. II revint de Iouveau Supdrieur a Barbastro le 0omai
1783
et y resta jusqu'en 1789, io ii retourna a Barcelone avec la charge
de Visiteur de la pr.vince d'Espagne. II mourut en 1796. 11 fut
un
des principaux Missionnaires qui honorbrent par leur savoir et
leur
vertt !a Congrgation de la Mission en Espagne durant
le xvun sicle.
M. Manuel LOBERA Laquit le 29 mai 1730 ; ii entra
dans la Com-

pagnie le 29 d:'cembre

759. II vint de Barcelone ? Barbastro le

22 janvier 3762. Nomm6 Sperieur de cette
maison en 1775
y
d!emeura jupq'au g sePtembre 1779 oh it passa h Barcelone itpar
ordre du Visiteur. II mourlt 1c 27 mai 2791.
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M. Jose DuRAN n;<auit le 19 mars 1738 & Cervera, diocese de Sot-

sona. 11 entra dans la Congregation le x6 avril 1759. Envoye k Barbastro le 19 aoftt 1775, il y fut nommi Suphrieur en 1779, charge
qu'il conserva jusqu'i sa mort arriv6e le 27 mai 1784. Durant sa
maladie il donna de grandes marques de pidte. Peu d'instant avant
sa mort ii adressa une fervente priere a la Sainte Vierge i qui ii
trait fort devot.
M. Raphael Pi (pour la seconde fois). 1783.
M. Jos6 MORILLO vint i Barbastro le 14 septembre 1769; il fut
nomme Superieur de cette maison en 1789. 11 etait tres verse dans
les Saintes Lettres ; il etait philosophe, humaniste et theologien distingud. II fut aussi un remarquable prndicateur. Homme vertueux
et zeil dans 1'accomplissement de son ministere apostolique, il travailla longtemps et avec fruit a la conversion des ames. II mourut
durant une Mission & Cadix le 27 nvril 1806. La douleur fut tres
profonde parmi les habitants de cette ville.
M. Julien LACAMBRA naquit en la ville de Graus, province et diocese de Huesca. I! cut pour pere don Julian et pour mere Louise Baldelon. Envoye par le Visiteur i Barbastro le 7 ao{t 1784, il fut
nomm6 Superieur en 1807, charge qu'il conserva jusqu'a sa mort
arriv6e le 12 mai 1813.
M. Fortunato FEU naquit en z771 a Torello, diocese de Vich et
province de Barcelone. II entra dans la Congregation en 1788. Nomme
par le Visiteur d'alors, M. Philippe Sobies, il vint, comme Superieur,
a Barbastro le 20 mai x813. Le 28 fUvrier z825 il fut envoyd i Barcelone comme Sup6rieur de cette maison et Visiteur pour la province d'Espagne, charge qu'il conserva jusqu'en x829. En 1828 il
fonda la maison de Madrid dont ii fut le premier Superieur. II fut
aussi nomme Suprieur et Directeur des Filles de la Charit6, s'int6ressant beaucoup an boa ordre de leur gouvernement et i la prosperitt de leur Compagnie. Durant le temps oh il fut leur Directeur,
furent foudees les maisons suivantes : La Misericorde de Valence,
l'h6pital et la Misericorde de Jativa, la maison de Vitoria, Santo
Domingo de la Calzada, Los Arcos, Tolosa, San-Sebastian, Oviedo,
le Ferrol, Caceres, Badajoz, Cadix et la Grande Canarie. M. Fen fut
un homme simple, affable, bon, attach6 a l'observance de la regle.
Pendant vingt ans il eut de violentes attaques de goutte et il souffrit
de la pierre. Ces attaques etaient fr6quentes ; il les endurait sans
,e plaindre. Enfin le 27 novembre 1833, ayant 62 ans d'Age et 45 ans
de vocation, ii mourut, 6difiant ceux qui 1'entouraient et recitant
avec sa Communaute les prieres de 1'Eglise.
M. Jos6 EscARn. naquit en Catalogne le 16 octobre 1777 et entra
dlans la Congregation le 30 dkcembre 1802. II vint de Majorque h
Barbastro le 6 juin 1814 par 1'ordre du Visiteur, M. Segura pour
enseigner la thdologie morale. Envoyd I Guisona comme d6put6 I
1'Assemblee qui se tint en 18S5, ii fut alors employ6 I Barcelone
pour expliquer ggalement la th6ologie. Le 3 janvier 1825 ii vint de
nouveau & Barbastro comme Supbrieur envoy4 par le Vicaire g6n6ral
M. Baccari. II demeura dans cette charge jusqn'en juillet x831 oh il
vint i Madrid comme Assistant et y resta jusqu'k la fermeture de la
maison en 1835. II vint alors i Paris oh it demeura seize ans comme
professeur de thdologie. La Congregation de la Mission dtant rtablio
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en Espagne par le Concordat de 1851, M. Escarra retourna dans sa
patrie avec la charge de Commissaire du SupIrieur general. I1 resta
a Madrid jusqu'k sa mort, arrivee le 25 janvier 1855 ; ii avait alors
76 ansid'ge et 52 ans de vocation. I1 fut enterr6 avec la permission
des Supirieurs ecclisiastiques dans le caveau de la chapelle de notre
ancienne maison de Liganitos aujourd'hui appartenant aux Adoratrices (ig0o). M. Escarra fut amateur de I'observance des xegles,
fidele a 1'accomplissement des vceux, homme de veritable mortification interieure et extarieure, prudent et ferme dans ses resolutions,
pratique et ayant la connaissance du cceur humain, charitable pour
tous, tris applique au travail et aux divers ministeres de notre Institut (Voy. Relations abrigies, tome III, p. 52).
M. Gaspar TORREs naquit 1 Naval, province de Huesca et diocese
de Barbastro, le 3 janvier 1-68. II cut pour pere don Francisco Tortes
et pour mrre dona Catalina Lapazuela. 11 entra dans notre Congregation Ie r1 mai 1791. Le 31 mai 1831 ii vint de Madrid a Barbastro
en qualit6 de Superieur nommin par le Superieur general M. Salhorgne
et il y demeura jusqu'a la suppression de cette maison. M. Torre fut
fiddle observateur de la rfgle et fort laborieux. II mourut en son
pays natal le 8 avril 1839 a 1'age de 71 ans et avant 48 ans de
vocation.

ITALIE
Lettre de la Steur GRASSI, Fille de la Charitd,
d Ia tres honorde M

IreMAUCHE.

Livourne, Ricovero, 30 octobre 1911.

A present nous sommes tranquilles ; cette fois encore,'
c'est la Tres Sainte Vierge qui a intercd6e pour nous
aupres de son Divin Fils. Vous connaissez, ma rrs
Honor4e Mere, la d6votion qu'on a ici pour la Madone

de Montenero. Tout le monde la priait dejh en r.rticulier pour obtenir la cessation du cholera, quand, au
moment ou ce terrible fliau faisait le plus grand nombre de victimes, on d6cida de benir la ville avec l'image
v6enre, du haut de !a colline. Monseigneur l'Eveque
de Livourne, cependant, qui devait s'y rendre, ne voulut pas pr6ciser le jour de la c&remonie pour eviter I'agglomnration de la foule. On annona le moment solennel par un coup de canon et par le son de toutes les
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cloches de la ville. Impossible de dire l'6motion de tous.
Ce fut le 24 aoikt.
Depuis ce jour la terrible maladie diminua sensiblement et le 7 septembre, veille de la Nativit6 (qui est une
fete tres solennelle a Livourne et i Monfenero), le cho16ra cessa tout a fait.
Pour remercier la tres sainte Vierge, le 22 octobre,
Monseigneur fit transporter de nouveau par des Pretres l'Image miraculeuse sur la place, oii on cdlibra la
Sainte Messe.
Une nombreuse foule enthousiaste et reconnaissante
chantait les gloires de Marie. De chaque Paroisse, les
diff&rents groupcs, les croix en tkte, marchaient processionnellement vers le sanctuaire, et Monseigneur
I'Evuque se joignait a eux au pied de la colline. Apres
la Sainte Messe et la bhendictiori donnee par Sa Grandeur avec la miraculeuse Image, on rentra dans l'6glise
ou on chanta le Te Deum. Le soir, a la Cath6drale, le
cantique de la reconnaissance fut chant, de nouveau,
Monseigneur fit une touchante allocution, donna la b6n6diction papale, qui fut suivie de celle du Tres SaintSacrement.
Ici, au Ricovero, par ordre du Directeur on avait
d6ji fait dans notre chapelle une pieuse c6r6monie
d'actions de graces le 24 septembre : ce mame jour les
portes de notre vaste 6tablissement, ferm6es depuis
deux mois, furent rouvertes. i•os enfants 6mus chant&rent avec un elan de sentie reconnaissance pendant la
Sainte Messe et le Salut. Vraiment il y avait de quoi
remercier le bon Dieu et la tres sainte Vierge ; car tous
nos jeunes gens et nos jeunes filles ont &t6 6pargn&s au
milieu des grands ravages faits par le fleau!
Veuillez agrer le respect sincerement filial de notre
bonne sceur Pellegrini, ceux de toute la famille du Ricovero et me croire, etc.
Sceur GRASSL
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POLOGNE AUTRICHIENNE

Lettre de M. SLOMINSKI, pritre de la Mission.

Visiteur,

&tM. A. FIAT, Supirieur gineral.
Cracovie, le 27 aout 1911.

Les conditions toutes nouvelles dans lesquelles se
trouve notre peuple polonais depuis un certain temps ont
fait qu'une partie de notre travail d'evangelisation a di
prendre aussi un caractere nouveau. L'6migration a 1'btranger est plus fr6quente chez nous que partout ailleurs.
Ceci est occasionn6 chez nous, non seulement par la
recherche du gain, qui dans d'autres pays est la cause
principale de l'6migration, mais encore par l'oppression
et les pers6cutions religieuses si fr6quentes helas ! dans
certaines parties de notre malheureuse patrie divis"c.
Aussi, dans toutes les parties du monde et dans tous les
pays, trouve-t-on des Polonais a la recherche du pain et
de l'abri qui leur est souvent refus6 sur la terre natale.
De leur patrie, ils emportent avec eux un attachement
profond a leur religion, attachement qui a grandi avec
eux, souvent au sein des pers6cutions, et qui leur fait
tout souffrir, tout supporter plut6t que de vivre sans
pr6tre et sans eglise.
Malheureusement, a ' 6 tranger encore, cet attachement
a lear foi est souvent pour eux une occasion de souffrance, car il leur est plus difficile qu'a n'impcrte qui de
trouver un pretre qui comprenne leur langue. Car qui se
soucie h 1'etranger d'&tudier le langage d'un peuple
depourvu d'existence politique, surtout quand cette
langue est aussi pleine de difficutes pour les
itrangers,
que l'est notre langue polonaise ? Par suite, done, du
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manque de prdtres et des consolations de la religion, la
d6moralisation s'introduit facilement au milieu de notre
pauvre peuple polonais, sur la terre itrangre, que l'on
peut justement comparer a ces foules vexati et jacentes
sicut oves non habentes pastorem dont Notre-Seigneur

avait pitie. I1nous a sembl que nous aussi nous devions
avoir compassion de ce peuple, et c'est ce qui a donn6
naissance a nos maisons, tant de l'Am&rique du Nord
quo de lAm&rique du Sud. De lI aussi les travarux de
nos confreres au milieu des ouvriers polonais dans le
Nord de la France et en Belgique, travaux dont nos
Missionnaires ont eu le bonheur de vous rendre compte
eux-m&mes de vive voix a leur passage &la Maison Mere,
I'annee derniire et ce printanps.
Cette anne-ci, deux de nos confr&es travaillent
depuis trois mois en Allemagne, dans la province de
Hanovre, diocese de Hildesheim. Je les envoyai a1,
r6pondant aux instances de l'6veque du diockse qui
m'6crivait lettre sur lettre, me repr6sentant que
17 ooo Polonais itaient sans pretres et suppliaient de
venir a ILur secours. Les lettres que je reoois de nos confreres m'apportent tant de consolation que je ne saurais
resister au d6sir de vous en faire part Je vous envoie
done quelques passages de leurs lettres, supposant que
cela vous fera plaisir et vous donnera en meme temps
une id6e de leurs travaux. Ils travaillent sppar6ment et
les jours libres, entre leurs excursions, ils reviennent &
Hildesheim, oi ils demeurent ensemble au Seminaire.
L'un d'eux, M. Witaszek, m'&crit dans sa lettre du
26 juillet :
( Vendredi, 7 courant, j'arrivai & Goslar, d'oi je
partis immeidatemnt en voiture, pour Grauhof, ot
M. le Doyen me requt avec beaucoup de cordialite Ce
digne eccl6siastique avait fait d6ji des d6marches de
toutes parts, dans le but d'obtenir un pr6tre polonais
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paroisse et leur annoncer dans leur langue la parole de
Dieu. Depuis quelques annies, pendant le temps pascal,
il venait ordinairement un Pere Jesuite, et parfois m&me
deux, de Cracovie, qui parcouraient a tour de r6le toutes
les paroisses du diocese. Mais, cette annie-ci, le Provincial des J6suites &crivit a 1'6v4que qu'ils ne pouvaient
se charger de ce travail, a cause de leurs nombreuses
occupations dans le pays. - Lors de leur derniee assembl6e i Hildesheim, les doyens demanderent unanimement a l'eveque de leur envoyer quelque pretre polonais,
ne pouvant supporter plus longtemps la vue de ce pauvre
peuple abandonni et priv6 de secours religieux. L'6veque,
dosolh de ne pouvoir r6pondre a leurs d6sirs et n'ayant
aucune perspective favorable, recommanda a ses cures
de se mettre eux-memes a la recherche d'un pritre polonais pour leurs paroisses respectives. Peu de temps apres,
cependant, le cur6 de Grauhof rebut de Hildesheim une
lettre de son 6veque, lui annonqant qu'il avait obtenu du
Visiteur des Pr6ires de la Mission de Cracovie deux
pretres polonais qui devaient parcourir tout le diocese,
et que Fun d'eux arriverait a Grauhof le 7 juillet. Le
digne cur6 me raconta tout cela des le premier abord et
ne savait comment assez me t6moigner sa joie de 1'arriv6e d'un pr&tre polonais dans sa parcisse. II me conduisit ensuite dans toute la maison qui est tres vaste,
me montra l'6glise et la sacristie, pour que je n'eusse pas
de peine A m'orienter, en rentrant de 1'&glise dans la
nuit ; car je devais connmmencer les confessions le soir
meme.
(( Toute la paroisse catholique de Grauhof ne compte
que 220 aimes, dispexs6es dans cinq villages et deux
fermes isolees. La moitie a peu pres sont des Polonais
etablis dans l'endroit depuis assez longtemps et presque
complktement germanis6s.
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< Vers les 7 heures du soir, nos Polonais arriverent done

a 1'eglise. L'intendant de Grauhof, Polonais, originaire
Ju duchM de Posen, mais qui a 6pous6 une Allemande,
avait permis a ses ouvriers de quitter leur travail plus
t6t, afin qu'ils pussent 6tre a l'6glise a 7 heures. Un
autre groupe arriva un peu plus tard de Ohlhof, en tout
83 personnes. Je leur fis une petite instruction, conmne
preparation au sacrement de penitence, puis j'entendis
leurs confessions. Ils recurent la Sainte Communion le
samedi matin pendant la Sainte Messe, car j'avais pu
obtenir pour eux la permission de ne commencer leur
journ6e de travail qu'apres le dejeuner. Le samedi soir,
85 personnes, venues des fermes 6loign6es et des tuilleries accoururent a 1'6glise assez tard, apres leur travail.
Le dimanche matin, je confessai le reste de nos Polonais, au nombre de 45. Je distribuai g tous la Midaille
miraculeuse et les recus dans la confrbrie. Apres la
grand'messe, je fis une allocution suivie de la b&6ndiction du Tres Saint-Sacrement. Au cours de l'instruction,
je leur recommandai de se procurer le Traiti sur les
virits de la foi, par l'abbl Gawronski, et d'en faire
la lecture en commun pendant une demi-heure les dimanches et les fetes, afin de suppl6er un peu au manque
de sermon. Is y consentirent volontiers et firent aussit6t
la demande de 8 exemplaires de ce livre. Dans 1'apresmidi du dimanche, j'allai visiter nos ouvriers polonais
qui ne sont a Grauhof que pour la saison d't6. IUs sont
au nombre de 58, soit 34 jeunes fillcs, 16 garconis et
4 m6nages. II y a en outre quelques families polonaises
qui ont & Grauhof leur demeure fixe, mais leurs enfants
ne savent pas un mot de polonais. Les ouvriers qui ne
sont I1 que pour la saison d'&t, demeurent ensemble
dans des casernes. Les femmes et les jeunes filles
occupent une grande salle situde dans les d6pendances
de l'ancien couvent, les hommes demeurent dans un
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t Le lundi, je visitai encore les Polonais 6tablis dans
I'endroit et j'eus la consolation d'administrer les sacrements a une malade. Je terminai ainsi ma mission a
Grauhof oi je n'attendais plus qu'une reponse definitive pour savoir de quel c6te diriger d'abord mes excursions, car l'ev&que avait design6 Henningen, et le cur6
de Dorstadt me demandait de venir dans sa paroisse,
afin d'y pr6parer les Polonais au sacrement de confirmation. 11 fut d6cid6 que je partirais pour Dorstadt le
jeudi. J'avais done encore deux jours a ma disposition.
Le premier jour, je visitai Gosiar, tout plein de souvenirs des empercurs allemands, et pour le lendemain,
M. le cur6 me proposa une excursion en chemin de
fer a Harzburg, petite ville situde au milieu des montagnes du Harz. Nous y rencontrAmes trois cur6s, chez
lesquels je dois aller aussi, au cours de mes excursions
de missionnaire. Tous t6moignerent beaucoup d'intrelt
pour nos emigrants, d6plorant en meme temps qu'aucun
pr6tre polonais n'ait visit6 leurs paroisses depuis si longtemps. Cette rencontre me donna du courage et me fit
esperer de trouver partout des pretres bien disposes en
notre faveur. De Harzburg, nous nous dirigeames tous
ensemble vers Burgberg, ou ils tenaient a me montrer
le c616bre monument de Bismarck avec la fameuse inscription : a Nach Canossa, gehen wir nicht, Nous
n'allons pas a Canossa ! * Ce monument fut 6rige en
l'honneur de Bismarck par les liberaux en souvenir de
ce moment ou Bismarck, luttant contre i'Eglise, s'6tait
6cri6 : a Nous n'allons pas A Canossa ! , Le monument
a e6tC lev66 I'endro;t meme d'oi Henri IV 6tait parti
pour Canossa.
c Ce monument, cependant ayant &t erigi sans la
permission prealable du due de Brunswick, ceIui-ci,
indigne de ce proced6, permit aux catholiques de batir
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au pied mnme de cette montagne une petite 6glise sous
le vocable de Saint Gr6goire VII.
c Le jeudi matin, je partis en chemin de fer pour
Hedwigsburg, d'o6 je devais me rendre & Dorstadi En
descendant sur le perron de la gare, je remarquai une
petite fille qui m'appelait de loin, et me dit qu'elle 6tait
venue pour me chercher. Je la suivis done et elle me
montra une petite charrette sur laquelle je mis ma valise,
et nous nous mimes en route, marchant sous un soleil

brilant pendant plus de trois quarts d'heure. Je comnpris
bient6t pourquoi le cure n'avait pas envoyd de voiture
a la gare : tous ses paroissiens, comme du reste tous les
catholiques du diocese de Hildesheim, sont des ouvriers
et des pauvres gens. Dans toute la paroisse de Dorstadt,
comptant 300 ames, pas un catholique ne poss(de de
cheval.
- Je commencai a confesser le jour m&ne de mon
arriv6e a Dorstadt. Vers les 8 heures du soir, 120 personnes se pressaient autour du confessionnal. Les confessions finies, vers le matin, je donnai la Sainte Communion, dis quelques paroles d'exhortation et distribuai
la M6daille miraculeuse.
, Le vendredi soir, j'allai avec M. le Cur6 & la ferme
de Hedwigsburg, oi travaillent une soixantaine de
Polonais, 21 garcons et 41 filles. Le fermier est Polonais,
originaire du duch6 de Posen. II ne demeure pas & Hedwigsburg d'une mani&re stable, mais s'en retourne dans
son pays en automne avec toute sa famille, et au mois
de fvrier, il revient avec les ouvriers qu'il a engag6s,
en grande partie du royaume de Pologne. C'est un fort
honn&te homme, tenant beaucoup & la moralitA de ses
ouvriers et r6primant tres s&vrement les moindres 6carts
Aussi sa petite colonie se conduit-elle tres bien et frequente assiduiment l'6glise paroissiale Je visitai encore
une autre famille, polonaise elle aussi, mais habitant
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depuis longtemps d6ja Hedwigsburg. Les enfants,
malheureusement, ne savent pas un mot de polonais ;
l'ain6 des garoons se rend tous les jours, par le chemin
de fer, a l'&ole catholique de Wolfenbiittel, grace a la
Soci6t6 catholique de Saint-Boniface qui lui paie sa
carte coftant 15 marks par mois. Le plus jeune fr&quente
l'6cole protestante qui est dans l'endroit, les parents
n'ayant pas les moyens de payer un billet de chemin de
fer. De retour le soir a Dorstadt, je trouvai a P1'glise
quelques personnes qui n'avaient pu venir la veille. Je
les confessai done, et apres minuit je leur donnai la
Sainte Communion. Le samedi matin, sur la demande
de M. le Curd, j'allai dire la messe a 1'Asile des Sceurs,
appelees (( Sceurs de Saint-Vincent s, oi l'on me donna
les plus tristes renseignements sur nos Polonais qui
demeurent dans une caserne tout pros de l'asile. Tous
les soirs, jusqu'h une heure avancie dans la nuit, et
quelquefois meme jusqu'au matin, on entend l• des
cris, des rires, danses au jeu de l'armonica, etc. Us ne
vont presque jamais ' l'gglise, tellement que les Soeurs
6taient persuadees que c'6taient tous des protestants.
En sortant de l'asile, j'entrai chez l'intendant et lui
demandai la permission de visiter les Polonais vers le
milieu du jour. Cet intendant est protestant et s'inquiete
fort peu de la moralit6 de ses ouvriers. Je vins done a
midi, moment oui tous les Polonais, au nombre de 60,
6taient r&unis dans la salle a manger. Ce sont des jeunes
gens presque tous au-dessous de vingt ans, c'est a peine
si je trouvai deux garcons et quelques jeunes filles un
peu plus ag4s. J'entamai la conversation, sur diff6rents
sujets d'abord, puis je leur exprimai mon chagrin de
ce que de toutes parts on me donnait sur eux de si tristes
renseignements. Je leur dis qu'on les prenait pour des
protestants I cause de leur mauvaise conduite et parce
qu'on ne les voyait jamais aller & l'4glise. Je leur don-
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nai ensuite diff&rents conseils, les engageant a aller a
la messe de 7 heures ou il n'y a pas beaucoup de monde,
de sorte qu'ils n'ont pas besoin de se g&ner de ce qu'ils
ne sont pas assez bien vtus ; de plus ils peuvent y
chanter en polonais l'office de la Sainte Vierge, ce que
M. le Curk leur permet volontiers. Comme 1'intendant
n'exerce sur eux aucune surveillance, je choisis les plus
serieux parmi les jeunes gens et les jeunes filles et je
leur recommandai de veiller sur la conduite des autres.
Les larmes aux yeux, tous me promirent de se corriger
et j'espere qu'ils tiendront parole, car ce sont des enfants qui n'avaient besoin que d'etre ramen6s dans la
bonne voie.
« Dans I'apr&s-midi, j'allai & Hennigen & une demiheure de Dorstadt. J'avais deji fait la connaissance
du cur6, lors de notre excursion & Harzburg. Les Polonais commencerent & se rassembler a I'eglise, d&s les
5 heures 1/2. Je me rendis aussit6t au confessionnal,
car je m'attendais a une abondante moisson. Mon attente
ne fut pas tromp6e, io personnes s'approcheret ce
soir-lh du tribunal de la pinitence. Un grand nombre
6taient venus de loin, quelques-uns mzne du fond du
duch6 de Brunswick. La plupart d'entre eux resthrent
a l''glise toute la nuit, car il etait impossible de rentrer
si tard. Le dimanche, d&s les 5 heures du matin, un
nouveau cortege arriva et entoura aussit6t le confessionnal. Je oonfessai encore 120 personnes. A la messe, ii y
avait environ 500 Polonais, parmi lesquels se trouvaient
ceux que j'avais deja confess6s & Dorstadt. Malgri ce
grand nombre, ils parvinrent facilement 4 trouver place
A l'Fglise, car la paroisse allemande compte a peine
350 ames, et le peuple du reste, comme presque partout
ici, est assez indiff6rent sous le rapport de 1'assistance
aux offices divins. L'Aglise est de style roman et
magnifique ; elle appartenait autrefois aux religieuses
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Augustines qui furent expuls&es en i81o, et leurs biens
vendus a un protestant. Celui-ci 6tablit a c6t6 de 1'6glise
une immense glaciere, de sorte que les murs de l'6glise
sont constamment mouilles. II fut oblig6 plus tard de
transporter la glaciere plus loin, il est vrai, mais malgr6
cela on n'a pu parvenir a faire s6cher les murs.
, Le cure est tres bienveillant envers les Polonais,
car ceux-ci font beaucoup de bien dans sa paroisse par
leur bon exemple. Dans le but de les maintenir dans la
bonne voie, il fait vcnir pour eux un grand nombre
d'exemplaires du Messager du dimanche, journal
catholique et religieux imprim6 en polonais ; de plus,
il invite le dimanche ceux qui viennent de loin a aller
prendre le caf6 chez lui apres la messe et apres les
vepres, et il 6tudie m&me le polonais afin de pouvoir au
moins un peu converser avec eux.
( Aprbs !a messe, je fis un sermon, an cours duquel
je recommandai la lecture en commun du Traiti des.
viritis de la foi, .dont ils firent venir 23 exemplaires.
Apres le sermon, M. le cure donna la benediction du
Tres Saint Sacrement, et moi je me remis a confesser.
Le soir, j'allai avec le cur6 aux casernes de nos Polonais. L'intendant, un Polonais aussi, retourne au duch6
de Posen avec sa famille pour l'hiver. Les ouvriers sont
presque tous des environs de Bochnia (Galicie)
" Le lundi matin, je confessai encore i
personnes
venues a pied d'une localit6 situ6e a deux heures et
demie de Henningen. Dans la matinee, j'allai avec M. le
cur6 h Biirssum porter la Sainte Communin a une
malade, la femme d'un petit employe du chemin de fer,
M. Babuszkiewicz, originaire des environs de Ostrowa
oi il travaillait depuis 23 ans. II y a quelques ann&es,
il requt l'ordre de se rendre dans les environs de Berlin,
s'il voulait conserver sa place a la Compagnie des chemins de fer. De lh, il fut envoy6 en Saxe, et pen de
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temps apres, l'annme demrire, il fut transf&r a Borssum, malgr6 les instances qu'il fit, repr6sentant que sa
femme 6tait alit6e et paralys6e de tous ses membres
(( Le soir, vers les 8 heures il vint encore quelques per-

sonnes pour se confesser. Je leur conseillai d'attendre
a 1'6glise jusqu'aprbs minuit, oh je pourrais leur donner
la Sainte Communion. A 1o heures et demie, il arriva
encore 21 personnes, venues par le train du soir, de
localites 6loign6es. Apres la confession et la communion,
ils s'en retournerent tous ensemble,

a pied, par une

pluie battante, car il n'y avait pas de train convenable ;
-

beaucoup d'entre-eux cependant avaient plus de

3 heures de chemin a faire.
"( Le mercredi soir, je revins a Dorstadt preparer les
Polonais au sacrement de Confirmation que Mgr 1'Ev&que
devait administrer le dimanche suivant. Il y a 72 personnes a confirmer. Je fis done une instruction sur le
sacrement de Confirmation, puis je confessai une quarantaine de personnes, presque exclusivement des hommes
qui travaillent dans les briqueteries de Klein et GrossBiewende, localit6s situdes L deux lieues de Dorstadt.
,CJeudi matin, je partis pour Hildesheim, oiu je devais
me rencontrer avec M. Paszyna pour aller rendre visite

a 1'Eveque. Monseigneur, a peine instruit de notre projet par le Recteur du Sm&inaire, a qui j'avais envoye
un mot, m'6crivit encore a Dorstadt qu'il attendait notre
arriv6e, et il m'indiquait en m&me temps l'heure de notre
audience. Il nous recut avec la plus grande bienveillance et nous dit en paroles chaleureuses combien il
6tait reconnaissant a M. le Visiteur de ce qu'il avait
bien voulu lui envoyer des Missionnaires. I1 nous montra
quelques lettres 6crites par des Polonais qui le suppliaient de leur envoyer des pretres. En lisant ces lettres
dans lesquelles nos pauvres compatriotes exposaient
leurs besoins spirituels d'une manicre si touchante, Mon-
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seigneur nous exprima encore son chagrin de ne pouvoir
y rem6dier commne il le voudrait Ce qui lui cause le
plus de peine, ce sont les difficultfs qu'il rencontre dans
le duch6 de Brunswick, oiu ii y a des milliers de Polonais. 11 n'est permis a aucun pretre etranger de s'arreter
dans le duch6 ; bien plus, les pretres du diocese que
.'Eveque y envoie doivent Etre pourvus d'une autorisation
spFiide du gouvernement et ne peuvent dire la messe
sans la permission des autorit6s civiles. 1 y a quelques
anntes il existait encore une loi en vertu de laquelle les
cures 6taient obliges de demander la permission du
pasteur protestant chaque fois qu'ils voulaient ou baptiser un enfant ou ensevelir un mort.
(( A la fin, Monseigneur nous dit qu'il esp&ait que
Monsieur le Visiteur voudrait bien encore venir a son
aide pour 1'6vang6lisation des Polonais de son diocese,
qui sont la comme un troupeau qui n'a point de pasteur.
Ensuite nous resumes le plan de nos futures excursions.
Je me rejouis i l'avance de ce travail, et si vous le
trouvez bon, Monsieur le Visiteur, je vous prie de m'y
laisser jusqu'a la fin. Quoique ces confessions dans la
nuit fatiguent un peu, les fruits en sont bien consolants,
et quand on voit ces pauvres gens se pressant autour du
confessionnal ou de la Table Sainte, au prix de tant
de fatigues et de sacrifices parfois, on oublie facilement
sa propre peine. Du reste, je me dedormage de tout
pendant la journee, de sorte que je ne ressens aucune
fatigue, 6tant habitue djh aice genre de vie.
(( Les jours libres entre nos excursions, nous nous
retrouvons au Seminaire de Hildesheim. M. le Recteur
est plein de bont6 pour nous, et fait tout son possible
pour nous y rendre le sejour agr6able. II n'y a ici que
9 6tudiants de la derniere ann6e, ce nombre itant suffisant pour le diocese. Sur la demande du Recteur, je
donne tous les jours une heure de leqon de polonais.
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Cette legon consiste a apprendre a lire et ;. prononcer
le polonais Tous les pr6tres du diocese poss6dent le
petit manuel : Comes polonicus, livre oi se trouvent
toutes les matires possibles pour les confessions en
polonais et en allemand. C'est a l'aide de ce manuel
que les pretres se tirent d'affaire dans la derniire n&cessite.
cc Samedi dans I'apres-midi, je partis pour Steinbriick, a 25 minutes en chemin de fer de Hildesheim.
J'y confessai dans la soir6e 70 personnes, et le dimanche
matin une soixantaine. Comme je terminai assez t6t les
confessions, je pus consacrer plus de temps a la pr6dication. Je fis donc une instruction apres la Sainte Communion, une seconde apres la grand'messe et une troisi~ie, sur le sacrement de Confirmation, apres les vepres
Apres l'instruction, je distribuai la m6daille miraculeuse
et recommandai comme partout la lecture du Traiti
sur les viritis de la foi. Apres avoir confess6 encore

une dizaine de personnes, nous allAmes, M. le Cure et
moi, jusqu'a Lafferd, oii une soixantaine de jeunes
filles et quelques jeunes gens polonais, de la Prusse
occidentale, travaillent dans des fabriques de conserves
alimentaires. Us y gagnent 17 pfennig par heure, et a
part cela, ils ont tout leur entretien, hors le pain. Leur
logement, par contre, n'est rien moins qu'hygienique :
13 jeunes filles, par exemple, demeurent dans une
chambre de 5 metres de longueur sur 3 metres de largeur et 2 1/2 de hauteur. De plus, le long des murs sont

suspendus des v6tements, valises, boltes a chapeaux et
autres objets qui absorbent une bonne partie de Pair et
de 1'espace.
( En revenant de Steinbriick, nous entrimes encore
dans les casernes de nos Polonais, au nombre de 60 et
quelques.
u Le lundi soir, il vint encore bon nombre de per-

-

56 -

sonnes pour se confesser, entre autres 3 jeunes filles a
jeun, qui avaient travailie toute la journme dans les
champs; le soir, leur travail fini, elles avaient fait une
heure de chemin a pied pour se confesser et recevoir 1a
Sainte Counmuniun. Ceux qui n'6taient pas a jeun attendirent jusqu'a_.res minuit ; pendant ce temps, ils chantaient des cantiques et moi je jouais des orgues. Cela ne
d&rangeait personne, car 1'gglise est un pen isole. M. le
Cure seulement, entendant chanter, se leva et vint a
1'6glise ol il resta jusqu'l minuit. I est grand amateur
de chants polonais et, quoique Allemand lui-mime, il a
demande aux Polonais de chanter leurs cantiques avant
et apres la grand'messe.
< Le mardi, je revins a Hildesheim pour m'y reposer
un pen, avant de partir pour Salzgitter. »
(A suire.)

SUISSE
FRIBOURG
Mgr Joseph Deruaz, &evquede Lausanne et residant
a Fribourg, est mort dans cette deriere ville, le 26 septembre de cette ann6e 1911, ag6 de 85 ans et dans la
2IV annie de son 6piscopat.
11 a montr6 une si paternelle bienveillance aux Filles
de la Charit6, qui out a Fribourg un tres important etablissement, que nous tenons a exprimer ici combien la
famille religieuse de saint Vincent de Paul participe
aux universels regrets que laisse le tres remarquable et
tres saint 6veque, Mgr Deruaz.
On pourrait lire dans un pr&cdent num6ro des prsentes Annales (tome 74, p. 256) la lettre si honorable
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et si paternelle qu'il adressa a la Supirieure des Seurs
de Saint-Vincent-de-Paul de la maison de Fribourg, a
1'occasion du cinquantieme anniversaire de 1'arriv6e de
ces Soeurs dans cette ville.
Nous transcrivons ici quelques renseignements biographiques sur le v6n&rb 6veque :
XN le 13 mai 1826 a Choulex, 1'une des paroisses savoisiennes

annexies au canton de Genive en 1814, Joseph Deruaz fit ses
premieres 6tudes au collbge d'Evian. Se sentant appele a l'etat
ecclesiastique, il entra en 1846 au grand siminaire de Fribourg pour commencer ses 4tudes thdologiques. Mais, P1annie
suivante, la guerre du Sonderbund contraignit les 61lves a se
disperser. Plusieurs se rendirent au seminaire d'Annecy ; il
fut de ce nombre et c'est dans cette ville qu'il recut l'ordinalion sacerdotale, le 25 mai 185o.
Apres avoir, de I85o k 1859, desservi successivement les paroisses de Grand-Saconnex-Pregny et de Rolle, il fut appele
a Lausanne dont il devait rester cure pendant trente-deux ans.
Son nom est inseparable de la laborieuse histoire de cette paroiss!. Non seulement il s'etait vivement attache le cour de
ses ouailles, mais il avait su gagner la profonde estime des
autoritis vaudoises. A la mort de Mgr Cosandey, ce fut lui
qui conduisit les ndgociations entre le Vatican et le Conseil
f6ddral en vue de la rentrde de Mgr Mermillod en Suisse.
Lorsqu'en 1891, Mgr Mermillod, nomme cardinal de curie,
aut fixer sa residence k Rome, c'est le cure de Lausanne que
le Saint-Siege choisit pour lui succeder.
Nommi 6výque, par Bref, le 14 mars 1891, Mgr Deruaz fut
sacr6 A Rome par Son Eminence le cardinal Mermillod.
assist6 de Mgr Ferrata, archeveque titulaire de Thessalonique,
et de Mgr Haas, ievque de Bile et Lugano.
Quelques jours plus tard, sa premiere Lettre pastorale au
clerg6 et aux fiddles de son diocese reclamait instamment le
secours de leurs prieres pour 'aider a remplir la lourde charge
imposec a sa faiblesse et dont les redoutables responsabilitis
l'effrayaient.
Combien 6taient peu justifiies les apprehensions de son
humilit6, c'est ce que proclament hautement aujourd'hui les
biographies que lui consacrent les journaux catholiques de la
Suisse et la longue inumeration de tout le bien que son episcopat a realise. La Providence ne l'avait appele i la plenitude
du sacerdoce que pour faire briller d'un plus vif eclat sur un
plus vaste theatre " son zele et son activit6 pastorale n. Bel
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eloge dont l'auguste Pie X lui-mme se plut a honorer
Mgr Deruaz, dans ia lettre si touchante qu'il lui adressait le
25 mai 191o (soixantieme anniversaire de 1'ordination sacerdotale du v6nerable devque).
Ce tdmoignage de la paternelle bienveillance du Pontife
supreme avait ite une consolation bien douce pour le regrett6
prelat. Deja l'acheminaient vers la tombe des infirmitds qui,
-ans etre physiquement douloureuses, le faisaient souffrir du
vif regret de ne pouvoir se consacrer au service de son diocese
avec les forces de jadis et de devoir se contenter de lui vouer
la sollicitude de son cceur. Depuis de longs mois, il passait
toutes ses journues dans la prirre, demandant a Dieu d'assister
ses ddvou6s collaborateurs et se resignant pour lui-meme a
repeter les paroles du vieillard Simeon : * Seigneur, laissez
aller votre serviteur en paix ! ,
Les fun6railles nationales que lui ont faites le gouvernement
et le peuple de Fribourg et auxquelles ont pris part les grands
Conseils de Vaud et de NeuchAtel, ainsi que le Conseil municipal de Lausanne, trois assemblies compo!ses entierement de
protestants, montrent de quelle estime jouissait ce prdlat
vendri.
Sa haute raison, sa bienveillance sans nuages. son
esprit de chrctienne conciliation 6taient tels que, sans abdiquer aucun des droits de la v6rit6 dont il etait Te gardien, ii
-avait user avec ses adversaires eux-mcmes de tant de tact et
de tant d'amnniti. qu'il rapprochait de P'Eglise ceux
qui en
paraissaient les plus 6loign6s.

TURQUIE D'EUROPE
MONASTIR
Lettre de la Swur VIOLLET, Fille de la Chariti,
a M. A. FIAT, Superieurgxneral.
Monastir, 12 novembre

ig9s.

Permettez-moi de vous entretenir quelques instants du
travail que nous avons accompli dans la petite Mission
de Monastir.
Dans le courant de l'annee, environ 30000 malades
scnt venus recevoir des soins au dispensaire externe et
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nous en avons soign6 30 au dispensaire interne. Les
visites A domicile, en ville ou dans les villages, au
nombre de 3 202, nous ont donn6 le moyen d'ouvrir le
ciel a 130 petits anges qui, j'en ai la confiance, attirent
la b&6ndiction du bon Dieu sur nous et sur toute la
communaut6, puisque c'est aux Filles de la Charit6
qu'ils doivent leur bonheur.
A c6t6 des consolations, il y a eu la peine ; ainsi,
quoique des medecins et d'autres personnes aient desird
nous confier le soin des cholriques, le clerg6 orthodoxe,
c'est-4-dire non catholique, a emp&h6 cela, disant que
nous ferions une propagande catholique. Vous voyez
qu'il y a encore beaucoup a faire pour que disparaisse
l'intolerance religieuse dans ce pauvre pays. Nous avons
soign6 tous les choleriques qui nous ont fait appeler.
I1 est toujours plus facile d'aborder les pauvres, et ils
sont notre lot. Je me demande comment nous allons faire
cet hiver pour secourir tous ceux qui viendront frapper
a notre porte
A 1'6cole, nous avions 63 6leves a la fin de 1'annme
scolaire. Le choldra les a dispers6es et la rentr-e tardive
ne les a pas encore toutes r6unies. Ces enfants sont studieuses et dociles, leur sbjour aupyirs de nous leur fait
certainement un bien qui portera son fruit plus tard.
Combien nous agirions plus facilement sur les pauvres
s'il nous 6tait possible d'ouvrir une classe gratuite dans
le quartier populeux du Baii ! Pour cela il faudrait louer
une petite maison ; nous avons une soeur slave qui peut
faire cette classe.
Veuillez agr6er, etc.
Sceur VIOLLET.
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CONSTANTINOPLE
AMBULANCE DES CHOLERIQUES

L'6pid6mie de cholera, qui en cette ann6e 1911 a fait
des ravages en diverses parties de l'Europe m6ridionale,
a sevi en particulier en Turquie. Voici quelques lettres
et un court rapport qui sont relatifs a une ambulance
de chol6riques a Constantinople, oii quelques Filles de
la Chariti ont kt6 appelkes a donner leurs soins.
Lcttre de la Swur GUERLIN, Fille de la Chariti, Visitatriceprovinciale,a M. A. FIAT, Supirieurgineral.
Constantinople, Maison centrale, 20 aoit 1911.

Les Turcs viennent de demander trois Filles de la
•. . .
oa °
Charit6 pour aller a
l'ambulance qu'ils
viennent d'organiser a cause de 1'epid6mie de choleraqui
sevit dans un des
villages de la Comed'Or.
, Malgr6lagrande
gene que cela nous
impose, j'ai pristrois
sceurs a la Maison
Lentrale, mais, si la
PLAN DE CONSTANTINOPLE ET ENVIRONS
maladie prenait de
l'extension et que
d'autres lazarets soient organises, je devrais faire
appel a nos autres maisons.
( M. le Consul Gen6ral de France m'a remercide chau
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leureusement d'avoir r6pondu a la demande du President de la Municipalit.
« Les trois Sceurs qui ont &t designies nous ont
quitt6es rayonnantes, ne tarissant pas en remerciements
d'avoir &et choisies, et combien sont venues s'offrir
pour aller les remplacer quand on le voudra ! a
Lettre de la Swur REISENTHEL, Fille de la Chariti.
Constantinople, Maison centrale, 8 octobre 1911.

a Avant de partir pour les visites a Smyre, notre
digne Sceur Guerlin avait 1'intention de faire recueillir
les souvenirs du lazaret, oft trois de nos chires soeurs
viennent de passer quatre semaines, afin de vous les
envoyer. Elle n'en a pas eu le temps, nos Sceurs n'6fant
pas rentrbes lors de son d6part. Je crois vous faire plaisir en vous adressant ce petit r6cit .dans toute sa simplicit6.
« De nouveau les Turcs avaient demand6 nos Sceurs
et nous avions acoepte. Mais les fetes du Bairam sont
survenues, suivies imm6diatement de la guerre et quoique
le cholera continue son petit train, on ne s'en occupe
plus. Nos Sceurs sont a la disposition de ces Messieurs,
quand ils les redemanderont.
(( Vous apprendrez aussi avec consolation que notre
double famille a Salonique a, en ce moment, l'occasion
d'exeroer la charit6 de saint Vincent. II y a quelques
mois, nous voyions avec peine nos Sceurs remplac6es i
Ih6pital Italien de Salonique par des religieuses italiennes d'une Commuanut6 d'Ivrea, et le bon Missionnaire lazariste par un Pere. Conventuel d'Italie. Ces
jours derniers, la guerre ayant &clat6entre l'Italie et la
Turquie, les pauvres religieuses ont &t6 fort embarrassees. A la demande des Consuls de France et d'Allemagne, elles sont venues demander I'hospitalit6 a nos
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Soaurs, maison de la Providence de Salonique, et le
Pere Conventuel italien, a nos dignes Missionnaires. Les
esprits etant ichauffbs contre les Italiens i Salonique,
ils avaient di quitter I'h6pital et pour combien de
temps ?... Les desseins du bon Dieu sont imp6netrables
autant qu'admirables a notre 6gard ! a
L'AMBULANCE

DES CHOLERIQUES

A CONSTANTINOPLE

(191I).
u Voici quelques details sur F'ambulance des cholriques, tenue par les Filles de la Charit6 du 19 aott au
15 septembre 1911. Le champ d'actionse trouvait a KaraAgach, au bord de l'eau, au fond de la superbe Corned'Or.
« M. le President de la Municipalit6 turque avant
demand6 a ma Soeur Visitatrice des Filles de la Chariti
pour prendre soin de cette ambulance, trois d'entre nous
furent d'eign.es.
« A la hite, linge et vetements indispensables taient
pr6pares, et, quelques heures apres la demande, la Sceur
Visitatrice et la Seur Assistante conduisaient a leur
poste nos Sceurs Genevieve, Vincent et Agnes. Cette derniere, encore jeune et nommie providentiellement
la
derniere minute, devait mettre la note gaie parmi nos
:chres exiltes, au milieu de leur travail, trouvant facilement la r6partie a tout. Les voitures, conduites par un
soldat turc, s'6branlent. Apres I heure 1/2 de marche
tar des chemins et des sentiers presque impraticables,
es voyageuses arrivent j.squ'au cordon sanitaire. Les
soldats en faction crient: ya sac ! - on ne passe pas),
et s'apprtent a 6pauler ; mais, sur la presentation d'un
passe-port bien en rigle, les fusils s'abaissent et toute
libert6 est laiss6e de pnet&rer dans la zone contamiine,
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ccL'ambulance pr6sente, a vol d'oiseau, trois divisions : la premiere est r6serv6e au personnel : Surveillant Osman bey, medecins, infirmiers, cuisiniers ; la
seconde partie est pour les malades ; la troisieme pour
les isols. I1 y a en tout environ 80 tentes, a peu pres
300 personnes, toutes de nation juive, sauf de rares
exceptions. Aussit6t 'arriv6e de nos Sceurs, les medecins israklites viennent saluer les Soeurs, leur disant en
bon francais : a Bonne arriv6e, mes Sceurs, bonne arria v6e ). Pour se loger, les Sceurs b6neficierent d'une
vieille petite baraque, tout au bord de l'eau, ancienne
echelle de bateau, abandonn&e.
< Ce ne fut pas une petite affaire que de chercher a
s'installer, car il n'y avait place que pour deux, et il
fallait vivre trois. . Cela ne fait rien, disait Sceur Agnbs,
a ma Sceur Genevieve, qui est la Sup&rieure, prendra son
a lit d'officier ; ma Sceur Vincent, qui est Assistante,
u 'celui de sous-officier, et moi, qui suis le pioupiou d'ora donnance, je coucherai par terre. , Ce qui fut dit, fut
fait : deux planches pos6es sur les deux banquettes du
harem devinrent, avec un l6ger matelas, le lit de repos
de notre petite compagne.
« Les medecins, des le premier soir, voulurent faire
leurs offres de service, et I'un d'eux se hasarda a
demander si le lendemain, en rentrant de la ville, ii ne
devait pas apporter un miroir, du tabac, des cigarettes.
Vous jugez des efforts que firent nos Sceurs pour ne pas
rire a cette proposition. DMs ce premier soir aussi, les
Sceurs firent leur visite sous les tentes. Avec quelle compassion ne virent-elles pas les pauvres malades couch&s
par terre en proie aux horribles souffrances de la maladie, dans une salet6 repoussante, couverts de vermine,
entour6s d'enfants presque tout nus ! De leur c6t., les
pauvres malades s'6tonnaient de voir rentrer les Sceurs
sous leurs tentes, car jusqu'alors on n'avait os0 les fran-
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remede, le thermometre, la tasse de thi. Ce fut un veritable renouveau que l'arrivie des Scurs. Des le lendemain, elles proposaient les ameliorations les plus
urgentes ; sur leur demande, tout fut accord6.
, Pendant plus de 15 jours, levtes des le matin a
5 heures, les Sceurs ne se couchaient qu'a Io heures du
soir, et pour trouver quel repos ! Tout un regiment de
la plus minuscule cavalerie semblait s'ktre donn6 rendezvous la nuit dans la petite baraque transform6e alors
en v6ritable champ de manoeuvres ! C'6tait done au
milieu des fatigues de nuit, de jour, et des privations de
toutes sortes que s'accomplissait leur ministere de charit6.
Heureusement, le bon Dieu etait li pour les soutenir.
En l'absence de M. Lobry, M. Dekempeneer revendiqua,
avec bonheur, cette fois, son titre de a Superieur n. et
se nomma aumonier de nos Soeurs, au grand regret de
tous <eux qui ambitionnaient ce poste de devouement ;
car ce n'etait pas une sin6cure. Pour arriver de bonne
heure a l'chelle de Kara-Agatch, il fallait de grand
matin, et quelquefois malgre la pluie ou le brouillard,
s'embarquer sur un petit caique, a la merci d'un batelier
turc. L'arriv6e du Missionnaire 6tait attendue ; A la
htte, la miserable baraque avait kt6 pr6par6e et alors le
sacrifice de la messe 6tait offert sur cette terre musulmane, en face des solitudes d'Eyoub (citadelle de 1'Islamisme). Mais il ne fallait pas s'attarder dans l'office de
Marie, et Marthe, vite, reprenait ses droits. C'6tait alors
la visite sous les tentes, le soin des malades, la tourn6e
avec les docteurs, la distribution des remedes et celle
de la nourriture a ceux qui pouvaient en prendre. C'6tait
Jung et fatigant ; car, pendant de longues heures, il
fallait se trainer par terre. Le plus souvent il fallait
demeurer la journ6e sous un soleil de plomb, a tel point
que les Sceurs en furent malades et que Sceur Vincent y
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prit une insolation qui, grice a Dieu, n'eut pas de suites
ficheuses.
(( Trois fois par semaine, quelques Soeurs de la Maison Centrale leur portaient les petites provisions dont
elles pouvaient avoir besoin, car ce qui leur 6tait donn6
etait bien insuffisant ! Le drapeau jaune (drapeau sanitaire) dans la poche, on 1'arborait au bout de son parapluie en approchant de l'ambulanoe : autrement les soldats, en faction sur les hauteurs, nous auraient tird
dessus. C'6tait un grand plaisir d'&tre ensemble quelques
instants ; nous causions, nous prenions le th6 en famille,
et puis il fallait repartir ; ce fut ainsi pendant quatre
semaines.
« Quand les malades se sentaient mieux, ils entraient
d'eux-m&mes en conversation avec nos Soeurs ; la chose
6tait facile, tous les juifs parlant francais. C'est ainsi
qu'une femme 6tonn6e du d6vouement des Sceurs leur
disait : c Mais pourquoi done 6tes-vous venues nous
( soigner ? Nous sommes des inconnus pour vous et
a nous ne sommes pas m&me de votre religion ; pourquoi
v venir ici puisque vous n'avez ici ni sceurs, ni freres,
c ni personne de votre famille ! - Oh ! r6pondait la
( Sceur, ne savez-vous pas que nous sommes tous fr&res
« en J6sus-Christ, et que nous devons nous aimer et nous
c( rendre service mutuellement ? Nous sommes venues
(( vous soigner pour l'amour du bon Dieu. » Alors cette
pauvre israelite stup6faite r6pliquait : c Ma Sceur, c'est
, vous qui devez avoir la v6rit6, en voila Ia meilleure
u preuve. Notre religion, A nous, ne nous enseigne pas
a ces choses ; pourvu que nous observions exactement
a le sabbat, que nous accomplissions certains jeines,
" que nous fassions un certain nombre de purifications,
cc'est tout, notre religion ne nous demande pas autre
a chose. Et devenant soudain m6lancolique, la pauvre
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- juivc murmurait encore : , C'est vous qui devez avoir
c la v6rite ! P
c Au commencement de l'ambulance, la nourriture
6tait commune ; puis nos Sceurs, s'apercevant qu'on la
leur apportait tris tard, en demandrent la raison. On
Icur r6pondait que le rabbin tardait quelquefois a
venir... Tous les matins, en effet, la bni~diction de la
viande et autres denrtes avait lieu ; le vendredi, la cer6monie se faisait pour deux jours, a cause du sabbat oi
la cuisine ne fonctionnait pas. Cependant nos Sceurs,
qui n'avaient aucune disposition a changer de religion,
firent leurs plaintes a Osman Bey,'le prkpos6 turc. II
fut ravi de leur r6clamation et, dans son langage oriental, leur r6pondit : a Nous sommes frere et sceur... moi
« non plus, je ne fais pas cuisine commune avec les
a juifs ; vous ferez d6sormais votre cuisine a votre gr6,
" et regardez-moi bien toujours comme a votre pere n
c pour faire droit a toutes vos r&clamations. ) A partir
de ce moment, les Soeurs ne mangerent plus de viande
b6nite par le rabbin, et la Seur Vincent cumula avec
les fonctions d'infirmiere les fonctions de cuisiniere.
« Les nuits devenant froides et pluvieuses, I'ambulance ne pouvait continuer a fonctionner. La municipalite turque, avant de donner cong6 h nos Soeurs, tl66phona pour connaitre quels 6taient les honoraires demand6s par la Communaut& Un des m6decins leur en
fit part ; les Soeurs r6pondirent : s Monsieur, nous ne
a sommes pas venues ici pour de P'argent ; nous ne
a demandons rien pour nous. Maintenant, nous avons
c des pauvres, et si la municipalif veut donner quelque
a chose, ce sera pour eux. Pour nous, nous avons soigne
c les malades pour l'amour du bon Dieu. ) Et, pendant
que ce dernier reprenait : ( Mes Sceurs, vous avez fait
a l1 vraiment une oeuvre huinanitaire n, son collegue,
moins europeanis6 et plus sincere sans doute, t6moi-
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Ciel : ( Pour 1'amour du bon Dieu !... pour l'amour du
a bon Dieu ! ... , Cela paraissait bien nouveau a oe
m6decin juif qui ignorait les pr&ceptes de 1'Evangile.
" Grice aux soins donn6s aux malades et auxquels
contribuerent pour leur bonne part nos chbres compagnes,
la mortalit6 dans l'ambulance diminua sensiblement. Le
rapport sanitaire, fait par les docteurs, 6tablissait
qu'avec les Sceurs on avait eu une proportion de 70 p. 100oo
de gueris, tandis qu'avec les soins pr6cidemment donnes
la proportion avait 6te beaucoup moindre.
a La mission de nos Sceurs &tait terminde. Nous nous
rejouissions de les revoir, et nous appretions a aller audevant d'elles, lorsque, le 15 septembre, vers 2 heures,
un bruit inaccoutum6 se produisit a la Maison Centrale :
c'6taient nos Sceurs qui, devanigant l'heure fix&e, arrivaient seules, comme d'humbles filles -ie village, rentrant
du champ de leur travail. Elles 6taient toutes noires,
toutes brfil6es, mais toutes souriantes, tout heureuses
d'avoir pu procurer la gloire de Dieu et le soulagement
des pauvres malades. ,
Lettre du Prifet de Constantinople
aux Filles de la Ckariti
AALLAH !
a

A la 'direction des Sceurs de Galata.

L( services humanitaires reqdus depuis quelque
Les
temps par les Sceurs a l'h6pital des chol&iques de KaraAgatch ayant 6t6 appr6ci6s par la Pr6fecture de la
Ville, je vous prie d'agrter, au nom de ladite Pr6fecture, l'expression de ses remerciements et de sa satis-

faction Daignez aussi agr6er la somme de dix livres,
non comme remun&ration

des services rendus, mais
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pour vous defrayer des d6penses occasionn6es a ce
sujet. Une r6elle n&cessiti se faisant sentir d'attacher
une Sceur a 1'h6pital qui vient de s'ouvrir h Buyuk-D&r
(Haxdji Osman Boujere) et deux autres a l'h6pltal de
D6mir-Capou, soit en tout trois Soeurs; veuillez nous
indiquerquel jour il vous serait possible de les envoyer
et recevez I'assurance de mes hommages respectueux. »
Le 6 septembre 2327.
Pr6sidence du 6' cercle municipal de Pera.

ASIE
CHINE
La Chine parait 6tre a ce moment, comme on s'exprime souvent, u a un tournant de son histoire ». Une
revolution, beaucoup plus 6tendue que toutes celles qu'on
avait vues dans ces derniers temps, englobe une grande
partie des provinces de la Chine.
LES ORIGINES DE LA REVOLUTION

Deux causes imm&diates, I'une &conomique, I'autre
politique ou dynastique, ont fait &clater le mouvement
r6volutionnaire actuel de la Chine.
La cause &conomiqueest ce qu'on a appel6 la nationalisation par 1'Etat des chemins de fer, notamment dans
la province du S6-Tchuen. Les populations du S&Tchuen, irritses de la reprise par l'Etat de la ligne du
chemin 'de fer pour laquelle on avait exig6 d'elles

d'&normes sacrifices dont elles perdaient ainsi le fruit,
se revolterent Pour r6primer les troubles du Se-Tchuen,
on fit descendre vers cette province les troupes du HouP6. Mais bient6t le Hou-P6, dont la capitale est Outchang-fou (ou Wou-Tchang), d6garni d'une partie de
ses troupes envoy6es au S&-Tchouen, se soulevait a son
tour ; et les troupes qui y restaient, toujours prates a
passer a l'insurrection, ds que celle-ci parait la plus
forte, se rebellaient et passaient a l'ennemi.
La cause politique est le sentiment dynastique antimandchou qui est a l''tat permanent dans la population
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chinoise. En 1644, la dynastie proprement chinoise
(dynastie des Ming) fut supplant6e par les Tartares
Mandchous venus du nord (dynastie des Tsin), et depuis
ce temps-la les insurrections se sont succMd6 surtout dans
les provinces du Sud pour arriver a &vincer les princes
mandchous.
II y a ici des causes plus profondes et qui font que
cette fois bon nombre des r6volutionnaires aspirent a
un changement plus essentiel : ils voudraient etablir,
disent-ils, la forme r6publicaine de gouvernement.
LES PARTIS

La lutte est engag6e entre le parti imprial et le parti
r6volutionnaire. Le parti imp&rial est represent6 h P6kin
par le prince Yuan-Shi-Kai, premier ministre. C'est a
lui qu'a fait appel, dans les graves circonstances presentes, le regent, pere du jeune Empereur Pou-Hi, lequel
n'est age que de six ans.
Le parti r6volutionnaire est inspir6 par un chef qui
a 6te banni par le gouvernemcnt imp6rial et qui a vecu
depuis lors en Angleterre et aux Etats-Unis, Sun-YatSen. I1 retourne, parait-il, en Chine.
LA SITUATION

C'est le ii octobre 1911 que la capitale du Hou-P6,
la ville de Ou-tchang-fou, a la suite d'une emeute, passa
au pouvoir des rebelles. Depuis, le parti de la r6volution
d6j~ maitre d'une partie du Se-Tchuen a 6tendu son
pouvoir sur les provinces du Hou-Nan, du Kiang-Si et
sur d'autres provinces, quatorze sur dix-huit, dit-on.
C'est au Hou-Pe, province centrale de la Chine, qu'il

s'est 6tabli d'abord, dans les trois villes importantes de
Ou-tchang de Han-K6ou et de Han-Yang.
Han - Kou, ville du Hou-P6, qui a une population

de 8o00 ooo habitants, est i'une des villes commerciales
les plus importantes de la China Son commerce en 191o
s'est l6ev6 A 500 millions. Point terminus du grand central chinois, P6kin-Han-K6ou, commandant le moyen
Yang-ts6, navigable aux navires de fort tonnage, c'est
a proprement parler le coeur de la Chine.
Han-Yang, qui est en quelqie sorte le faubourg, est
le Creusot chinois. Le gouvernement y a install6 une
fabrique d'acier qui emploie plus de 4 ooo ouvriers, une
fabrique d'explosifs et d'immenses usines metallurgiques. On voit l'importanoe de cette prise de possession
par les revolutionnaires.
Quant i Won-Chang, centre administratif de la province, situ6 sur l'autre rive de Yang-Ts6, en face d'HanKeou, elle contenait le tt6sor et la monnaie dont les
r6volutionnaires se sont 6galement empar6s, augmentant
ainsi de faqon considrable leur trisor de guerre.
De ces trois centres, qui n'en font en r6alit6 qu'un, le
mouvement a rayonn. Et c'est autour de ces trois centres
qu'est engagde la lutte arm6e entre les soldats imp6riaux
et les soldats de la' Rvolutiotn
Le parti de la Revolution est au.jourd'hui maitre de
Chang-Hai, de Nan-Kin (noveinbre 1911) et d'un grand
nombre d'autres villes du centre et du sud de la Chine.
LA REVOLUTION ET LES

.TITRANGERS

Comme nous l'avons dit, le mouvement est dirig6
contre la dynastie mandchoue et les 6trangers ne
paxaissent pas en danger. Les r6volutionnaires ont donn6
a ce sujet au corps consulaire les assurances les plus
formelles et dans tous les centres- oh la r6volte a &late
des affiches recommandant de respecter la vie et les
biens des itrangers ont &6t appos6es sur les murs.
Telle est la situation g6nerale A la fin du mois de
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novembre I9gI. Nous allons donner sur quelques villes
oii resident des Missionnaires des renseignements particuliers.
P6kin est toujours le siege du gouvernement imp6rial.
Les d6tachements de troupes europ6ennes en r6sidence
SP6kin assurent 1'ordre et la protection dans le quartier
des L6gations.
Quarante soldats du d6tachement francais ont &6t
envoyes au Ptang pour le prot6ger.

Sur Kiu-Kiang an Kiang-Si, sur Ning-Po au TchkKiang et sur la ville .de Chang-hai, les journaux ou ies
correspondances

ont

donn6

les renseignements sui-

vants :
KIU-KIANG
Voic deux lettres de Kiu-Kiang :
Kiu-Kiang, 21 octobre 1911.

La r6volution qui vient d'6clater dans la province
du Hou-pi menace aussi oelle du Kiang-si. Les villes
prises par les rebelles, sont nos proches voisines, ce qui
occasionne dans toute la province de graves rumeurs et
un danger prochain de r6volution.
A partir de ce moment, on s'attend a voir arriver
I'arm&e des r6volutionnaires et tres probablement A voir
les garnisons embrasser la cause de la r6volte.
Ici, A Kiu-Kiang, la ville est abandonn6e par ceux
de ses habitants qui jouissent de quelques biens. C'est
un d6m6nagement g6n6ral. On craint, avec raison, en
meme temps que la prise de la ville, 1'entr6e des bandes
de pillards.
... Le mouvement revolutionnaire est antidynastique.
Les Chinois veulent se d6faire des Tartares auxquels
ils sont assujettis depuis pros de trois cents ans. Done,
jusqu'ici rien contre les 6trangers, ni contre les mission-
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naires ou les chritiens. Cependant nous devons prendre
les precautions sugg&res par la prudence.

t L. FATIGUET, Vic ap.
Kiu-Kiang, 24 octobre 1911.

La ville de Kiu-Kiang est au pouvoir des r6volutionnaires depuis la nuit dernire.
L'incendie du Ya-men du Tao-tai a donne le signal
4e la revolte. La garnison, apres une courte chasse aux
rebelles, est pass6e de leur c6te Quand on a ouvert les
portes de la ville, ce matin, la nouvelle a tC connue,, et
les huit bitiments de guerre chinois sont partis.
Pas de nouvelles de l'int&ieur ; on dit cependant que
Nan-Tchang est occup6 par les r6volutionnaires.
Ceux-ci viennent d'affichr une proclamation menaqant
de mort quiconque attentera a la vie ou aux propriet6s
des Europeens ou du peuple - Donc, jusqu'ici rien
que de pacifique.
t L. FATIGUET, Vic. ap.
NANCHANG

Lettre de M. MONTEIL,

fritre de la Mission, i M. Bou-

VIER, procureur, h Shanghai.
Nanchang, le ifr novembre

g911.

Nous voila en republique depuis ce matin. Hier, on
avait annonc6 que les r6volutionnaires avaient 6t6 battus au Houpe : tous les mandarins et notables qui
avaient si fermement pouss6 le gouverneur A adhrere
au mouvement, avaient, disait-on, chang6 brusquement
d'avis,et etaient allis le feliciter de la victoire remport6e
par les troupes imp6riales. Et voila que cette nuit, un
peu apres une heure du matin, la fusillade 6clate tout
pros de nous, nous faisant sauter de notre lit : c'6tait
la r6volution qui eclatait...
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Des les &v6nements de Outchang-fou, des rumeurs
avaient commence i circuler. Les faits etaient plus ou
moins dinatur6s et fort grossis. Comme consequence,
le commerce, celui surtout des banques subit une crise
serieuse. Lorsque, le 24 octobre, on apprit que KiouKiang etait pass6 i la revolution, et que les communications t6legraphiques etaient interrompues, la panique secoua la population : ce fut une fuite eperdue
vers la campagne, et l'on estime que plus du tiers de
la population a 6migr6 en l'espace de quatre a cinq
jours. Ce ne sont pas les Kemingtangs q ue l'on craignait,
mais les sectes et societes de malfaiteurs qui se trouvent toujours dans les bas-fonds de la population et
surtout dans les faubourgs,
Les notables de la ville resolurent de former une
milice municipale ou Pao-ngen-hoeipour assurer la s&curit6 des habitants, surtout la nuit. On reunit des
fonds, on loua des hommes qui, arm6s, firent le guet ;
la nuit, chaque rue 6tait ferm6e par des barrieres; les
pctes de la ville, ouvertes seulement a neuf heures du
n, se fermaient d&s cinq heures du soir.
Le 30 octobre, le bruit se r6pandit que la nuit meme
.a garnison envahirait la ville. Craignant le pillage,
lettr6s et notables font une nouvelle d6marche aupres
des autorit6s pour les faire adherer la revolution; ils
rdpandent le bruit que celles-ci ont consenti, et que le
lendemain le journal publiera l'acte par lequel le gouverneur d6clare le Kiang-si ind6pendant : on fait meme
circuler des 6preuves du journal. Plus tard on dit
que les rebelles ont 6t6 mis en deroute, que I'armee
imp6riale a dispers6 tous les r 6 volutionnaires, et qu'en
cons6quence les mandarins sont alls offrir leurs
f6licitations au gouverneur. Cette nouvelle rassure
les esprits, et la nuit vient tres calme, lorsque, vers une
heure du matin, l'armie, qui est casern6e dans
les fau-
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bourgs, force les portes de la ville et reveille tons les
6chos par des salves bien nourries. Pen apris, de sinistres lueurs font rougeoyer le ciel : ce sont le palais
du gouverneur, le Hoangtien ou pagode de l'empereur,
la maison commune des Mandchoux et divers postes
de police qui flambent. Bient6t toits et murs s'6croulent avec un fracas lugubre et un jaillissement terrible
d'itincelles que balaye un fort vent du nord, cependant que la fusillade 6clate de tons c6tes. Heureusement que tout ce bruit de mousqueterie n'est que de
facade : on ne tue personne, mais on veut effrayer les
malfaiteurs qui pourraient etre tent6s de se livrer au
pillage. Et de fait, quelques soldats et vauriens mal
inspires ayant commence i piller la Banque des mandarins et diverses boutiques d'argentiers, on les passe
imm6diatement par les armes et on cloue leurs ttes sur
les portes memes des edifices qu'ils ont voulu d6valiser.
Au jour, toute la ville est pavois&e de drapeaux blancs
d6ji prepar6s depuis plusieurs jours, et de nombreuses
patrouilles circulent, de troupes qui portent toutes le
brassard blanc. Une proclamation anonyme est affich6e
sur tous les murs de la ville. On y d6clare que tout le
monde sera efficacement protege, peuple, commercants
et 6trangers; que tout pillage sera siverement r6prime,
et que chacun doit se livrer paisiblement a son commerce et a ses occupations sans aucune crainte. De fait,
le plus grand calme regne ; chacun ouvre sa boutique,
on va a son travail, ravi de pouvoir nouer a son bras
un mouchoir blanc et d'avoir fait une revolution. Quant
aux autorit6s civiles, on n'en entend plus parler.
Telles sont les diverses perip6ties de la revolution a
Nanchang, nouvel acte d'un drame qui semble devoir
etre assez s6rieux, et que je vous conte au soir de son
accomplissement.
Ces nouvelles peuvent rassurer ceux qui s'interessent
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i nous. Nous ne sommes pas fich6s d'une solution qui
nous delivre d'une bonne semaine d'angoisses, en rendant impossible un pillage qui semblait redoutable et
dans lequel nous aurions t6C fortement exposes. Quant
a l'avenir, il est bien difficile de le pr6voir. Quels que
soient les 6v6nements qui surviendront, ils ne supprimeront ni la famine, ni les grosses questions d'ordre
interieur qui sont encore pendantes. Mais Dieu, qui
nous a jusqu'ici si bien gard6s, continuera de veiller
sur nous et de nous preserver de tout malheur. Nous
en avons la confiance.
Paul MONTEIL.
NING-PO

L'Echo de Chine, nI novembre 1911, donne les renseignements suivants sur l'occupation de la ville par les a Kemitang j>ou parti de la Rivolution :

Le 5 novembre x911.

La cit6 et la ville deNing-po out &teoccup6es par les
"

Kemintang ) le 5 novembre h 2 heures du soir.

Depuis quelques jours une certaine agitation commengait h sourdre dans la cit6 Le Taotai a Wen a
(mandchou), pris de panique, avait fait sortir plusieurs
canons braques devant le Yamen ; sur 1'observation a
lui faite par la guilde chinoise, il se rendit aux conseils
qui lui avaient 6t6 donns, fit rentrer les canons et, finalement, s'embaxqua avec sa famille, le 31 octobre dernier, sur le Pikin se rendant a Changhai
A partir de ce moment, aucune direction n'existait h
Ningpo.
Nous apprimes, le 4 novembre, la prise probable de
Changhai. Ningpo resta tres calme ; aucune agitation
parmi cette population consid6r6e cependant comme
assez turbulente.
Dimanche, 5 novembre, a midi, un officier accompagn6
de quelques hommes proolamait dans la cit6 le chan-
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gement de Gouvernement, sans un cri, sans aucune manifestation. On voyait seulement de fortes agglomrations
provoques par les curieux. Toutes les maisons chinoises
arborerent imm6diatement le drapeau blanc.

A deux heures de l'apres-midi, M. Lou, tres gentleman, accompagn6 de six hommes, pinetrait dans la ville,
se rendait imm6diateanent
la Ta ching Bank, a la
Police chinoise et faisait visite a M. le Consul d'Angleterre en I'assurant que les personnes et propri6tbs ne
seraient nullement inqui6t6es.
La nuit fut tres calme.
Le 6 novembre, toutes les maisons de la Cit6 et de la
ville avaient arbor6 le drapeau blanc; les policemen,
ainsi que les volontaires chinois lev6s par le taotai,
portaient le brassard blanc ; les quelques liommes de
troupe sont rest6s inactifs et finalement pass6s aux
( Kemintang a.
La Ta Ching Bank est gard6e militairement par les
revolutionnaires, ainsi que le bureau des T616graphes
oi ceux-ci perqoivent les taxes et surveillent le trafic.
La Douane et la Poste ont abaiss6 leur pavilion attendant des ordres, toutes les Compagnies de navigation
chinoise ont fait de meme.
On s'attend aujourd'hui & la prise de Changhai ainsi
que des forts d6fendant 1'entree de la riviere.
II est Atonnant de voir le calme avec lequel s'est effectuA ce changement de r6gime dans ce pays plut6t turbulent.
SHANG-HAI

L'occupation de la ville de Shang-hai est ainsi racont6e par
1'Echo de Chine, numero du i novembre 1911 :

Dans l'apres-midi de vendredi, 3 novembre courant,
vers trois heures, une nouvelle des plus graves circulait
& Shang-hai et se r6pandait avec une grande rapidite.
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Les r6volutionnaires, disait-on, avaient tents un coup
de main et s'6taient rendus maitres de la cit.
Renseignements pris, le fait 6tait exact ou a peu prs.
C'est a l'arsenal que se produisit la premiere manifestation. Une bande de cent a cent vingt indigenes en
civil, fusil a l'6paule, se presenterent vers cinq heures
a la principale porte de l'6tablissement oi ils parlementcrent 11 y avait lii une garnison de 250 hommes
environ. Ceux-ci ayant manifest6 des velleites de risistance, les r&volutionnaires se retirerent. Ils revinrent a
8 heures, p6nrtrerent et s'emparerent des bitiments servant d'ateliers. La garnison n'opposa aucune r6sistance. Seul, le commandant des troupes tira un coup de
feu sur les arrivants, en tuant un et en blessant quelques
autres. Ceci fait, arriverent les volontaires qui organiserent un service de garde, arm6s de pied en cap et fringants sous leurs costumes a la moderne.
Ce fut i 2 heures du matin que la question se risolut
Une escarmouche assez vive eut lieu, car il y cut une
quinzaine de tu6s et quelques blesszs. Au jour, les
troupes loyalistes resties fideles s'enfuirent, environ une
centaine d'hommes.
Les r6 volutionnaires trouverent 1l de quoi s'approvisionner d'armes et munitions pour les recrues qui leur
arriveat de tous c6tes.
Le mouvement d6clanch6, les 6vyeinents se pr6cipiterent. A neuf heures, cinq individus se pr6sentai e
au
yamen diu taotai declarant qu'ils venaient I'incendier.
Le taotai, qui etait l1, dit-on, voulut parlementer, mais
il n'y avait aucune discussion possible : ( Notre consigne
est d'incendier, nous incendierons. ) I1 n'y avait pas a
esp6rer une entente et, en quelques minutes, avec une
hAte f6brile, que I'on pout s'imaginer en visitant les
ruines et en voyant le desordre qui reste dans certaircs
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pieces epargnees par le feu, le yamen fut d6sert6. Et
le feu ronfla, livrM a lui-m&me.
Du yamen il ne reste plus a I'heure actuelle qu'un
amas de bois calcin6s, de tuiles, de briques, parsemi ca
et li de fusils dont il ne reste plus que la partie m6tallique. Au milieu, un 6norme canon de bronze, qui devait
garder l'entr6e du yamen, git, lamentable et non sans
ironie. Sur les ruines, des volontaires montent la garde,
baionnette au canon, pour prevenir tout pillage. Sur ce
point - et c'est a leur honneur -- les r6volutionnaires
sont intransigeants.
Ils adresserent au corps consulaire une proclamation
d'nn ton tres digne, dans laquelle ils s'engageaient a
faire respecter les biens et les personnes de toas les
6trangers
Le journal lEcho de Chine ajoutait ces r4flexions, apris
avoir donnO ie texte de la proclamation :
On ne d6niera pas a cette lettre une certaine dignit6.
Elle parait &tre l'aeuvre de gens qui savent ce qu'ils
veulent et oi ils vont.
Ils doivent d'ailleurs se sentir soutenus par la population, si l'on en croit la floraison de drapeaux blancs
(drapeaux de la Revolution) qui-s'est abattue sur notre
ville.
Dans la journe, on apprenait que les forts de Wousong apres quelques pourparlers avaient hiss6 le drapeau
blanc et que les poudreries de Longwa et Poutong
6taient aux mains des republicains.
Du c6t etranger toutes mesures sont prises. Marins et
Volontaires se tiennent pr&ts I tout 6v&nement.
C'est ainsi que le journal 1EcAo de Ckine qui se
public A Shang-Hai a racont4 l'occupation de cette Ville.
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Depuis lors, la ville de Nankin est tombe, elle aussi,
au pouvoir du parti de la R6volution.
Dans le prochain num&ro des Annales, nous dirons la
suite de ces graves &v6nements.

KIANG-SI

SEPTENTRIONAL

Lettre de M. Th. ZIGENHORN, pritre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supirieurgienral.
A bord du Kiang-Foo, sur le fleuve Bleu, vers Kiu-Kiang,
4 octobre 19g1.

Me voici en Chine, i bord du Kiang-Foo, sur le Yanttse-kiang ou Fleuve Bleu. Je profite de mes longs loisirs,
de la solitude et du silence qui m'environnent pour vous
donner quelques nouvelles.
Vous savez deji que nous avons fait un excellent
voyage, malgr6 la mousson qui soufflait avec assez de
violence dans l'ocean Indien. N'ayant pas encore le pied
marin, a peu pres tous, nous avons pay6 le tribut a la
mer ; mais cela n'a dur6 que deux jours. Apres la d6licieuse travers6e de la M6diterrane, nous avons eu la
douleur de constater que le bon M. Permi se trouvait
dans l'impossibilit6 de continuer le voyage par suite
d'une fievre opinihtre qui le faisait beaucoup souffrir.
Le rnmdecin du bord a voulu qu'il debarque a Suez. Cela
a 6tC heureux pour lui, car je ne sais comment il aurait
pu supporter la travers6e de la mer Rouge, oii nous avons
&et accabis par une chaleur etouffante.
A toutes les escales, nous sommes descendus a terre
afin de respirer un autre air que celui de la mer, et de
visiter ces villes orientales qui offrent chacune un int6r&t particulier : a chaque escale on rencontre sinon une
autre race, au mains un autre type du genre humain.
D'ailleurs, les Missionnaires des Missions Etrangeres
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nous ont regus partout avec beaucoup de bienveillance
et de bont6, ce qui denote une grande charit6 entre Missionnaires a quelque congr6gation que V'on appartienne,
et la conviction que tous nous travaillons pour le mrme
but, l'extension du regne de Dieu dans le monde et dans
les ames.
Tous les dimanches, un seul excepte, nous avons eu
la messe publique au salon de premxire classe ; les Filles
de la Charit et les deux Carm6lites faisaient la sainte
communion. Nobreuse 6tait I'assistance des passagers.
Quel beau spectacle de voir Notre-Seigneur descendre
du ciel sur notre autel dress6 au milieu de !'immensit6
de 1'Oc6an ! Aussi nous avons recu notre divin Maitre
par des hymnes de joie et des chants d'all6gresse. Le
pr&tre qui offrait le saint sacrifice &tait on vieux Missionnaire h barbe grise, respectable par sa longue et
laborieuse vie et par ses 14 coups de couteau qu'il a
requs pour la cause de la religion. C'6tait un pr6tre des
Missions 6trangres, &vangelisant le Yunnan.
Lorsque, arrivaut a Shang-Hai, je mis pour la premitre fois le pied sur cette terre de Chine, je sentis
mon ame fremir k la pens6e que c'&ait la que je travaillerai, que je souffrirai et que je mourrai pour le boo

Dieu.
A Shang.-Hai, rception charmante et pleine d'affeetion ; tous es Messieurs de la Procure 6taient li pour
nous ouvir leurs bras et leurs coeurs. Je devais aller
saluer mon frere Clement, avant de me rendre dans le

Nord.
.lundi,' l" octobie, le
Dans la nuit de dimanche
Kiang-Foo, bateaa hinois, sur lequel j'avais pris place,
quittait Shang-Hai en s'enfonrant dans 'int&rieur de !A

Chine, sillonnant les eaux du fleuve Bleu (Yang-tskKiang).
Le fleu\e Bleu toule en Ce aemawt ses eaux golaes
6 "
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a travers la campagne d6sole, divastant tout sur son
passage, ruinant toutes les recoltes di pays, arrachant
les arbres, ditruisant des villages entiers. Depuis trois
jours d6ja, j'ai cet affreux desastre sous les yeux. On
volt partout des huttes abandonn6es, des toits sortant
a peine de l'eau, des cabanes renvers6es. - L'an dernier
Paris 6tait inonde ; mais, me disais-je en moi-mm&e,
Paris 6tait secouru : ici plus d'une province entierement
d6vast6e et personne n'est 1i pour lui porter secours...
Pendant que je me livre a ces pensees, j'ai att~iaF* *
dernier jour de mon voyage : demain matin,. 5 dbetrre

a

8 heures, je dois arriver a Kiu-Kiangq, ot j'aurai le
bonheur d'embrasser mon frere Cldmetnt.

Ma plus grande peine durant ce second voyage a &t6
la privation de la Sainte Messc Et cependant j'aurais
tant aime faire descendre Notre-Seigneur sur ce bateau
chinois FEnfin je me contente de 1'adorer et de l'aimer
dans l'intimith de mon coeur.
Me voici a Kiu-Kiang, a cBt6 de mon frere qui en ce
moment habite seul la grande maison de la Procure.
Nous sommes done bien chez nous et passons de bien
doux moments ensemble. Nous faisons des promenades
en ville, a la campagne, au s6minaire oh j'ai eu le
bonheur de voir M. Perotti et M. Vernette, qui tous
deux vont tres bien.
Hier, nous avons visit6 notre cimetiere oii reposent les
Lazaristes et les Filles de la Charite. A 1'entr6e du
cimetiere se trouve une petite chapelle oi je lis cette
inscription : c Ici reposent les pr&tres de la Mission et
les petits freres de Marie, massacres h Nan-chang, le
25 f6vrier 1906. n C'est la que reposent les restes de
MM. Lacruche et Salavert.
Plus loin, j'ai visit6 la tombe de Mgr Ferrant, j'ai
transcrit

I'6pitaphe qui est concue en ces termes :

( Hic jacet in Domino III. Paulus Ferrant, C. M.,
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Werwick natus 2 Jul. anno 1859, Vic. Apost. Kiang-si
sept. Episcopus Barbalissensis, consecratus die z Oct.
1898. St. Vincentii filius fidelis et imitator, animarum
selo flagrans, pastor bonus, strenuo pro ovibus suis labore
cofsumptus, meritis mature plenus, superioribus suisque
subditis lugentibus, pie obdormivit in Domini 5 Nov.
91ro. R. I. P.
Aprýs avoir r6citi un De profundis pour le repos de
son ame, je m'en suis retourni i la Procure.
Vendredi prochain, je prendrai a Han-Kow le train
qui m'amenera directement a Pikin.

Veuillez agreer, etc.
Th. ZIGENHORN.

LA CHINE ET LES MISSIONS CATHOLIQUES
Le Correspondant a publik en tate du na",ro du 25 septembre 1911
one remarquable etude sur la c Question Chino'se m due i la plume
autorisee d'un Vicaire apostolique. Les derni&res pages de ces intructives considerations sont consacres aux Missions catholiques; nous
les reproduisons ici :

Missionnaire, je ne puis parler de la Chine sans dire
au moms un mot des missions catholiques. Celles-ci me
semblent tirer un parti excellent d'une situation si peu
satisfaisante dans l'ensemble. Leur activitM s'est grandement accrue depuis dix ans, et, si je ne me fais illui
Je l'attribue surtout A
sion, la sympathie vient elles.
trois causes.
D'abord a certaines manifestations plus saisissantes
de vitalit6 et d'6nergie dont les &v6nements des dernieres
annies ont fourni l'occasion. Quel plus merveilleux
6pisode que le siege de la mission de PMkin, resistant
soixante-dix jours a la porte du palais imperial aux
attaques d'une arm6e de Boxeurs ? Quel geste plus noble
que celui des missionnaires francais du Setchouen,
restant tous i leur poste, consul de France en t&te,. a
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l'heure critique oil la province se vidait entierement de
tout ce qui n'6tait pas catholique ?
Ensuite, a la somme enorme de bienfaits que nos missions r6pandent autour d'elles. La seule nomenclature
des oeuvres de bienfaisance catholique en Chine rempiirait une 6paisse brochure. Je n'essaie m6me pas un
resum6 qui serait trop long sans parvenir ii tre complet.
Enfin, je soupoonne une 6volution, a peine perceptible encore, de la mentalit6 indigene. II faut de toute
necessit6 apprendre quelque chose de l'6tranger, voila
qui n'est pas niable. Mais par oi commencer ? L'h6sitation, les contradictions, l'echec trop visible des entreprises officielles, ne contraste-t-il pas avec le diveloppement lent, mais r6gulier de cette vieille chose, la
religion, import6e elle aussi d'Occident, mais si stable,
si siLre d'elle-meme, si r6sistante, si affirmative quand
elle pr6tend avoir la clef de toute civilisation durable ?
Est-ce pour ce motif, est-ce pour un autre ? Mais je connais des missionnaires et en bon nombre qui, perdus au
milieu des Chinois, se sentent dans le district qu'ils
6vangelisent, fit-il plus grand qu'un departement francais, aussi peu 6trangers, aussi en sympathie avec la
population qw l'est un pr&tre en pays chritien.
D'ailleurs, 1'6lement chinois joue un r6le de plus en
plus important dans le d6veloppement des missions.
Pr&tre on religieux, trappiste ou jesuite, sceur de SaintVincent de Paul ou Petite sceur des Pauvres, fr&e des
6
coles ou catechiste, le Chinois chr6tien offre des types
comparables h ce que 1'Eglise catholique presente de
meiiieur.
Ici, j'entends trop bien s'elever, pour ne pas y repondre en passant, le reproche classique fait depuis longtemps aux Missions catholiques, et bruyamment renouvel6 r&cemment encore. Si telle est, nous dit-on, la valeur
du Chinois chretien, potrquoi encore des Missions, pour-
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quoi pas d'Eglise purement chinoise, pourquoi pas
d'Episcopat chiois? Parce que, - la raison est peremptoire et me dispense d'en indiquer plusieurs autres,
- parce que le clerg6 indigene n'a pas en Chine d'existenoe officielle, de statut 16gal. Efit-il sous la houlette
200ooooo fidles, c'est A genoux devant son mandarin,
simple sergent de police peut-tre, c'est A genoux et sous
la menace des soufflets de cuir et des verges de bambou,
que l'6v&que ciinois aurait a r6clamer la liberti de son
ministare et A d6fendre les droits de son troupeau. Dans
ces conditions, je ne pense pas qu'un seul chritien chinois intelligent desire avoir, A l'heure qu'il est, un

6v&que chinois.
Que la chose ne soit pas une condition sine qua non
du progres des Missions, ce qui se passe depuis dix ans
suffit A le prouver. Le nombre des chr6tiens chinois pendant cette priode a presque doubl6 : il est actuellement
de i 400 ooo, sans compter un demi-million d'adhbrents
non baptis6s. Le nombre des pr&tres indigenes approche
de 8oo et I'accroissement annuel des catholiques d6passe
depuis plusieurs ann.es 5000ooo. II s'6levait a 84000
l'ann6e derniere et, cette ann6e, il atteindra booooo. Ce
progres jusqu'ici est dfi surtout aux admirables missions
jesuites et lazaristes plus voisines des c6tes ; mais il
s'6tend de plus en plus et tend a gagner les missions les
plus recul6es.
La cause de la civilisation et le bien g6n&al de l'humanit6 y gagnent-ils d'autant ? Je m'en tiens parfaitement
assure Nous ne discutons pas avec les chretiens chinois,
ce qu'ils reprochent aux chr6tiens d'Europe ; ne discutons pas davantage ce que ceux-ci reprochent a ceuxld. Ce qui est certain, c'est que la mentalit6 du Chinois
devenu catholique est radicalement modifie. II admet
sans peine que les deux moities de l'humanit6 puissent
avoir un autre but A poursuivre que celui de se supprimer
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l'une l'autre, et cette conception le distingue imm6diatement et profond6ment de la masse de ses concitoyens.
Ces questions et toutes celles qui se rattachent a la
Chine m6ritent d'interesser les esprits s&rieux. Ce que
j'en ai voulu dire, je le rsume ici :
C'est d'abord que la Chine r6form6e, modernis6e,
n'est malheureusement jusqu'ici qu'une simple construction de l'esprit, r6pondant aux previsions alarnnes des
uns, aux calculs int6ress6s des autres, que par cons6quent, la question chinoise continuant a se poser touit
entiere, il est bon de l'&tudier de tris prs ;
C'est ensuite que le peuple chinois, aussi mal gouvern6
que possible ne merite pas moins, je dirai presque en
m6rite d'autant mieiux estime et sympathie, et qu'il serait
bien d6sirable de trouver une formule permettant de lui
t6moigner pratiquement I'une et l'autre sans mettre le
monde a feu et a sang ;
C'est qu'enfin l'Eglise catholique n'a pas dit son
dernier mot dans 1'6volution chinoise, et qu'elle espere
bien y jouer son rble, qui sera excellent.
J. DE GUEBRIANT, E. M. E.
Vicaire apostolique du Kientchang.

LA PROVINCE DES FILLES DE LA CHARITt
EN CHINE
(NOTES
(Suite. -

HISTORIQUES)

Voyez, tome 76, page 509).

CHAPITRE II

Di art de Macao. (z2 juin 1852). -

Vincent (I854). -

Voyage et arrivie a Ning-fo

Ouverture de la succursale de Saint-

Rivolte de Tchang-mao (1861).

Le Vicariat du Tche-kiang 6tait administr6 par les
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Lazaristes ; le vicaire apostolique, Mgr Danicourt, d6sirait vivennent voir les Filles de la Charit6 g Ning-po, et
lors de la visite en Chine de M. Poussou, envoy6 par
M. Etienne, Suprieur General, on decida le transfert
des Filles de la Charit6 de Macao A Ning-po. Les Soeurs
se disposerent done a quitter Macao. La nouvelle de
leur depart causa une vraie desolation parmi leurs 616ves.
Pour 6viter 1'affluence du public vers l'embarcadere, on
prit un cbemin isol6, et une jonque ou barque chinoise
conduisit les Soeurs jusqu'au bateau qui devait les emporter, ainsi que les Lazaristes qui transf&aient aussi
leur Procure a Ning-po. C'6tait au mois de mai 1852.
Elles arriverent au bateau a 7 heures du soir, et le commandant, M. de Place, ayant retarde i cause d'elles son
diner, les Saeurs durent accepter son aimable invitation.
Tout 1'6quipage du Cassini t6moigna se sentir tres
honor6 d'avoir les Filles de la Charit6 a son bord : aussi
ces derniires furent-elles entour6es de toutes sortes
d'egards et de respect. Un des condisciples du lieutenant Alexis Clerc disait en parlant de ce dernier :
< C'est bien bean des 6paulettes ; mais je ne serais pas
surpris de le voir un jour les 6changer pour la soutane. ,
Cette prevision devait se realiser. Le lieutenant Alexis
Clerc devint J6suite et fut le Pre Clerc, fusill6 pendant
la Commune en 1871 ; son condisciple, lui aussi, entra
dans la Compagnie de Jsus ; quant au commandant
de Place, on 1'a vu un peu plus tard entrer dans I'ordre
de Saint-Bruno. Mais revenons a zios voyageuses. Un
retard impr6vu fit stationner le Cassini dars le port de
Macao jusqu'an 29 mai ; une tempkte terrible priva de
messe la petite communaute le jour de la Pentec6fe.
Amoy fut la premiere tEape ; tandis que les autres
passagers allaient visiter la ville, le commandant s'occupa de procurer aux Soeurs des distractions conformes
a leur position. Enfn le 5 juin 1852, un samedi, le
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Cassini levait I'ancre, remorquant la corvette la Capricieuse. Un temps magniEfiqe permit de conserver le
Saint-Sacrenient dans un tabernacle improvise. La
seconde halte fut Tchousan ; c'itait le 9 juin, et les
Lazaristes, qui desseriaient I'archipel depuis 1842,
viarent saluer les Sceurs. (L'ile possede aujourd'hui une
maison de Filles de Charit6.) Le i8 juin, le Cassinientra
dans le fleuve de Ning-po au prix de grandes difficult6s : bancs de sable, rochers 6mergeant a peine ;
cependant le 20 juin, il jetait l'ancre devant Ning-po.
M. Montagneux, lazariste, vint a bord saluer les Soeurs.
Mais comment s'y prendre pour descendre a terre dix
femmes europ6ennes dans cette cit6 paienne ? Dans la
crainte de susciter une 6meute, on attendit au lendemain.
Pendant ce temps, le Consul de France avertit les'mandarins qu'il amenait des Filles de la Charitk dans la
ville pour y 6tablir une maison de bonnes ceuvres, et
r&clama pour elles la protection des autorit6s chinoises.
Les marins francais les y introduisirent. Ce fut dans
un endroit isol6, a la faveur des t6nebres, sous une pluie
torrentielle, dans des chaises a porteurs bien ferm6es,
que les Filles de la Charit6, escort6es du lieutenant
Alexis Clerc et de quelques marins, entrerent dans leur
maison, en la fete de saint Louis de Gonzague : quatre
ans auparavant, elles entraient a Macao, a pareil jour.
Durant le s6jour h Macao, la Sceur Durand avait Wt&
appel6e a la r6compense 6ternelle, et les suffrages de ses
compagnes d6signerent la Soeur Aug6 pour la remplacer ;
cette demiere prit done la conduite de la maison plac6e
sous le vocable de J6sus-Enfant, a Ning-po. Mgr Danicourt, alors vicaire apostolique du Tche-kiang, lui confia
l'orphelinat de la Sainte-Enfance avec un dispensaire.
A Ning-po, la vie de privation et de souffrance commenc6e k Macao se continua. L'exiguit6 du local et le
manque de ressouroes en 6taient la cause. Les vetements
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des Sceurs usds et rapiici6s dans tous les sens tenaient
A peine, leuts chaussures se recrutaient parmi les souliers que les Missionnaires, venant de France, quittaient
pour rev6tir le costume chinois. A ces mortifications,
elles jojgnaient un travail assidu se livrant particulibrement a l'6tude de la langue du pays avec une ardeur
incroyable. Un Missionnaire disait meme un jour : o Je
suis g&n6 quand ma Sceur N... fait partie de mon auditoire ; elle sait mieux le chinois que moi. * Ces saintes
Filles connaissaient la langue avec une telle precision,
que leurs 616ves, dont quelques-unes vivent encore (1910),
possedent la religion a fond et sont l'honneur de celles
qui les ont instruites.
En retour de cette vie si m6ritoire, Dieu leur accordait
de voir les malades accourir en foule au dispensaire;
le nombre des enfants donn6s se multipliait et, dans
les visites a :domicile, elles avaient la consolation d'envoyer beaucoup de petits anges en paradis.
Peu A peu la situation s'amiliora, mais au milieu de
beaucoup de sacrifices ! Trois mois aprbs l'arriv6e des
Sceurs a Ning-po, le 26 sepfembre 1852, la Sceur Martinitre, cousine de la Sceur Ville, s'en allait au ciel ; deux
ans plus tard, le i" aoit 1854, c'6tait le tour de la Seur
Hocquart ; la Soeur Lapierre, sceur de 1'Amiral de ce
nom, succombait le I" novembre 1856, a une infirmit6
caus6e, pense-t-on, par l'humiditd du local. L'annee 1859
devait ouvrir le paradis a quatre autres Sceurs : les
Soeurs Pin et G6lis succombirent d'6puisement, l'une
le 8 juin, I'autre le 18 ; la Sceur Aug6 mourut victime
de son d6vouement en passant la nuit prbs d'un cholrique qu'elle eut le bonheur de baptiser et qui la prAc6da seulement de quelques heures au ciel (3 septembre 1859). Dix jours plus tard, la Soeur Despouys,
atteinte aussi du chol6ra, allait la rejoindre dans 1'6ternel repos. Douze ans s'6taient a peine 6coul&s depuis leur
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depart de la Maison Mere et deja sept d'entre elles
s'6taient avec confiance endormies dans le Seigneur.
Des 1853, le Conseil de Ning-po obtint des Supdrieurs majeurs l'autorisation d'ouvrir une succursale dans
la mmne ville, en dehors de la porte du Sud (nain-men).
Le nouvel 6tablissement, qui s'cuvrit en 1854, prit le
nom de 7 Maison Saint-Vincent n ; on y transf6ra la
Sainte-Enfance ) ; la Sceur Desroys, aidee de la Sceur
Perboyre, fut charg6e de l'organisation. L'arriv6e d'une
seconde colonie en 1855, compos*e des Sceurs Jaurias,
Pin, Barbarin, Pasquier, Laracine, Caperoi, Despouys
et Luscau, avait permis de donner quelques d6veloppements i la Maison Saint-Vincent, peniblement 6bauch6e. La Soeur Jaurias en eut la conduite. D6ji la Soeur
Jaurias et la Sceur Perboyre avaient entrepris l'ceuvre
des visites i domicile, et tandis que la Sceur Perboyre,
par sa connaissance de la langue, preparait les mourants
a recevoir le Bapteme, la Sceur Jaurias pansait leurs
plaies. Les Chinois, qui cependant ne sont pas facilement enthousiastes, les admirerent ; ils ne craignirent
pas de leur apporter des enfants abandonnis. Les deux
maisons de Ning-po voyaient leurs oeuvres se d6velopper.
M. Etienne, Suprieur Gin6ral, etablit M. Guierry Directeur des Filles de la Charit6 (1855) ; nbanmoins il voulut
que la prbsidence du Conseil fit laissee a Mgr Delaplace successeur de Mgr Danicourt
Shang-hai, port le plus important de la Chine, est
assez rapproch6 de Ning-po, et 1'on avait entendu parler
du bien op&r6 par les Filles de la Charit4 dans oette
dernibre ville ; c'est pourquoi, en 1857, le Consul de
France, M. Edom, demanda des Sceurs pour desservir
une filature de Shang-hai. Le Conseil de Ning-po accepta cette offre avec plaisir, mais l'entente ne put
avoir lieu et la fondation ne se fit pas. Cela parait
regrettable, car, aujourd'hui, les nombreuses filatures de
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Shang-hai occupent des milliers d'ouvrieres et sont confiees a un personnel laique.
A cette 6poque, M. Etienne avait pri6 Mgr Delaplace
d'aller reconnaitre les cercueils renfermanit les restes des
v6n&rables martyrs Francois-R6gis Clet et Jean-Gabriel
Perboyre. La mission du Hou-p6 n'6tait plus dirig6e par
les Lazaristes ; mais, grace h la bienveillance de son
vicaire apostolique, Mgr Spelta, 1'affaire fut menie
promptement i bonne fin et, le 18 juillet 1858, Mgr Delaplace Jevenait & Ning-po avec les pr6cieuses reliques. La
maison de J6sus-Enfant eut l'honneur de les poss6der
jusqu'au moment oi Mgr Danicourt les accompagna a
Paris. Ce ne fut qu'i ce moment qu'on decouvrit qu'avec
les restes de Jean-Gabriel Perboyre on avait emport4 du
Hou-p6 le corps d'un Pere Jesuite, a la place du corps
de Francois-R6gis Clet, lequel fut retrouv6 plus tard
par le m&me Mgr Delaplace. Les restes de Jean-Gabriel
Perboyre arriverent done seuls a Paris. Nous trouvons
une lettre que la Sceur Perboyre adresse a son fr&re
M. Jacques Perboyre a la Maison Mere & Paris. Cette
lettre exprime tout son bonheur d'avoir pu v6nrer dans
la propre chapelle de la maison de Jesus-Enfant, les
reliques de son bienheureux fr&re. Nous la reproduisons'
ici :
Ning-po, at juillet 1858.

a Mon tris cher frere,
c Notre petite Maison de Ning-po a le bonheur de
poss6der, depuis quelques jours, une nouvelle Arche
d'alliance entre le divin Maitre et les deux families de
saint Vincent ; je veux dire les pr6cieux restes de nos
deux v6nerables martyrs. Ce fut dimanche dernier, 18
du courant, vers onze heures du matin,. que Mgr Delaplace reparut au milieu de nous. A peine au port, Sa
Grandeur nous fit pr6venir de son arriv6e, voulant,
commeellenous l'avait 6crit quinze jours auparavant, que
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le son des cloches annont son heureux retour.J'6tais, la
veille de la fete de saint Vincent, occup6e a pauser des
malades, a la porte, quand tout a coup, vers dix heures
et demie, je vois arriver en toute hate un de nos garcons
de Gen-tse-tong, portant un billet ainsi concu : i Sonnez
(,les cloches : les reliques sont arrives. ) Aussitht les
joyeuses voices de toutes les cloches et clochettes de la
Maison font retentir les airs de leurs accents de fete,
pour annoncer ce grand sujet de joie. Mille actions de
graces s'echappent aiors de nos coeurs et de nos bcpches,
et s'l6anoent vers le trone de Celui qui est le roi et la
force des martyrs. Pour moi, je m'empresse d'aller me
prosterner devant le Tres-Saint-Sacrement et confier au
Cceur de notre bon J6sus les 6motions et les transports
du nen. O instants mille fois heureux, uniques dans la
vie ! Le lendemain, fate de notre Bienheureux PeNe,
Monseigneur vint donner le Salut qui se termina par le
chant d'un Te Deum solennel. Mieux que je ne saurais
vous 1'exprimer, mon cher frfe, votre cocur peut comprendre et sentir ce qui se passa en moi pendant cette
hymne d'actions de graces. Sa Grandeur voulut bien
nous honorer d'un petit cadeau ; elle nous donna un
morc.au du cercueil de notre v&n&rable frre ; elle eut
m&me la bienveillante attention de me gratifier en particuler d'un clou de ce mine cercueil : objet en apparence de peu de valeur, mais plus precieux a mon coeur
que tout l'or de l'univers. Monseigneur nous dit ensuite
qu'il avait recueilli plusieurs details sur nos deux V6n6rables ; je pense bien qu'il ne manquera pas de vous les
commumquer.
, Le bonheur que nous avons eu de poss6der ce pr6cieux dep6t vous fera facilement conjecturer, mon cher
frere, quelle a di &tre pour nous la fete de saint Vincent. Ajoutez a cela que nous 6trennions notre belle chapelle, et vous verrez si notre divin Maitre n'a pas &t
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vraiment prodigue de ses bonths envers notre petite
famille de Ning-po.
( Deja, mon cher free, je me suis acquitt6e de toutes
vos petites commissions aupres de notre Van&rable, sans
oelles de tous les membres de la famille. J'auraisoublier
grandement d6sire annoncer cette bonne nouvelle k nos
chers parents; mais les excessives chaleurs que nous
6prouvons ici me mettent hors d'6tat de leur crire. Je
compte sur vous pour la leur apprendre, et leur accuser
en meme temps r6ception de leur chere lettre. Toute la
petite famille vous assure de son respect et se recommande de nouveau a vos pri&es. Nous sommes toutes
plus ou moins fatigues.
"

Votre Saeur tout affectionne
u Sceur GABRIELLE PERBOYRE.

Apres la Soeur Aug6, d6c6de le 3 septembre 1859,
la Soeur Pasquier fut charg6e de la direction de la maison. Les ceuvres prospraient ; Ph6pital se remplit surtout

a l''poque du cholera en 1859. Dans les visites a

domicile, les Soeurs baptisaient beaucoup de petits moribonds.
Mais au moment oi 1'on s'y attendait le moins, 6clata
une rivolte, celle des Tckang-mao (hommes alx longs
cheveux), en 1861. Ces insurges, apres avoir repandu la
terreur (1851-1864) dans tout le pays d'alentour, vinrent
piller Ning-po ; toute la population s'ktait enfuie laissant la ville presque deserte, le danger 6tait grand. Le
Consul de France a Shang-hai, M. Edom, accouru a
Ning-po pour assurer la protection aux 6tablissements
religieux, ordonna aux Scerns d'abandonner leurs maisons et de se rxfugier avec tout leur personnel dans une
Maison appartenant a la Mission et situ6e sur" la concession europ&eene. Mgr Delaplace et M. Guierry resthrent en ville pour garder les 6tablissements et pour
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distribuer des vivres aux nombreux affamis, tandis que
le frere Larousse, lazariste, s'tait constitu6 le gardien
de la maison Saint-Vincent.
A l'orphelinat vint s'ajouter un nombre considrable
d'enfanft d'6migr6s, la plupart en bas age ; les vivres
manquaient et pour calmer les cris de ces enfants, il
%'yavait qu'un peu d'eau de riz sucr6e : aussi un grand
namimw alla peupler le paradis avant la fin du siege.
Les orphiai. s'6tiolaient et mouraient, tandis que les
Sceurs luttaient aWec courage contre la faim et cherchaient par mille
aýmg
prolonger une vie qui n'en
6tait plus une.
De leurs fenrtres, les SeursuaJaient passer le hideux
cortege des rebelles portant au boides piques les totes
des victimes. Pendant plus de vingt jQoA les incendies
ne s'6teignirent pas; un grand nombrM *r habitants
rest6s en ville furent massacres, les cadavre~j&nchaient
les rues et pourrissaient sans s6pulture. Pour s't d6barrasser, les rebelles les jetaient dans les brasierA 4t une
horribleodeur de chairs brdlesarrivait jusqu'a. lA Concession ; les portes enfonc6es et les charpentes d.
e
ies
alimentaient ce v6ritable enfer. Comment les denu itablissements ne devinrent-ils pas la proie des flamp ?
C'6tait le secret de Dieu et une marque de sa PRyidence La Sceur Jubin mourut pendant le siege et Fpur
l'accompagner a sa derniere demeure, il fallut demider
une escorte au commandant de Montpezat. Aussi uo des
Saeurs ecrivait : < Nous sommes dans ia sais
des
sacrifices ; que la croix soit notre lot sur la ter» et le
ciel notre partage pour l'6ternit&.
Le chef des rebelles avait promis 1oo taels (pnviron
350 francs) a celui de ses soldats qui lui apporteroit une
t&te d'Europ6en. Devant un tel defi, les amiraiW francais et anglais concurent le projet de bloquer I ville,
en attendant que du renfort venu de Shang-hai leur
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permit de la prendre. Sceurs et enfants multiplierent
leurs prieres, se confiant en cette bonne Mere du ciel,
dont le mois, disaient-elles, ne devait pas se terminer
sans leur apporter les joies de la d6livrance. Le 11 mai
eut In
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le soir du

combat

(22 mai 1862). Enfin, apres huit mois d'exil, en la f&te
de Notre-Dame Auxiliatrice, les Soeurs des deux Maisons entendaient la messe d'actions de graces dans la
chapelle de la maison de Jesus-Enfant
CHAPITRE III

Arrivie de la Saur Azais comme Visitatrice pour toute
la Chine (1862). - Installationde la Maison Centrale
i Pikin. - Ning-po, Jesus-Enfant, cesse d'etre Maison Centrale. - Fondations d'une Maison & Tientsin (1862) et de l'H6pital Europien de Shang-kai

(1863). Suppression de la succursale Saint-Vincent de
Ning-po (z864). - Fondation d'une maison i Tckousan (1868).
Le bien op6r par les Filles de la Charith dans le
midi donna a Mgr Mouly, vicaire apostolique du Tch6ly, la pens6e de procurer ce rame avantage au Nord de
la Chine. Des que la libert6 religieuse fut proclam•e, le
saint 6veque se rendit a Paris et fit les plus vives instances aupres de M. Etienne, a I'effet d'obtenir des
Soeurs pour P&kin et pour Tien-Tsin. Ce qu'il souhaitait
si ardemment lui fut accorde et, le 22 f6vrier 1862, il-

quittait Paris emmenant avec lui quatorze Filles de la
Charite. Le Conseil de la Communaut6 donna son Assistante, la Sceur Azais, qui venait en Chine avec le titre
de Visitatrice pour les Filles de la Charit6 de tout le
pays, afin d'ouvrir une Maison Centrale h P6kin. La

-- 96 v6n&re Soeur Azais avait pour compagnes de voyage
les Sceurs Guez, Marquet, Vanderdrick, Antichau, Ridez,
Viollet, Dodot, Doyen, Pavilion, Merv6, Andreoni,
Valeyre et Philippe. Elle vint d'abord a Ning-po, assista
au Conseil qui desormais devait dependre de oelui de
Pekin, y laissa deux Saeurs et en emmena douze dans le
Nord, au nombre desquelles se trouvait la Soeur Dutrouilh destin6e a prendre la conduite de la maison de
Tien-tsin
Les Soeurs arriverent Tien-tsinle 2 juillet 1862 et
elles ouvrirent aussitbt un orphelinat, un dispeasaire et
un h6pital chinois. La r&cente occupation de la ville par
les Europ6ens avait laissd une telle impression sur les
habitants que toutes les portes se fermaient au seul aspect d'une cornette ; mais l'heure de la Providence avait
sonn6. Le cholira 6clata et causa de grands ravages.
Or, un soir que Mgr Mouly sortait de chez les Sceurs
en r6fl&hissant au moyen de leur amener des malades,
il rencontra dans la rue un pauvre ouvrier qui se mourait
dans 1'etreinte du mal ; Monseigneur l'engagea. a aller
chez les Sceurs, et 1'ouvrier accepta ; il sc remit de 1l
terrible maladie et revint chez lui. Au r 6cit de sa guerison, un grand nombre de choleriques se dirig&ent vers
les Soeurs. Les remxdes les plus simples, et surtout 1'eau
de Notre-Dame de Lourdes, firent des merveilles ; dbs
lors, le dispensaire et I'h6pital se trouverent assieg&s
Quelques chritiennes, excities par le zdle de M. Talmier,
apprenant que des paiennes voulaient se defaire de leurs
enfants, les engagerent efficacement a les porter chez
les Soeurs. C'est ainsi que la maison alla toujours se
developpant jusqu'en 1870.
Apres avoir installe les Sceurs a Tien-tsin, la Soeur
Azais se dirigea vers PTkin. C'est aupris dut palais imp6rial qu'on ouvrit la Maison Centrale. Dans oette maison, dite de l'Immacul6e-Conoeptioa, on installa an
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orphelinat de 25 enfants ; la partie la mieux disposde
fat destinde aux petits orphelins. La Sceur Azais ouvrit
aussi un dispensaire, puis un h6pital oui un gland nombre
trouverent des soins et souvent la cl du paradis.
Les fondations se multipliaient. A celles de Tien-tsin
et de PNkin, il faut ajouter celle de l'h6pital europben
de Shang-hai en 1863. Ma Sceur Jaurias dut faire le
sacrifice de son cher orphelinat Saint-Vincent de Ningpo pour aller prendre la direction de cet h6pital. Les
d6buts furent p6nibles et laborieux. ccEn arrivant, &crit
la Sceur Jaurias, nous croyions trouver une maison install6e ou tout au moins convenable, il n'en fut rien ;
ceux m6nes qui nous avaient demand6es parurent contraries de notre venue et firent des difficultes pour nous
recevoir ; ils n'os&rent pas nous renvoyer et nous fimes
log6es dans une maison de louage. , Une telle situation
amena de longs et assez pnibles pourparlers avec I'administration, en grande majorit6 protestante. L'anglais
6tant la langue commerciale de Shang-hai, la, Sceur
O'Sullivan, d'origine irlandaise, devint l'interprete de
la Soeur Jaurias ; la Soeur Desroys fut son bras droit
Par leur patience et leur confianoe en Dieu, les Sceurs
triompherent de tous les obstacles. Dans la suite, l'h6pital s'ktant consid6rablement d6veloppb, il fut transferb sur la Concession amiricaine, oi il est actuellement.
En 1864, la Visitatrice, la Sceur Azais, descendit dans
le midi. Elle y desoendit encore en 1867 et alors, apris
avoir visit6 l'h6pital international de Shang-hai et s'&tre
rendue a Kiu-Kiang, avec la Sceur Jaurias et la Sceur
Pasquier, pour voir, d'apr-s le d6sir de M. Tagliabue,
1'emplacement d'une maison projet&e pour les Sceurs,
elle vint i Ning-po et d6cida la suppression de la succursale Saint-Vincent (Nain-men). Plusieurs causes
hAterent la realisation de ce projet. Cette succursale
6tait batie sur un terrain coitigu a la place des execu-
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tions. Quand un condamnn devait &treex6cute, la foule,
pressee sur les remparts, remplissait les airs de ses clameurs ; les enfants effray6es fermaient portes et fenetres
pour ne rien voir, ni entendre. De plus, la maison
tombait en ruines et les ressources manquaient a cause
d'une forte diminution sur l'allocation de 1'CEuvre de
la Sainte-Enfance. Toutes ces raisons anenerent la suppression de la maison.
D'ailleurs, les locaux de la maison de J6sus-Enfant
avaient 6te consid6rablement agrandis : ils pouvaient
recevoir la ( Sainte-Enfance 2 sans que les autres ceuvres
en subissent aucune atteinte.
De plus, une nouvelle fondation se faisait dans I'archipel de Tchousan, distant de Ning-po d'environ quatre
heures de bateau a vapeur. Depuis 22 ans, les Lazaristes
evang6lisaient cette terre infidele. Les Filles de la Charit6
s'6tablirent a Ting-hai, capitale de l'archipel, et la
maison, placbe sous le vocable de la Pr6sentation de la
Sainte Vierge, fut confibe k la Soeur Leclerq ; comme
pour toutes les oeuvres de Dieu, les d6buts furent
penibles et mame d6courageants, car ces pauvres insulaires ne comprenaient rien aux ceuvres de mis6ricorde
Actuellement toutes les oeuvres y sont repr6sentees.
CHAPITRE IV

Division de la Province (1868). - Swur Azais, Visitatrice i Pikin, pour le Nord ; Swur Pasquier, Visitatrice Li Ning-po, pour le Midi. - Nouvelles fondaticns dans le Tchi-kiang : hopital Saint-Vincent 4
Hang-tcheou. - Hopital Saint-Joseph a Ning-po
(1869).
M. Tagliabue, directeur des Soeurs de Shang-hai, travaillait de tou son pouvoir, en 1868, a procurer la constitution de deux Provinces pour les Soeurs de Chine. II
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fut m6me autoris6 A se servir, pour cette fin, de l'assen-

timent de Mgr Guierry, vicaire apostolique du Tchkiang, et de oelui de la Sceur Azais, visitatrice de toute
la Chine en r6sidence a P6kin. Plusieurs changements
venaient de s'op&rer, mblant les Seurs du. Nord avec

celles du Midi, lorsque M. Tagliabue recut une lettre de
la Mee F1licith Lequette, lui annoncant, de Paris, la
decision prise par le Conseil de la Communaut6 qui 6rigeait en Province du Midi, ind6pendante de celle du

Nord, les maisons du Tch6-kiang et celle de Shang-hai,
et le nommait lui, Directeur de cette Province, avec la
promesse de 1'envoi d'une Visitatrice et de la constitution d'un Conseil provincial.
La fondation d'une maison & Kioi-kiang (Kiang-si)
6tait alors d&cid6e. M. Tagliabue travaillait avec zele a
cette fondation, quand il fut nomm6 coadjuteur de
Mgr Baldus, alors vicaire apostolique du Kiang-si. Ce
fut pour lui une occasion de travailler plus efficacement
a la r6alisation de ce projet : un emplacement fut achet6.
En 1869, on avait regu de Paris l'autorisation d'en faire
une Maison Centrale pour le Midi Les plans 6taient
dress6s lorsque arriverent la mort de Mgr Baldus et la
nomination de son coadjuteur, Mgr Tagliabue, A Tchingting-fou (Tche-ly Occidental), en remplacement de
Mgr Anouilh d6c6d& Le depart de Mgr Tagliabue arrata
l'ex&cution de ses projets, et en attendant l'arriv4e du
nouveau vicaire apostolique, on suspendit les constructions qui ne furent reprises qu'en 1882, par l'ordre de
Mgr Bray, non plus pour &treune Maison Centrale, mais
pour etre un Orphelinat ; la direction de la Province du
Midi revint done k Ning-po. En 1870, le vicaire apostolique du Tch&-kiang fut de nouveau nomm6 Directeur
des Sceurs : c'6tait alors Mgr Guierry, lequel venait
du Nord, pour remplacer Mgr Delaplace. I1 devait. avoir
soin de la province m6ridionale des Saeurs.
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Au mois d'octobre 1871 arriva la nomination de la
Sceur Pasquier, alcrs Supirieure i Ning-po, comme Visitatrice de la province du Midi
Une nouvelle colonie de Soeurs, arriv6e en 1869, avait
permis d'ouvrir deux maisons dans le Tch&-kiang ; l'une
a Hang-tcheou, 1'h6pitai Saint-Vincent, et l'autre a
Ning-po, sur la Concession europenne, au nord du
fleuve, en dehors de la porte de l'Est, et on la nomma
h6pital Saint-Joseph (1869). Ma Soeur Pasquier avait
accompagn6 les Sceurs de la fondation de Hang-tcheou,
le 8 d6cembre 1869. A la vue de la maison, ou plut6t du
hangar qui devait abriter la petite famille, le coeur de
la Soeur Pasquier fut attrist6 ; elle prevoyait toutes les
souffrances, cons&quence d'un tel denuement. Elle se
mit a l'ceuvre pour tout organiser du mieux qu'elre put

et quand les reparations les plus urgentes furent termin6es et la chapelle improvis6e, alors seulement elle
pensa a partir. L'h6pital Saint-Joseph de Ning-po fut
exclusivement r6serv6 aux ceuvres d'hommes : hospice,
h6pital, dispensaire. Plus tard, a la demande de
Mgr Reynaud, vicaire apostolique du Tch&-kiang, les
petits garcons de la a Sainte-Enfance ,, qui jusqu'alors
avaient fait partie du personnel de la maison de JsusEnfant, furent transf6res a l'h6pital Saint-Joseph, i
leur sortie de nourrice : ceci s'est toujours continuA
depuis. Des 1869, le Tch-kiang. poss6dait quatre -tablissements confies aux Filles de la Charite, le Tch6-ly
en comptait deux ; il y avait en outre l'h6pital de Shanghai dans
le Kiang-sou, vicariat appartenant aux
Jisuites.
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CHAPITRE V

Saur Azais et Swur Pasquierse rendent a Paris.- Massacre de Tien-tsin (1870). - Fondation de l'kdpital
Saint-Vincent de Pikin (,872). - Riouverture de la
Maison de Tien-tsin (1874).
La cel6bration du cinquantenaire de M. Etienne,
Sup6rieur Gn&ral, fut l'occasion d'une convocation de
toutes les Visitatrices h Paris. La Sceur Azais et la Sceur
Pasquier partirent laissant le soin de leurs maisons k

leurs Assistantes : la Soeur Jaurias h Pekin, et la Sceur
Solomiac ~ Ning-po. En leur absence eurent lieu, le
21 juin 187o, les massacres de Tien-tsin, que du reste
rien ne faisait prsager au moment de leur d6part.
La maison de Tien-tsin, ouverte depuis huit ans seulement, faisait un tres grand bien quand s'61eva contre
elle une violente pers6cution. Des forcenes se rendirent
au cimetiere de la Mission et deterrerent plusieurs
cadavres d'enfants auxquels ils arracherent les yeux et
le coeur en ayant soin de les inhumer de nouveau, leur
horrible besogne termin&e. A quelque temps de hl, les
Seurs furent accus6es de voler des enfants et de leur
arracher les yeux et le cceur pour en faire des remedes ;
pour convaincre le peuple, on fit l'exhumation des
cadavres auparavant mutilis ; impossible de se le dissimuler, des jours sanglants se pr6paraient. Des d6marches r6it&6es et infructueuses furent faites aupres du
Consul francais, M. Fontanier, car on pr6voyait une
6meute prochaine. Les Sceurs avaient beau multiplier
leurs soins aux pauvres malades dans le but de calmer
les esprits, tout fut inutile, et I'inertie du Consul et des
mandarins augmenta l'audace des forcen6s. Le 21 juin,
vers une heure de l'apr&s-midi, apres avoir massacre
deux Lazaaistes, MM. Chevrier et Ou, et livr6 aux
flammes leo residence at 1'6glise de Notre-Dame des
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Victoires, les conjurbs se rendirent au len-lsi-tang (nom
chinois de l'h6pital et qui veut dire i temple de la miskricorde B). Depuis le matin, les enfants 6taient dans des
transes continuelles que les Soeurs essayaient de calmer
tout en les partageant. A 2 heures, la cloche les reunit
pour la lecture spirituelle ; quand Ia lectrice fit la conclusion accoutumee : Deus charitas est, le portier vint
annoncer a la So=ur Marquet que du haut du belv6dere
on apercevait l'6glise Notre-Dame des Victoires en feu.
Plus de doute, I'heure du sacrifice allait sonner. Toutes
les Soeurs se rendirent a Ia chapelle suivies des enfants
et des employees et les portes furent fermies. Pendant
que les enfants chantaient les litanies de la SainteVierge, sur un signe de la Sup&rieure, les Sceurs allerent
se grouper pros de l'autel et la Sceur Marquet, prenant
le ciboire, communia en viatique toutes ses compagnes.
Avec ce calme que seul I'abandon 5 la Providence peut
produire, la Soeur Marquet alla au-devant des bourreaux
qui venaient d'enfoncer la porte. c Que nous voulezvous ? Nous ne faisons que du bien ; si c'est notre vie
que vous souhaitez, prenez-la, nous mourrons ; mais de
grace, 6pargnez nos enfants ! , Aussit6t un coup de
sabre s'abat sur sa t&te et lui fend la cornette et le
crane. Le carnage continua et toutes les Saeurs furent
massacr6es. Quelques petits bbbs de la creche participerent au triomphe de leurs meres adoptives, en restant
6crases sous la crypte. On rassura les plus grands en
leur rep6tant maintes et maintes fois qu'on 6tait venu
les d6livrer pour les amener au tribunal du mandarin.
La conduite de ces enfants y fut admirable : les promesses et les menaces furent successivement employ6es
pour les engager a faire de faux aveux ; pas un ne
faiblit, et tous, d'une voix unanime, protest&rent contre
ces odieuses calomnies. Quand les enfants furent partis
pour le tribunal, il se passa des scnes infernales : le
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pillage et l'incendie de l'6tablissement s'accomplirent
au milieu d'atrocitis sans nom. Les corps des victimes
furent mutil6s et distribu6s a la populace, les d6bris
furent jet6s dans les flammes.
Quand M. Etienne, exil6 a Bruxelles, apprit cette nouvelle, apres quelques moments donnts a une douleur
trop l6gitime, il s'cria : ( Dieu soit b6ni ! Je puis
chanter mon Nunc dimittis et mourir en paix puisque
j'ai des fils et des filles martyrs. Leur sang verse sur
cette terre infidle attestera a la postbrite que, selon ]a
pens6e du grand Ap6tre, les Filles de la Charit6

regardent comme la plus grande grace de croire en Dieu
et de mourir pour lui. )) Lorsque la nouvelle du massacre
fut connue, plus de trois cents Filles de la Charit6
revendiqu&ent la grice d'aller remplacer leurs compagnes mortes glorieusement au champ d'honneur.
Par les soins de Mgr Delaplace, vicaire apostolique
de P6kin, la chapelle fut relev6e et le terrain d'alentour
r6par6 ; cette chapelle est une chapelle priv6e ; elle est
devenue un lieu de pelerinage oh se cl6ibre chaque
annee une messe pour les nobles victimes du 21 juin.

Par les soins du pieux 6veque, un petit monument comm6moratif fut l6ev4 a I'endroit m&me oh chaque S0eur
expira, une petite colonne porte le nom de la victime.

Trois ans apres, Mgr Delaplace crut que le temps itait
venu de r"installer les Seurs a Tien-tsin. Sa Grandeur
fit construire un h6pital europ6en auquel furent annexes
un h6pital chinois, un dispensaire et un cat6chum6nat ;
le 27 septembre 1874, les Soeurs revenaient a Tien-tsin,
Monseigneur ne crut pas prudent de leur confier la
,( Sainte-Enfance , ; cependant on continua a leur apporter des enfants dont elles s'occuperent jusqu' la
sortie de nourrice ; a ce moment-la, les orphelins 6taient
placis dans un 6tablissement confib a des vierges indigenes

appelees

, Josephines ,.

Les

d6buts furent
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modestes, car les prejuges n'6taieAt pas entierement
dissipes. Mais vint une famine et alors les malades se
pr6sentbrent en grand nombre a I'h6pital : cette annie.
1l, 380 paiens a ' article de la mort furent baptis6s apres
avoir 6t6 instruits. Le nombre des Europ6ens risidant
h Tien-tsin augmentant tous les jours, plus tard on dut
ouvrir une &colepour leurs jeuries filles, lesquelles y
reqoivent une 6ducation conforme h leur position sociale.
Pendant le s6jour de la Sceur Azais a Paris, Mgr Mouly, pr6decesseur de Mgr Deaplace, avait achet6, dans
le quartier nord de la ville de Ptkin, une maison afin
d'y ouvrir un second dispensaire : ce fut l'origine de
I'h6pital Saint-Vincent (1872).

(A suivre.)
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LA CONGREGATION DE LA MISSION
SOUS LES VICAIRES GENERAUX, de 18oo h 1827.
EXTRAIT

des Notes historiques de M. Gabriel PERBOYRE.
(Suite, Voy. ci-dessus, t. 76 p. 540).

III. M. Dominique-Francois HANON
Vicaire gendral (1807-1816).

§ L M. Dominique Hanon, Vicaire gineral
de la Congrigation (14 octobre 1807).
M. Placiard etait dicede sans pouvoir nommer son
successeur. M. Claude, Assistant de la Congr6gation,
d6signa le 24 septembre 1807, en son nor et au nom
de quelques Missionnaires r6unis a Paris, M. Hanon,
Dominique-Francois, Superieur du Seninaire d'Amiens,
au Cardinal Carafa, pr6fet de la Sacree-Congr6gation
des Eveques et RWguliers, pour occuper le poste de
Vicaire G6nral de la Congi6gation de la Mission.
( L'intervention du Cardinal Fesch, alors a Rome,
lisons-nous dans la Circulaire du 8 fdvrier 1808, ramena
dans les mains du Superieur franqais, successeur de
M. Cayla, tous les pouvoirs qui y sont maintenant
d'apres nos regles et nos Constitutions. z
Par son Bref du 14 octobre 1807, le Souverain Pontife nomma M. Hanon, vicaire de toute la Congrigation
de la Mission et lui deldgua tous les droits, privilbges
et facultbs ordinaires ou assignies par les Constitutions
de ladite Congr6gation tant aux vicaires g6neraux,
qu'aux seuls Supbrieurs g6n6raux, entre autres oelui de
designer son successeur au vicariat g6neral en cas de
mort. II lui accorda en outre d'user de tous oes droits,
de suite, et m6me avant d'occuper la maison principale,
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pourvu qu'il tache d'y entrer le plus t6t possible et d'y
vivre selon les regles de la Compagnie. (Circ. du 8 f6vrier 1808.)

DOMINIQUE HANON
VICAIRE GENERAL DE LA

CONGIRGATION DE LA

MIlSION (;087-1816)

Pour se conformer aux intentions du Souverain Pontife, exprimbes dans la lettre du cardinal Carafa a
M. Claude, lettre accompagnant le Bref, M. Hanon
s'enpressa de transmettre, le 19 d6cembre 1807, une
copie de l'acte de sa nomination par le Saint-Siege a
tous les Visiteurs de Provinces. Ils ne diff&rerent pas a
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lui r6pondne et a l'assurer de leur parfaite adhesion aux
volonths du Pape. M. Sicardi lui protesta 6galement de
sa parfaite soumission par sa lettre dat6e de Rome, le
8 janvier 18o8.
Dans une lettre du 27 f6vrier 18o8 a M. Claude,
M. Sicardi, qui avait 6t6 a mm&e de connaitre le nouveau'vicaire g6nral pendant son s6jour k Paris en 1789,
disait : <<On espere que son gouvernement sera tres
avantageux h la Congregation, a cause de son zele, de
sa science, de sa pi6th, de son exp6rience a manier les
esprits, surtout en ces temps difficiles et critiques pour
les personnes de Communaute. On peut done compter
qu'il fera son possible pour rappeler dans la Congregation, s'il en est besoin, et pour y maintenir l'esprit
de notre Saint Fondateur. n
§ 2. Circulairedu 8 fivrier go08.
M. Hanon fut confirm6 Suprieur de la Mission, dite
de Saint-Lazare, par un d&cret imperial du 7 janvier 1808.
Un de ses premiers soins fut alors de se rendre compte
du personnel dont il pourrait disposer pour r6pondre
aux demandes de Nosseigneurs les Eveques pour les
S6minaires et aux r6clamations du gouvernement pour
les Missions du Levant, de la Perse, des ties de France
et de Bourbon, enfin de la Chine. II savait les pr6ventions qui existaient dans l'esprit d'un grand nombre
de Missionnaires francais au sujet du decret du 7 prairial an XII, ou plut6t les pr6textes qu'ils faisaient
valoir pour ne pas venir se ranger de nouveau sous la
regle de saint Vincent C'est ce qui determina le vicaire
g6n6ral a traiter la question du retablissement de la
Compagnie dans sa Circulaire du 8 fevrier 1808, adress6e a tous les Missionnaires dont il put d&couvrir la
r6sidence en France :
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c Vous avez di, disait-il, apprendre par les papiers
publics la mort du respectable et cher M. Placiard et
ma confirmation dans la place de Supirieur de la Mission de Saint-Lazare par un d&cret imperial en date du
7 janlvier dernier... Je vous dois un Ctat de la situation
actuelle de notre mere commune, ou plut6t de nos efforts
pour son r6tablissement effectif.
« Le d6cret du 7 prairial an XII, quelque vague,
quelque etranger qu'il vous paraisse a notre Congregation, n'en est pas moins son rappel ou son r&tablissement dans les intentions du gouvernement. C'est de
1I qu'il est parti pour envoyer du secours a nos Missions d'Alger et du Levant, pour nous delivrer a nousmemes le traitement qui y est allou6 et nous assurer
dans Paris une maison qui nous serve de chef-lieu. C'est
par un rapport evident a notre ancien 6tat, ou g la
Congr6gation de la Mission, telle qu'elle existait avant
la R6volution, que :
a 1° L'Empereur m'a confirm6 (non pas nommn , ni
institue) a la place de Sup6rieur de la Mission, connue
sous le titre .de Saint-Lazare, oi m'avaient pr6c6demment portC le vceu de mes confreres de Paris et la nomination de Sa Saintet6.
c 2* Par d'autres d6crets sp6ciaux, Sa Majesta a
maintenu nos maisons de Genes, Savone, Plaisanoe,
sous la condition expresse qu'elles continueront de d6pendre du Sup6rieur G6nral r6sidant t Paris.
( I est done hors de doute - et tous nos confreres
doivent etre persuad6s comme je le suis maintenant moimeme, d'aprbs ces preuves et beaucoup d'autres que je
ne puis rapporter ici - que ce n'est pas un nouveau corps,

mais notre Congr6gation de la Mission elle-mmie, toujours subsistante hors de Franoe, que le gouvernement
francais a eu et a en vue de r6tablir par sea d6crets et
ses secours.
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< 11 faut avouer aussi qu'il est loin d'avoir rempli
tous nos d6sirs, d'avoir pourvu i tous nos besoins. II
ne nous a encore rappel6s que pour les Missions 6trangeres ; et ce ne sont pas nos fonctions propres et primitives. Il nous a accord6 une maison (celle occupbe par

les Filles de la Charite, rue du Vieux-Colombier), mais
nous ne pouvons encore .dterminer l'6poque o6 nous
l'habiterons. I1nous a donnr des secours annuels pour
monter notre 6tablissement a Paris ; mais ces secours
sont loin d'etre en rapport avec les frais et les difficultes de 1'enreprise...
(( Son Altesse Mgr le Cardinal Fesch, craignant que
les Filles de la Charit6 ne puissent encore de sit6t 6vacuer la maison qui nous est destinee, nous a propos6 de
lui-meme d'en prendre une a loyer, en attendant. Nous
y avons consenti, dans la supposition que le gouvernement nous fournira les fonds n&cessaires...
Tout cela n'autorise-t-il pas l'esprance que nous
pourrons lever enfin les obstacles qui jusqu'id ont empkhch notre r6union. ),
Tous les Missionnaires au nombre de 300 environ en

France, t6moignerent & M. le Vicaire general la vive
satisfaction que sa lettre leur avait fait 6prouver et ils
lui manifesterent les voeux les plus ardents pour le complet r6tablissement de la Compagnie si heureusement
commenck ; mais presque tous firent valoir leur age,
leurs infirmites, des engagements contract6s, I'opposition de leurs 6veques, motiv6e sur le petit nombre des
pretres valides dont ils disposaient. II y en eut oependant une cinquantaine qui annonc&rent

& leir-Sup6rieur

qu'ils se mettaient i sa disposition, et encore sur le nombre plusieurs mettaient des conditions a leur rentr6e
dans la Compagnie : qu'ils ne seraient pas envoycs dans
les Missions 6trangeres, que la Congregation de la Mission aurait une maison-mere ou ils puissent ktre re<us
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lorsque l'Fge et les infirmites les coudamnaraient au
repos, qu'ils seraient appliqu6s au service d'ae paroisse,
etc., etc.
Ces lettres convainquirent le nouveau vicaire g6neral
qu'il y avait peu a compter sur les anciens Missionnaires
pour r6pondre aux demandes de Nosseigneurs les
Eveques et surtout pour la realisation des vues du gouvernement, et que les espirances pour la perp6tuit6 de
la Congregation devaient se porter sur les gen&rations
nouvelles. Une trentaine de postulants parmi lesquels
se trouvajeni quelques pretres s'etaient deji annoncs ;
n'ayant pas de maisons pour les recevoir, ii dut ajourner
leur r6ception.

§ 3. Dimarches de M. Hanon pour oblenir une maison.
Dans toutes ses lettres au Ministre des Cultes et au
Cardinal Fesch, Directeur G6n&ral des Missions, et en
toutes circonstances, M. Hanon ne cessa de r6clamer,
comme moyen indispensable pour fournir aux Missions,
dont les besoins devenaient de jour en jour plus urgents,
une maison a Paris, dans laquelle on formerait des 0l6ves
selon les maximes de saint Vincent et les pratiques en
usage dans la Compagnie. II recut ordre du Cardinal
de chercher une maison assez spacieuse et de lui presenter un 6tat des d6penses qu'exigerait cet 6tablissement, en attendant qu'il pfit entrer dans la maison de
la rue du Vieux-Colombier. Les frais que ce projet devait
entrainer le firent diff6rer ind6finiment. Cependant la
formation des Novices 6tait d'autant plus urgente que,
faute de pouvoir alimenter les etablissements qui 4taient
deji confies a la Congregation, on s'6tait trouv6 dans la
n6cessiti de les abandonner, et qu'on 6tait a la veille
de renoncer a quelques autres.
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Dans sa Circulaire du I" janvier S8og, M. Hanon
disait :
a C'est avec peine que nous vous apprendrons que
la maison qui nous est destin6e est toujours occup6e
par nos cheres Soeurs de la Charit6. Elles ne peuvent la
quitter et nous ne pouvons y r6unir nos confreres que
quand on aura r6par6 la maison que 1'Empereur leur a
donn6e au faubourg Saint-Antoine, et mille circonstances ont retard6 cette r6paration. Deux fois, nous
avions voulu louer une autre maison pour nous y 6tablir ;
deux fois nos esperances et nos efforts out &t6tromp6s.
Nous le tenterions encore si nous en trouvions de nouveau 1'occasion favorable. Son Altessele Cardinal Fesch
et Son Excellence le Ministre des Cultes semblent le
desirer autant que nous.
u En attendant, nous rassemblons autant qu'il est
en nous, soit a Paris, soit dans les divers 6tablissements
confi6s a nos soins, tous ceux de nos confreres qui en
ont le desir. Nous venons, entre autres, de nous associer
M. Louis-J6r6me Lemaire, ancien professeur -a SaintLazare et Sup6rieur de notre S6minaire d'Amiens au
moment de la Revolution. I girera l'office de Procureur
G6n6ral de la Congr6gation et des Missions.
§ 4. Services rendus t la Province Romaine
par le Vicaire gineral.
Les demarches du Vicaire genraal aupres des autorites
civiles et de Son Eminence le Cardinal Fesch, pour la
conservation de quelques maisons d'Italie, ne furent pas
aussi inutiles que pour obtenir une maison-mere de la
Congr6gation h Paris. M. Sicardi faisait a son Superieur
le tableau disolant des provinces d'Italie dans les termes
suivants, le 3 mars 1808 :
(( La Congregation en Italie a deji perdu dix bonnes
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maisons, et oelles qui restent sont presque toutes dans
un miserable itat Les sujets sont disperses de c6t6 et
d'autre.
« La Province Romaine a 6t6 cinq ou six ans sans
recevoir de s6minaristes. II y a cinq ans qu'on a recommence le Scminaire interne, et il y a eu jusqu'a pr6sent
bon nombre de clercs qui promettent beaucoup.
- Selon toute apparence, le Cardinal Fesch voudra
bien rendre a cette province le meme service qu'il a
rendu a celle du Pi6mont (i), et il le fera avec d'autant
plus d'empressement que ces maisons, surtout celles
de Monte-Citorio, de Saint-Andre, de Tivoli et de
Fermo, sont pour l'instruction des jeunes eccl6siastiques,
destines a travailler aupres des peuples et aux Missions
etrangeres pres des infidiles. Car ces maisons de Tivoli
et de Rome comptent cinquante-quatre clercs. Trente et
un sont de nos 6tudiants et s6minaristes, et vingt-trois
sont des pensionnaires de differents dioceses, mais surtout du Levant, envoyes ici chez nous pour y faire leurs
6tudes, retourner ensuite dans leur pays et y exercer
les fonctions du saint ministere : ce qui est selon les
intentions du gouvernement francais et le desir du Cardinal Fesch. n
Le 22 mars 1808, M. Hanon mandait h M. Sicardi :
( Aussit6t votre lettre revue, j'ai &crit A Son Altesse
le Cardinal Fesch, le priant de ne pas perdre un moment
a s'interesser en votre faveur. Ma de6pche lui fut port6e
a trois heures de l'apres-midi. Le soir, a sept heures, il
en parla &1'Empereur mame qui lui promit sur-le-champ,
et avec une bienveillance marqu6e, de donner les ordres
les plus precis a tous ses representants civils et militaires, pour qu'ils eussent a proteger nos 6tablissements
(W)Grhce k la m6diation du Cardinal Fesch, les maisons de Plaisauce, Savone, Genes, Satzane, Crmtnone, avaient at6 conservc-.
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et nos personnes partout oh nous existons. L'Empereur
ajouta a son oncle de lui faire de suite une lettre pour
lui rappeler cette affaire, et qu'il pft faire expedier
sans retard a la Secrktairerie d'Etat Aujourd'hui lundi,
j'ai appris chez Son Eminerice qu'Elle avait fait la lettre
elle-m&me et qu'elle serait immidiatement envoy6e aux
Tuileries ; ainsi j'espre que nous ne tarderons pas avoir
et a vous transmettre un bon decret qui nous tirera de
nos inquitudes. )
Sous la date du 9 avril 1808, M. Sicardi r6pondit a
M. Hanon :
c J'ai communiqu6 votre lettre du 22 mars &mes confreres, et tous ensemble nous vous remercions des d6marches que vous avez faites pour nous aupres de Son
Eminence le Cardinal Fesch, qui a bien voulu s'int&resser avec tant de bont6 pour l'avantage et la conservation de notre Congregation en Italie et de ses maisons.
Allez, mon tres Honor6 PNre, allez le remercier de ma
part en particulier. Si j'6tais a Paris, j'irais me jeter
a ses pieds pour remplir mon devoir. *
Comme les Missionnaires de Rome n'6taient pas
encore rassures sur leur conservation, au milieu de la

dspersion des Communaut6s, et qu'ils craignaient que
d'un jour a l'autre ils fussent compris dans la mesure
qui 6tait en voie d'excution, M. Hanon manda a M. Sicardi, le i " juillet 18o8 :
, Je comprends tres bien et je sens profondement tout
ce qu'ont de penible et de p6rilleux les circonstances

oa vous vous trouvez. Soyez persuad6 que je ne m'kpargne pas et que je fais tous mes efforts pour parer ou
r6parer ,es coups. J'en ai parl plusieurs fois an Car-

dinal Fesch, qui fait aussi tout ce qu'il peut ; j'en ai
parl6 6galement au Ministre des Cultes. Ils m'ont assur6
tous les deux qu'il n'y a rien ' craindre pour nos 6tablissements d'Italie, et pour ceux de Rome en particu-
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lier. e Icur ai fait voir qu'ils pourront &tre dans la
suite une p6piniere de bons ouvriers pour les Missions
6trangeres, que vous avez dbji un certain nombre de
bons 61ves de la Propagande, qui n'6taient chez vous
que pour s'y consacrer et s'en rendre dignes. Cette raison a paru les frapper vivement, et il m'a promis qu'il
en ecrirait plus fortement et plus sp&cialemest a L'Empereur. Le Ministre m'a fait entendre que nous n'avions
pas besoin d'ordres particuliers, que les coups 6taient
port6s contre les religieux, et il comprend que nous ne
le sommes pas. II est m&me bien fich6 de ce qui est
arriv6 a Florence et j'ai toujours un espoir fond6 que
cette maison sera bient6t retablie. D
En effet, des ordres du minist&re de l'Intrieur furent
adress6s au Commissaire G6neral de l'Etrurie, pour
qu'il laissat rentrer dans leur maison de Florence les
pritres qui en avaient te&expuls6s pour le motif qu'ils
n'&taient pas n6s Toscans, et les Missionnaires purent
r6pondre a leurs d6sirs et reprendre leurs fonctions ordinaires aupres du clerg6 et des populations.
Les bons offices de M. Hanon ne furent pas moins
efficaces pour preserver d'une mine complte les maisons
des provinces d'Espagne et du Portugal. Grace i la
mediation du Cardinal Fesch, les G6n&aux des arm6es
et les Commissaires civils dans ces Etats regurent Pordre
de prot6ger non seulement les personnes, mais encore
les proprietes des Missionnaires.
Sons le r6gne de Ferdinand IV, le I" septembre 1788,
tu dkret avait emp&ch les maisons du royaume de
Naples d'avoir des rapports ostensibles avec un Suplrieur 6tranger. De 1a, ii avait fallo que oes, maisons
fissent des modifications dans la forme de leur gouvernement int&rieur. Le vicaire gen&ral obtint que les maisons de ce royaume reprissent les relations que les Constitutions prescrivent qu'elles doivent avoir avec oelui
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qui est pr6pos a la direction de la Congregation de la
Mission.
Le 16 fevrier 18o8, M. Hanon marquait a M. de Matteis, Sup6rieur a Naples : ( Soyez persuadd, Monsieur,

que la defense prisente de d6pendre des Sup&rieurs
6trangers au royaume ne s'6tend pas aux corporations
dont le Sup&rieur reside A Paris. Attribuez la tranquillit6
de vos Missionnaires dans le royaume de Naples i la
protection de Son Altesse le Cardinal Fesch, protection
spbciale qui leur est acquise, parce qu'ils appartiennent

A la Mission de Saint-Lazare, et parce que l'Empereur
les regarde comme d6pendant du Chef de cette Mission.
Si jamais vous 6prouviez quelques difficult&s qui vinssent
a troubler votre repos, vous n'auriez qu'&recourir & Son
Altesse par mon canal, et bient6t vous auriez de nouvelles preuves de la verit6 de mon assertion. II n'y a
aucun incoriv6nient k ce que vous soyez en relation avec
moi, et vous pourrez &crireen toute libertd sous le pli
de M. Ansaloni on de M. Sicardi & votre choix. ,
Dans une autre lettre du I1 janvier S8og au m&me, il
lui apprend que c la protection du Cardinal Fesch a
&t6du plus grand avantage pour nos confrres du Portugal, dans la premire occupation de ce pays par le
due d'Abranths, et que notre maison de Crimone, d6tach6e de la Maison-MWre, au moins par ses rapports ext6rieurs, depuis le regne de Joseph II, vient d'etre remise
sous sa d6pendance. ,
§ 5. L'Etat de la Congrigationde la Mission

au commencement de I'anne z809.
Au commencement de 18o9, Son Eminence le Cardinal Fesch demanda au Vicaire Gn&ral un 6tat de la
Congr6gation de la Mission dans les diffEtentes parties
de l'Europe. I le lui remit ea f6vrier I8o9. NoUs le
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reproduisons a titre de renseignement, et nous le compl&tons pour les Etats situ6s hors de 1'Europe, d'apres
les notes anterieures de quelques mois.
ANCIENNE FRANCE CONTINENTALE

Dans 1'ancienne France continentale, nous avions
6 Provinces Dans 3 Provinces existait un siminaire
ou noviciat : a Paris, a Cahors, a Lyon. Nous avions
dans le premier environ 130 jeunes gens; dans le second
50; dans le troisieme 40. Le personnel des pr&tres
occup*s aux fonctions de la Compagnie itait de 460,
r6partis dans 54 seminaires et 23 paroisses on missions;
en tout 77 maisons.
Tous les 61kves ont ete disperses par la R6volution.
Des 460 pr&tres qui existaient, 120 sont morts, 40 sont
infirmes et hors d'etat de rendre le moindre service. Je
presume que sur les 3oo qui restent la moiti6 environ,
c'est-a-dire 150, pourront se r6unir a nous, quand auront
6t& 6cart6s les obstacles qui jusqu'ici ont empech6 cette
r6union effective. Les autres on ne pourront ou ne
voudront pas rentrer. Ddjk nous sommes reunis au nombre de 21, r6partis dans les maisons dont les noms
suivent :
Maison du Vieux-Colombier, occupee
par les Filles de
.......
la Charit. ...................
Grand Sdminaire d'Amiens. ................
.....
de Saint-Brieuc ..............
de Carcassonne. ................
de Vannes..................

-

5
5
2
3

de Sarlat...................

-

d'Albi .....................
Paroisse de Valfleury. ........

.
............

.

3
21

Une soixantaine soupirent apres le moment oi ils
pourront reprendre la vie de Communaut6.
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PAYS REUNIS A LA FRANCE, OU ETAT DE GENES
ET ANCIEN PALATINAT

I" Etat de Gines. Nous y.avions : 4 maisons avant la
R6volution ; on les possede actuellement : Genes,
Savone, Sarzane, Plaisance. Il s'y trouve 58 pr&tres ; de
plus 9 6tudiants, dont le tiers est par arrangement
reserve pour les\Missions etrangeres. Nos maisons de la
Savoie et du Piimont, au nombre de'6, ont &t6 successivement aneanties par les malheurs de la guerre, ou
a mesure que le gouvernement francais a pris possession
du pays.
2° Palatinat.Nous y avions : 4 maisons : Heidelberg,
Mannheim, Neustadt, Engalheim. Les Missionnaires sont
dispers6s. Les Missionnaires allemands semblent avoir
complktement oubli6 leur 6tat ; cependant trois Missionnaires francais sont rest&s a Heidelberg, et un quatrieme
est astronome depuis 20 ou 22 ans ~ l'Observatoire de

Mannheim.
ITATS D'EUROPE

Royaume d'Italie.- Nous avions 12 ou 13 maisons
dans les Etats qui composent le royaume d'Italie ; il
en reste 5 : Bologne, Udine, Cr6mone, Fermo, Macerata, conserves par des d6crets imperiaux sous la condition expresse qu'elles seraient toujours d6pendantes
du Superieur G6neral de la Congr6gation de la Mission,
r6sidant a Paris. D'apres la revue de 1806, ces quatre
maisons comptaient 32 pretres.
Les Missionnaires de la maison de Florence ont 6t6
disperses au commencement de mars 1808. Els 6taient
au nombre de 25, tant pretres que freres. On nous fait
esp6rer son r6tablissement.
Etats du Pape. - Nous y avons 4 maisons : Perouse,
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Tivoli, et deux . Rome, a Monte-Citorio et, a MonteCavallo, Saint-Andr&. Elles renferment 27 pres. Dans
notre maison de Monte-Citorio, se trouvent 27 jeunes
gens l6eves pour la Congregation, et 13 autres que la
Propagande y tient en pension et fait ilever pour les
Missions 6trangeres.
Royaume de Naples. -

1 y a 4 maisons : Naples,

Oria, Bai, Lecoe, dans lesquelles se trouvent 39 pr.tres
et 14 jeunes Missionnaires, 6lev6s pour la Compagnie.
Avant la conqu&te de ce royaume par les Francais,
la Cour avait d6fendu aux Missionnaires de correspondre avec des Suprieurs 6trangers. II y avait un
Superieur majeur, approuv6 par le Gn&ral de la Congr6gation de la Mission. U serait sans doute ais6 de
remettre ces maisons dans leurs anciens rapports d'union
et de d6pendance.
Royaume d'Espagne.-

Les maisons sont au nombre

de 5 : Barcelone, Guissone, Reuss, Barbastro, Palma,
dans i'ile de Majorque; elles occupent 48 prtres.
II y a en outre 20 jeunes gens l6ev6s pour la Compagnie.
Royaume de Portugal.-

Nous y avons 4 maisons :

Lisbonne, Evora, Guimarens, Sernache ; elles renferment 31 pr&tres. I y a 14 jeunes gens se destinant a
entrer dans la Compagnie. Ces maisons dependaient
imm6diatement du Superieur Gen&ral qui y tenait un
Pro-Vicaire pour le rcmplacer et le representer.
Les Missionnaires portugais ont t6 un certain nombre
d'annees a Goa, conjointement avec les Missionnaires
d'Italie. Deux Missionnaires portugais qui travaillaient
a Goa furent appel6s vers 1782 a Macao par 1'Ev&que
de cette ville pour y diriger son seminaire, ainsi que les
Missions portugaises de P6kin, Nankin, etc.
Poldgne autrichienne.-

Nous y avons deux maisons :

Cracovie et Lublin, qui comprennent 12 prees
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Duckt de Varsovie. - Ce duch6 comptait II maisons, renferment 63 pr&tres et 2o 6tudiants et s6minaristes.
Pologne russe. Elle renfermait 13 maisons et
72 pretres.
Pologne frussienne. - Elle composait 2 maisons, renfermant 8 pr&tres.
MISSIONS D'AFRIQUE

Alger. - Les fonctions des Missionnaires a Alger
sont : le service des bagnes et des galres, les courses
sur les plaines et dans les montAgnes de la Barbarie,
pour la consolation et le soulagement des pauvres es-

claves, la desserte de la chapelle du Consulat et d'une
paroisse pour les Frangais, la correspondance des
esclaves avec leur famille, et souvent leur rachat, la pro-

tection de leurs compatriotes, presque toujours vexes et
opprim6s, etc.
lles de France et de la Reunion. - Les Missionnaires
desservent les paroisses, instruisent les negres ; plusieurs
fois ils ont teith l'6vang1lisation de 'ile de Madagascar, mais sans succes jusqu'a oe moment

Avant la Revolution, le service spirituel de ces deux
iles et des iles 'de S6chelles qui en d6pendent exigeait
de 26 a 28 Missionnaires pretres. Ils sont maintenant
r6duits A 3 dans l'ile de France, et a 4 ou 5 dans 'ile
de la R6union.
MISSIONS D'ASIE

Elles comprennent pour nous les Missions du Levant,
de la Perse, des grandes Indes et de la Chine.
Missions du Levant. - Les Missions du Levant ont
pour objet le service des bagnes et des galeres du Grand
Seigneur; la desserte des chapelles du Consulat pour
les Frangais, et des paroisses pour les Francs et les
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catholiques du pays; les pensionnats ou les &coles
externes pour les enfants, surtout pour ceux des nigociants ; l'h6pital pour les marins a Constantinople ; la
direction de quelques couvents de religieuses itablies
dans ces contr6es pour l'instruction des jeunes filles;

les congr6gations de pi&et ; les Missions aux Armnniens
catholiques, la conversion des Armeniens, des Coptes,
des

Grecs

schismatiques,

mnme

des

mahometans,

moyennant beaucoup de precautions.
On divise oes Missions en deux classes : missions ou
r6sidences de Grece, missions ou r6sidences de Syrie.
Missions de Grice. - Elles se composent de : Constantinople, Smyme, Naxie, Santorin et autrefois Chio.
Ces Missions comptaient avant la R6volution 13 a
14 Missionnaires ; elles n'en ont plus maintenant que 7 a
8, et pour la plupart Ag6s et infirmes.
La Mission de Chio n'existe plus, parce que nous
avons 6t6 forces de l'abandonner, falate de sujets.
Missions de Syrie. - Elles comprennent : Alep,
Damas, Antoura, Tripoli, le Caire. Avant la R6volution, les Missionnaires y 6taient au nombre de 6 ; ils
sont maintenant r6duits a 2.
Missions de Perse.- Cette Mission est toute nouvelle,
ou plut6t elle n'est encore qu'un essai. Son Excellence
le Gtnral Gardanne, Ambassadeur de Sa Majest6 Imp&riale pres le Schah, a emmen6 avec lui deux de nos Missionnaires qui 6taient i Constantinople.
Missions des Grandes [ndes. - Ces Missions, situ6es
sur les c6tes de Malabar, ont pour chef-lieu : Goa. Le
Sup6rieur G6neral avait tir6 le nombre convenable de
Missionnaires des maisons de Portugal et d'Italie. Les
commotions de l'Europe et les craintes ainsi que les
malheurs qu'elles ont occasionn6es ont amen6 la ruine
de cet 6tablissement.
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Missions de Chine. - Les Lazaristes ont dans cet
empire des Missions francaises et portugaises.
Les Missions franqaises, avant la R6volution, se composaient, pour P6kin, Macao et l'int6rieur, de 8 Missionnaires francais et 6 Missionnaires chinois.
Il n'y a plus que 4 ou 5 Francais, et on ne sait combien de Chinois.
Les Missions portugaises possedent to maisons.
En r6sume, les Lazaristes ont encore environ 90 maisons, et leur nombre est a peu prbs de 6oo pr&tres.
(A suivre.)

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
43. Martinez Vincent, diacre, d6ce6d le g1aoft 1911, a
Madrid (Espagne) ; 24 ans d'age, 9 de vocation.
44. Devin Charles, pr&tre, d6ced6 le Io septembre 1911,
a la maison-mere, a Paris ; 67, 49.
45. Moerscher Jean, frere coadjuteur, d6c6d6 le 24 septembre 1911, a la Nouvelle-Orlkans (Etats-Unis);
86, 52.
46. Reboul Francois-Xavier, pr6tre, d6c6d6 le I" octobre 1911, a P6rols (France) ; 63, 43.
47. Relats Joseph, pretre, d6c6d6 le 18 septembre 191I,
a Mexico (Mexique) ; 80, 58.
48. Van Beveren Amand, frere coadjuteur, d&c6d6 le
9 octobre 191 , a la maison-mere, a Paris ; 79, 57.
49. Miralda Jean, pr6tre, d6c6de le 5 octobre g191, a
Badajoz (Espagne) ; 64, 47.
50. Audouard Denis-Louis, clerc, d6c6d6 le 30 octobre 191i, a Montpellier (France) ; 23, 5.
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5S. Machu Jean-Baptiste, pretre, d&cde le 30 octobre 1911, a Santorin (Grace) ; 56, 3'.
52. Pradier Felix, frere coadjuteur, d&cd6 le 23 sepbre 1911, a Savone (Italic) ; 66, 2o.
53. Le Bigot LouisMathurin, pr&tre, dc6d6 le 14 1ovembre 19iI, a la maison-msre ; a Paris ; 76, 31.
54. Morgan Laurent, frere coadjuteur, d&cde le 19 novembre 1911, a Voltaggio (Italie) ; 2 ans de vocation.
55. Husson Jean, pr&tre d6c6d6 le 6 d6cembre 1911, a la
maison-mere, a Paris ; 84, 65.
56. Angulo Julien, clerc, dcede le II decembre 191g, a
Madrid ; 21, 5.
NOS CHERES S(EURS
Aomt-novembre 1911.

Lucia Maresca, decidde k la Maison Centrale de Naples;
42 ans d'Age, 17 de vocation.
Marie Cohade, H6pital de Saint-Etienne (France) ; 81, 57.
Frangoise Vabic, Incurables de Laibach ; 47, 26.
Ladisias Kwiecinska, Maison Centrale de Cracovie ; 71, 44.
Louise Ald6a, Maion Principale k Paris ; 39, 16.
Louise Desjouis. Maison de Charite de Longwy-bas ; 52, 24.
Marie Talamas, Maison Centrale de Naples ; 84, 62.
Marie Delorme. Maison Carrie (Algerie) ; 68, 46.
Sarah M' Kenna, Providence de Washington (Etats-Unis) ;
54, 15.
Marie Girardet, Maison Saint-Louis de Bordeaux ; St, 6t.
Francoise Champomier, Maison Centrale de Sienne ; 77, 56.
Sarah Gillan, H6pital de Norfolk (Etats-Unis) ; 68, 47Gabrielle Daune, Maison Principale i Paris ; 44, 22.
Madeleine Bianchi, Asile de Boves (Italie) ; 48, 27.
Jeanne Swietorzecka, Maison Centrale de Cracovie ; 77, 53Zoi Nihoul, Nogent-les-Vierges (France) ; 65, 44.
Marie Boismjry, H6pital de Tarbes (France) ; 43, 17.
Aloisia Achmann, Maison Centrale de Graz ; 28, 9.
Justine Wiercienska. Providence de Varsovie ; 66, 39.
Francoise Rochard, Saint-Quentin (France) ; 75, 55.
Rose Labarriere, Herblay (France) ; 68, 45.
Eugenie Lamarche, Ouvroir Sainte-Genevibve k Versailles) ;
76; 51.

Anne Stukelj, HOpital de Gurkfeld (Autriche) ; 26, 5.
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Marie Carrie, Hopital de la Paix i Constantinople ; 85, 63.
Clmence Blache, H6pital de Pau (France) ; 77, 53Josephine Beuder, Maison Principale & Palis ; 49, 27.
Jeanne Pouyadon, Maison Sainte-Rosalie k Paris ; 50, 27.
Marie Ray6, Maison de Charite de Clichy ; 78, bo.
Charlotte Leclercq, Misericorde d'Alexandrie ; 85, 65.
Marie

Letora, Maison Centrale de Turin ; 42, 22.

Angdline Laquerbe, Hopital de Montauban ; 34, 8.
Ana Panthon, Clinique de Buenos-Aires ; 57, '6.
Nazarena Garavelli, HApital Civil d'Anc6ne (Italie) ; 55, 21.
Josephine Albert, de la Maison de la Gare d'Orlians, a
Paris ; 78, 38.
Leocadie Larondelle, Sainte-Genevieve a l'Hay ; 77, 56.
Marie Perret, Paroisse Saint-Vincent de Paul, a Paris;
79, 55Joaquina Gran, Maison de Charit6 de Barcelone ; 58, 37.
Caroline Makarow, Maison Centrale de Cracovie ; 70, 42.
Julie Lasne, Sainte-Isabelle de Madrid ; 75, 45.
Anne Kajdi, Marianosztra (Hongrie) ; 68, 36.
Elisabeth Price, Orphelinat de Germantown (Etats-Unis) ;
67, 39Anne Chambers, Providence A Mobile (Etats-Unis) ; 42, 9.
Helene Root, H6pital Sainte Agnbs de Baltimore ; 48, 24.
Marie Chauve, Asile de Trapani (Italie) ; 82, 56.
Catherine Mohren, Hospice de Ihurn (Prusse) ; 34, 9.
AmClie Ambroz, Hopital Saint-Etienne de Budapest ; 21, 3.
Josepha Ribic, Coucouche (Turquie d'Europe) ; 25, 4.
C6line Guirin, Sainte Eulalie de Bordeaux ; 69, 48.
Dolores Ercilla, San Diego de Valdemoro (Espagne);
81, 54.
Carmen Landibar, Saint Diego de Valdemoro (Espagne);
64, 89.
Catalina Picasarri, Saint Diego de Valdemoro (Espagne);
67, 43.

Petta Iribarren, Bienfaisance de Pasajes (Espagne) ; 72, 46.
Marie Polge, Asile de Bahia (Brisil) ; 84, 65.
Leonie Schneider, H6pital Bon-Secours & Metz ; 82, 54.
P6lagie Klos, Maison Centrale de Cracovie ; 32, 5.
Jeanne Desbois, H6pital d'Alengon (France) ; 64, 42.
Euphrosine Fonteneau, Saint-Sauveur de Lille ; 54, 32.
Odile Pollart, Saint-Alphonse de Madrid ; 67, 46.
Mathilde Schwope, Maison Centrale de Cologne-Nippes;
36, io.
Marie Demassey, H6pital Saint-Louis, de Madrid ; 74, 55.
Jeanne Canot, Chateau-I'Evrque (France) ; 42, 20.
Marie Gueneret, Marie .Immaculde k Louvain ; 78, 59.
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Angele Butet, Vermelles (France) ; 55, 34.
Gabrielle Durand de Monestrol, Hospice de Quito ; 79, 56.
Anne Massabki, "Maison Centrale de Beyrouth ; 63, 46.
Carmen Gamboa, H6pital Saint-Jean-de-Dieu de Valparaiso ;
63, 27-

Elvira Parks, Saint-Diego de Valdemoro (Espagne) ; 56, 35.
Josefa Sirvent. Hospice de Bujalance (Espagne) ; 63, 36.
Emilie Donville, Providence de Smyrne ; 55, 34.
Jeanne Cogno, Maison Centrale de Turin ; 54, 30.
Anais Arrier, Hospice de Brienne (France) ; 77, 57.
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Anne Harwig, H6pital Wilhelmine de Vienne (Autriche) ;
43, 20.

C6cile Macher, Prison de Wall-Meseritsch (Autriche) ;
84, 59Maria Villasana, Hospice de Cadix (Espagne) ; 49, 27.
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56, 22.
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VARIMTiS
I. -

NOTICE

SUR M. PHILIPPE-EMMANUEL DE GONDI
COMTE DB JOIGNY, GiNERAL DES GALERES (1581-1662)

Apres la notice sur Mine de Gondi que nous avons
publide dans un pr&ecdent numiro des Annales, nous
sommes bien aise de publier sur son mari, M. de Gondi,
la notice suivante. Elle a paru, il y a quelques ann6es
dans les Petites Annales de saint Vincent de Paul
(avril 9go3).
Philippe-Emmanuel de Gondi, comte de Joigny (i),
marquis des iles d'Or (2), baron de Montmirail (3),
Dampierre et Villepreux (4), chevalier des ordres du
roi, capitaine de cent hommes d'armes, g6neralissime
des mers du Levant, gen6ral des galeres de France,
etait le troisieme fils d'Albert de Gondi, due de Retz,
aussi c6lebre par son courage que par sa participation

au massacre de la Saint-Barth6lemy, et de ClaudeCatherine de Clermont, dame de Dampierre.
La famille de Gondi, originaire de Florence, etait,
au seizieme et au dix-septieme siecle, une des plus
illustres de France parsa noblesse (5) et par les charges

qu'exercerent ses membres soit dans l'Eglise, soit dans
I'Itat. ( La maison de Gondi, &crit un annaliste de
I'Oratoire au dix-septieme siecle (6), a I'honneur d'etre
(1) Chef-lieu d'arrondissement (Yonne).
(2) On d'Hyeres (Var).
(3) Chef-lieu de canton, arrondissement d'kpernay (Marne).
(4) Canton de Marly-le-Roi, arrondissement de Versailles (Seine-etOise).
(5) Les Gondi portaient d'or h deux massues d'armes de sable passies
en sautoir lites de gueules.
(6) Annales de la maison de POratoire,etablie rue Saint-Honor , trode
Iechdteau da Louvre4Archives nationales, MM. 623 , t. I', p. i9).
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alli6e a la reine mere du roi, puisqu'une fille, H61lne
de Gondi, 6tait mere de Cosme de M6dicis, premier
duc de Toscane, et grand-pere de la reine Marie de
M6dicis. ,,
Deux freres de M. de Gondi, Henri et Jean-Fran-

"

EMMANUEL DE GONDI

qois, administrerent le diocese de Paris : le premier,
de 1616 a 1621, apres son oncle, Pierre de Gondi,
nomm6 6v&que de Paris, en 1570, et ensuite cardinal;
le second, de 1622 a 1654, apres avoir fait 6riger !e
siege de Paris en archev&ch6 (20 octobre 1622).
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Les deux plus jeunes sceurs de M. de Gondi, Louise
et Jeanne, furent successivement prieures de l'abbaye
royale de Saint-Louis de Poissy .ordre de Saint-Dominique).
Une autre sceur, Marguerite de Gondi, 6pousa, en

MUx

DE GONDI (I)

(x) M. Dumoulin a eu l'obligeance de nous communiquer les cliches
des portraits de M. et de Mme de Gondi.
Ces cliches reproduisent, sans les enct drements, les gravures que
Claude Duflos a executies d'apres les peintures d'A. Pezey pour 'Hisloire genealogique de la maison de Gondi, par CORBINELLI (Paris. 1705).

Le frbre Franiois, lazariste, auteur des portraits de M. et de Mine de
Gondi, qui se trouvent dans les appartements de M. le Supirieur general de la Mission, s'est servi comme modele des gravures de Duflos.
9
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i6o5, Florimond d'Halwin, marquis de Maignelay.
Elle fut, pendant son long veuvage, la providence des
pauvres, des malades et des prisonniers, la bienfaitrice d'une trentaine d'6tablissements religieux (I), et
un module de vertus.
Philippe-Emmanuel de Gondi naquit h Lyon (2) en
1581.

I1 n'eut point de charges, 6crit de Corbinelli (3),
son parent, ni d'emplois, qui ne fussent infiniment audessous de son merite; et, comme il itait l'homme le
mieux fait, le plus adroit et 'un des plus vaillants du
royaume, il ne faut pas s'itonner si sa valeur se fit
remarquer dans la guerre, et son nom sur la scene et
dans le Parnasse. Sa plume a autant execut6 pour sa
gloire que son 6epe meme. , Sauf quelques lettres
6crites avec l66gance et facilit6, aucune de ses oeuvres
litt6raires ne nous est parvenue.
D'apres un de ses historiens de l'Oratoire, M. de
Gondi, n6 avec un coeur droit et bon, un esprit doux
et ais6, un caractere obligeant, des manieres nobles,
l'humeur lib6rale et magnifique, se fit aimer de toute
la cour, et eut ais6ment un acces facile aupres
d'Henri IV, qui l'honora de sa bienveillance.
En 1604, il 6pousa Francoise-Marguerite de Silly (4),
fille ain6e d'Antoine de Silly, comte de la Rochepot,
- Par son testament,
(1) Elle fut la bienfaitrice insigne de l'Oratoire.
8
elle a lkgua aux Pretres della Mission, 1 0oo livres de principal, faisant
0ooo
livres par an.... pour etre ladite rente emplovye a la nourriture des
Ordinands ,. Cf. ABEI.Y, la Vie de saint Vincent de Paul (Paris, 1891),
t. II, p. 279 ; - CHAXTELAUZE, Saint Vincent de Paulet les Gondi (Paris,
P'lon, 1882), p. 42.
(2) L'h6tel de Gondi, k Lyon, existe encore ka 'angle de la montee du
Garillan et de la montee Saint-Barthelemy.
(3) Histoiregindalogiquede la maison'de Gondi(Paris, 17o5, in-4*), t. II,
p. 5o.
(4) Le contrat de mariage de M. et de Mme de Gondi fut sign6 le
i juin 1604 (cf. CORBINELLI, Hist. gin. de la maison de Gondi, t. II,
p. 601).
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chevalier des ordres du roi, gouverneur de I'Anjou, et
de Marie de Lannoy, dame de Folleville (I) et de
Paillart; elle 6tait souveraine de Commercy (2) et d'Euville (3).
De ce mariage naquirent trois enfants : Pierre de
Goadi (i6o6-i676), duc de Retz (5); Henri, marquis
des iles d'Or, destine aux grandes dignites de l'iglise,
mais enlevi prxiatur6mewt, en 1622, par un accident
de chasse; et Jean-Paul-Francois (1613-1679), qui
devait d'abord etre chevalier de Malte, mais fut oblige,
par suite de la mort de son frere, de devenir homme
td'6glise.

( Je ne crois pas, &crivait-il plus tard dans ses
Mimoires (5), qu'il y efit au monde un meilleur cceur
que celui de mon pare, et je puis aire que sa trempe
etoit celle de la vertu. Cependant et ces duels et ces
galanteries ne l'emp&cherent pas de faire tous ses
efforts pour attacher a l'liglise l'ime peut-&tre la moins
eccl6siastique qui fft dans l'univers : la pr6dilection
pour son ain6 et la vue de 1'archevech6 de Paris, qui
6toit dans sa maison, produisirent cet effet. II ne le
crut pas et ne le sentit pas lui-meme; je jurerois qu'il
eft lui-m&me jur6, dans le plus interieur de son coeur,
qu'il n'avoit en cela d'autre mouvement que celui qui
lui 6toit inspire par l'apprehension des p6rils auxquels
la profession contraire exposeroit mon ame. »
(s) Canton d'Ailly-sur-Noye, arrondissement de Montdidier (Somme).
(2) Chef-lieu d'arrondissement (Meuse).
(3) Canton et arrondissement de Commercy (Meuse).
(4) N Pierre de Gond epousa, avec dispense du pape, sa cousine germaine, Catherine de Gondi, fille de Henri de Gondi, duc de Retz, dernier repr6sentant mile de la branche ainte des Gondi et de Jeanne de
Scepeaux; et ce fut par cette alliance qu'il devint duc de Retz... II n'eut
que denx filles : I'ain&e, Marie-Catherine, religieuse au Calvaire, et
Paule-Frangoise-Marguerite de Gondi, duchesse de Lesdiguieres, en qui
s'dteignit le nom des Gondi. * (CHANTELAUZE, Saint Vincent de Paul et
les Gondi, p. 79.)
(5) Mimoires du cardinalde Retz (Paris, Heuguet, x842), t. I", p. 3.
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Quand les deux aines furent en age de commencer
leurs 6tudes, M. et Mme de Gondi chercherent un
pr6cepteur t le plus saint et le plus vertueux qu'il
fi6t possible de trouver ». -

< Je souhaite bien plus,

disait la pieuse dame, faire de ceux que Dieu m'a
donnds, et qu'il peut me donner encore, des saints
dans le ciel, que des grands seigneurs sur la terre. Le P. de Berulle, sup6rieur de l'Oratoire, a qui elle
s'6tait adress6e, lui donna saint Vincent de Paul (16i 3)
Les historiens de saint Vincent (I) ont racont6 sa
vie vraiment sacerdotale et tout apostolique dans cette
maison, qui, au t6moignage d'Abelly (2), 1 6tait une
des mieux r6gl6es de la cour , ; ils ont dit la v6n6ration de la pieuse comtesse pour sa personne; son zele
pour d6tourner le g6neral d'un duel qui semblait
in6vitable ; sa sortie enfin de la familie an mois de
juillet 161-7.

En apprenant cette nouvelle, M. de Gondi, n au
disespoir n, 6crivit (sept. 1617) a sa femme, pour la
prier a de faire en sorte par tous les moyens de ne
point perdre ce saint pr6cepteur; car, disait-il, c quand
le sujet qu'il prend (3) serait veritable, il ne me serait
de nulle consideration ; n'en ayant point de plus forte
que celle de mon salut et de mes enfants, a quoi je
sais qu'il pourra un jour beaucoup aider, et aux resolutions que je souhaite plus que jamais pouvoir prendre et dont je vous ai bien souvent parl ,n. II s'agit
tres probablement ici de la rbsolution de mener
une vie moins mondaine, et de mieux pratiquer ses
devoirs religieux. Dites a M. de Berulle, ajoutait(1) Cf. ABELLY, la Vie de saint Vincent de Paul, t. I", p.

MAYNARD,

. 84, x8o.

Sait

49 et suiv.:

int ncent de Paul (Paris, Bray et Retaux, 1874), t. 1",

(2) La Vie de saint Vincent de'Paul,t. I", p. 62.

(3) - Son incapacit prItendite n, dit Abelly, ibid., (. J', p. 66.
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il en terminant, que , quand bien meme M. Vincent n'aurait pas la m6thode d'enseigner la jeunesse,
qu'il peut avoir un homme sous lui; mais qu'en
toutes facons je d6sire passionnement qu'il revienne
en ma maison, oii il vivra comme il voudra, et moi
un jour en homme de bien, si cet homme-lI est avec
moi ».

Rentr6 le 24decembre 1617, saint Vincent s'adonna
sp6cialement a pr&cher des missions sur les terres
des Gondi. a Mme la g6n6rale, dit Abelly (i), y prenaii toujours une tres bonne part, non seulement par
les aum6nes et bienfaits qu'elle rdpandait de tous
c6t6s. mais allant elle-m6me en personne, quoique
faible et souvent infirme, en tous les lieux qui d6pendaient d'elle ou de M. son mari, visitant et consolant les malades, apaisant les discordes, terminant
les proces, et appuyant de son autorit6 tous les biens
que M. Vincent et ceux qui travaillaient avec lui,
s'efforcaient de faire pour 1'extirpation des abus et des
scandales et pour l'avancement du royaume de J6susChrist. ,,
A 1'ceuvre des missions, saint Vincent ajouta l'assistance spitituelle et corporelle des formats, places
sous la juridiction du g6neral des galeres.
Mme de Gondi, ayant reconnu l'utilit6 et la n&cessite des missions, concut le dessein de faire une fondation pour 1'entretien de quelques bons pretres ou'
religieux destines a ce miiistere. Apres des d6marches infructueuses aupres des P&res Jesuites et des
Peres de I'Oratoire, elle resolut de confier son ceuvre
a saint Vincent. u Elle en parla a M. son mari,qui, non seulement approuva sa pens6e, mais aussi
voulut se rendre fondateur conjointement avec elle.
(I) La Vie de saint Vincent de Paul, t. 1', p. 8b.
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Tous deux communiquerent leur dessein a M. JeanFranqois de Gondi, leur frere, premier archeveque de
Paris, lequelapprouva grandement leur zile, et voulut
aussi y contribuer, en destinant le college des BonsEnfants, qui itait a sa disposition, pour le logement
de ces pr&tres ().,
Le contrat de fondation, ( par leur ordre et suivant
leur intention, conCu en des termes dignes de leur
piett (2) ,, fut pass6 le 17 avril 1625 (3) dans leur
h6tel de la rue Pav6e, paroisse Saint-Sauveur (4).
i En cette annie mil six cent-vingt-cinq, disent des
Annales manuscrites des Carmelites de Paris (5), le
vingt-quatrieme juin, mourut Mme la g6n erale des
Galeres, belle-sceur de Mme la marquise de Maignelay,.
une de nos grandes bienfaitrices...
( Cette dame etM. le g6neral, son mari, onttoujours,
fait paraitre une charite tres grande pour cette maison,
et ont fait bitir en notre gglise la chapelle de SaintJoseph, y donnant tous les ornements nicessaires. Ils
y ont fait faire une cave pour ktre enterr6s.
,Cette dame a toujours vecu dans une haute pi6t6,
(r) ABELLY, la Vie de saint Vincent de Paul,t. I", p. 104.
(2)Ibid., t. I, p. io3.

(3) (Ce contrat se trouve in extenso dans les Actes du gouvernement

franfais concernant la Congrigationde la Mission (Paris, xgo2), p. I. La
minute de ce contrat portant les signatures de a P. E. de Gondy ., de

a Frangoise-Marguerite de-Silly v et de Vincent Depaul a, est conservee dans 1'tude de M' de Meaux, successeur actuel de Nicolas le
SBoucher, notaire au Chltelet, qui redigea cet acte.
(4) La rue Pavee de la paroisse Saint-Sauveur, oh 'demeura souvent
saint Vincent, pendant son sejour de douze ans dans la famille de

Gondi, est actuellement la partie de la rue Tiquetonne, comprise entre
la rue Montorgueil et la rue Dussoubs (II* arrondissement).
(5) Annales du monastire des religieuses Carmilites, irigi sons le titre
de la MAere de Dieu, a Paris, rue Chapon, en seize cent dix sept (commu-

niquees par les Religieuses du Carmel de Paris, 26 avenue de Saxe).
La rue Chapon va de la rue du Temple

a

la rue Beaubourg,

ancier-

nement rue Transnonain. Le Carmel etabli en 1617 dans une maison de
la rue Chapon, fut transfcre en 1b6t dans 'h6tel de Chilons, meme
rue, lFendroit oi s'dl6vent raaintenant des ecoles de la Ville de Paris.
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et dans ia grandeur de sa condition portait un m6pris
de toutes les choses de la terre. Elle etait la mere des
pauvres qu'elle secourait ties charitablement, mais ce
qui 6ternisera sa m6moire et la principale de ses
bonnes ceuvres a ete 1'tablissement des Peres de la
Mission. Dieu lui ayant donn6 le d6sir du salut des
pauvres gens de la campagne, et voyant dans ses terres
combien 'ignorance en perdrait, et meme la nicessit6
que les cures et les pretres fussent instruits pour exercer dignement leur ministere, elle pria M. Vincent de
s'employer A cette fonction apostolique, et, M. le
General secondant ses bons desseins, ils fondbrent
la premiere maison de la Mission, qui depuis s'est
6tendue par toute l'Europe.
(( Cette piec ae dame est morte dans toutes les saintes
dispositions c h elle a v6cu, et est enterr6e dans la cave
de la chapelle de Saint-Joseph, et son coeur dans notre
cloitreparmi les Sceurs, comme elle l'a d6sire, ayant
aussi demand6 par humilite qu'il n'y eut qu'une petite

pierre toute simple oii on a grav6 les paroles suivantes :
t Ci-git le ccwur de Franfoise-Marguerite de Silly, en
son vivant femme de Philifpe-Emmanuel de Gondy,
comte de Joigny, gindral des galkres de France, qui
depuis est entr et fait pritrede lOratoirede Jisus. Elle
decidale 24juin 1625.
c En mil six cent vingt-sept, continue la religicuse
annaliste du Carmel, deux ans apres la mort de cette
grande dame, 1 le general des galeres, son mari,
quitta toutes ses grandeurs et ses charges avec un grand
mepris des vanites du monde, prenant l'ordre de Pr&trise dans la Congregation de l'Oratoire, oih il a pers6 v6r6 de longues ann6es dans une tres haute piete et
les vertus dignes de son ministere, et est mort plusieurs
mois apres notre tres honor6e Mere Marguerite du
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Saint-Sacrement i', qu'il disait ordinairement &treson
ange tutelaire que les prieres et penitences qu'elle avait
faites pour lui I'avaient retir6 du siecle pour se convertir tout a Dieu, qu'elle lui avait pr6dit plus de dix
ans auparavant sa conversion et tout ce qui arriverait
dans sa famille, ce qui 1'avait pr6par6 a porter les travaux et exercices que Dieu a permis qui lui soient
arriv6s dans le cours de sa vie.
< Nous avons mis ce peu de particularites du R. P.
de Gondi, conclut l'annaliste du Carmel, en suite de
la mort de M"' sa femme, a cause qu'en ce temps notre
trks honor6e Mere Marguerite 6tant en la charge de
prieure, faisait des penitences extremes pour obtenir
sa conversion.
Apres avoir regl6 ses affaires temporelles, pourvu A
1'6ducation de son jeune fils, Jean-Francois-Paul, s'ktre
d6mis de la charge de gen&ral des galeres en faveur
de son aind, M. de Gondi entra a l'Oratoire. ( Le
6 avril, raconte, l'annee 1627,1'annaliste de la maison
Saint-Honor6 d6jý cit6 '2), M. Philippe-Emmanuel de
Gondi, apres avoir soutenu avec ferveur les epreuves
auxquelles notre R. P. Superieur g6n6ral (3)l'a mis, a
et6 recu parmi nous et a pris ici la soutane... ,.
L'Oratoire, choisi par M. de Gondi et souvent frquente par saint Vincent, devait etre, d'apres les lettres
ri Cette religieuse utait fille de Mme Acarie, devenue carmelite ellermcne et btiatifite
sus le nom 4le la bienheureuse Marie de I'lncarnal.on. a Mine Aarie
r
ait une sainte, drposa la marquise de Maignelay
-pourle Iro"cs de buatific.aion; mitis la Mere Marguerite, sa fille !lors
vivanlte, ILest encore davantage. 1 Elle avait leion de prophetie et celui
des miracles.
!ie mourut en odeur de saintetr au couvent de la rue
Chagon, le 24 mai i660,
dig:e
ie plus de soixante-dix ans. (Hist. ac la
bicnaeurruse .Mnarit de i'lnarnation (Mme Acarie), par J.-B. BoUCHER,
Paris, 1854, t. II, .- 168. - Cf. /la Vie de la vinerable Mere MarguriteMarti, dite du Saint-Sacr,mtnt, tcrite par M. T. D. C. (Tronoun de
Chlenevicrel, Paris, Vuarin, 1689, in-S.)
12} MM.

6a3, p.
pL9.

3| M. de Birulle.
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patentes d'autorisation donn6es en d6cembre 16 1, une
a Congregation de pretres vivant en soci6t ,, et ayant
pour t principal but de tendre a la perfection de
pretrise, selon son ancien usage et institution; instruire
le peuple tant en ladite ville (de Paris) qu'es faubourgs
d'icelle, et autres villes du diocese, en la doctrine de
J6sus-Christ; s'employer, par l'ordonnance de leur
6v6que 6s fonctions ecclisiastiques, a quoi il les voudra occuper; prendre le soin et la conduite des bonnes
oeuvres, qui leur seront commises par lui; et, g6n6ralement faire ce que les pr6tres de J6sus-Christ NotreSeigneur doivent accomplir en son Eglise, pour ne
rendre inutile la grace qu'ils ont revue de lui en l'6tat
de pr6trise (1) ,.
Cette Congr6gation, approuv6e par Paul V sous le
nom de Congregation de 'Oratoire de Notre-Seigneur
Jesus-CArist en France (2) sur le modele de celle de
Rome fondee par saint Philippe de N6ri, eut pour
instituteur M. Pierre de Berulle, pretre, qui 1'6tablit a
Paris en novembre 1611.
Ce saint pretre aspirait depuis longtemps a vivre en
communaut6. Etant directeur des Carmelites, qu'il
amena d'Espagne en France, en 1604 et 6tablit au
faubourg Saint-Jacques (3), ( pour Stre plus a portte,
raconte I'annaliste de l'Oratoire (4), de rendre a ses
cheres filles les services qu'elles avaient droit d'attendre de lui, il se logea dans les dehors de leur couvent. C'est l~ que dans la suite il v6cut en communaute
avec quelques ecclesiastiques qui souhaiterent de se
former a la piete sous sa conduite : de ce nombre
6taient M. Vincent de Paul et M. Adrien Bourdoise;
(r)

1MM.

623, p. 8.

(2) Bulle du 1o mai ix63.
(3) A 1'emplacement meme du Carmel die la rue Denfert-Rochereau.
(4) MM. 623, p. 146.
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le premier a depuis institui la Congregation des Prtres de la Mission, et le second a t6 1'instituteur de la
Communaut6 de Saint-Nicolas-d u-Chardonnet. A ceuxl1 en succederent d'autres, en particulier MM. Bence
et Metezeau, qui demeuraient avec lui, lorsqu'il loua
1'h6tel du Petit-Bourbon (i), oif il a donni naissance a
notre Congregation -.

Le P. de B6rulle ( insinuait en meme temps par sesdiscours et par son exemple, une pi6et tendre, un zile
&clair6, une humble modestie, et une charite desint6ress6e. Sa devotion principale... a 6ti d'honorer d'un
culte particulier les mysteres de Jesus-Christ dans son
Incarnation, dans son enfance et les autres actions de.
sa vie (2) ,. 11 mourut, le 2 octobre 1629, deux ans apres.

avoir requ le chapeau de cardinal 3).
Le P. de Gondi requt 'ordination sacerdotale 1'ann6e m6me de son entr6e a l'Oratoire. Le s6minaire de
Saint-Magloire (4), pros Saint-Jacques du Haut-Pas, k
Paris, fut le lieu ordinaire de sa r6sidence. Corbinelli (5) dit qu'ily a s6journait souvent dans un pavillon
qu'il avait fait batir, qui porte aujourd'hui son nom n(i) Cet h6tel, oi plus d'une fois saint Vincent dut visiter son saint.

directeur,tfut ddmoli pour faire place aux bitiments du Val-de-Grice.
Au commencement de fevrier 1616, 'Oratoire se transporta du faubourg
Saint-Jacques lI'h6tel du Bouchage, rue Saint-Honore, a proche le chtteau du Louvre

. Cette maison fut la demeure du general, qui est nomme

k perpetulte, et des trois assistants formant son conseil. Aujourd'hui,
l'eglise des Peres de 'Oratoire est le temple protestant de la rue SaintHonord.
(2) His:oire de la Ville de Paris, par D. FuLICIXI et D. LOBINEAC,

B3nedictins (Paris, 17251, t. II, p. 1286 et suiv.
(3) Les supetieurs gcndraux de I'Oratoire, ses successeurs, furent, du"
vivant de saint Vincent et lu P. de Gondi : le P. de Condren (1691641) et ie P. Franjois Bourgoing (1631-1662). Ensuite vint le P. JeanFrancois Senault 11663-1672 ).
(4) Ancienne abbaye binddictine donnee en i618 a I'Oratoire par
Mgr Henri de Gondi, eve:ue de Paris et cardinal de Retz. Sur son
emplacement est 6iablie actuellement I'institution des Sourds-Muets (rue
Saint-Jacques).
(5) Histoire gn.ealogique de la maison de Gondi, t. II, p. Si.
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Quand, suivant 1'expression rapportie par le contrat
du 22 aott 1629, ( touchi de la grace que Dieu lui
a fait d'entrer dans (la Congr6gation de l'Oratoire), et
considerant que son frere, le cardinal de Retz, et sa
sceur, la marquise de Maignelay, ont le plus contribu6

i son 6tablissement, I'un par son cr6dit, I'autre de ses
livres pour la fondation de
biens ", il donna 64oo0
douze confreres et d'un directeur dans une de leurs
maisons d'institution, le P. de Berulle affecta la donation au s6minaire de Saint-Magloire, afin, dit-il,
( qu'ayant planti cette vigne, il en voie tous les jours
les fruits ).

Dans cette retraite, le P. de Gondi vecut en saint
prftre. t Charitable envers le prochain, s6vere a luim6me, il 6tait fidele aux moindres usages, avec une
attention de novice, jeinant rigoureusement deux ou
trois fois la semaine, portant souvent le cilice et la
haire, exercant tous les jours quelque mortification sur
son corps, enfin menant une vie qui tenait plus du ciel
que de la terre...
« II disait la messe avec un recueillement, un air de
piit6 et de religion qui charmaient tous les assistants,
et faisaient qu'on 6tait ravi d'entendre la sienne. Une
de ses pratiques 6tait de se la faire servir par un pauvre
que ses domestiques lui choisissaient, et de lui faire
ensuite, de retour a la sacristie, une forte aum6ne (I) ,,.
(1) Mieoires du P. Balterel, cites par CHANTELAUZE, Saint Vincent de
Paul et les Gondi, p. zi3. - Cf. Histoire ginialogique de la maison de
Gondi, par DE CORBINELLr, t. II, p. 51.
Outre l'annaliste deja cite qui a parle de M. de Gondi en trois endroits de son manuscrit (mm. 623, p. r19, 14o et 319), deux autres Peres
de l'Oratoire ont 6crit sa vie : Le P. CLOYSEAITT dans son Recueil des
vies de quelfues pritres de ?Oratoiredont le manuscrit a &t6 publi6 chez
POUSSIELGUE (3 vol.) et le P. BATTEREL dans les Mdmoires domestiques
pour servir 4 Phistoire de la Congrigation de 'Oratoire, XI* partie, let
Particuliers. Ce dernier manuscrit est actuellement en cours de publication chez PICARD, k Paris.
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Cependant, Richelieu, qui cherchait a humilier les
grands seigneurs, accusales Gondi de conspirer contre
lui. ( En i635 M. de Gondi), ce tendre pere eut la
douleur de voir d6pouiller son fils (le duc de Retz) de
sa charge de g6n6ral des galkres 'I) sans d6dommagement et sans recompense d'aucun autre emploi, oblige
qu'il fut par le cardinal de s'en d6faire en faveur du
marquis du Pont de Courlay, neveu de Son Eminence.
Le P. de Gondi souhaitait encore passionn6ment de
voir son cadet, Jean-Francois-Paul de Gondi, devenir
coadjuteur de Paris, et le neveu... succ6der a un oncle
infirme. Il ne le put jamais obtenir du vivant du cardinal de Richelieu. Je ne sais si le d6pit de se voir
ainsi maltrait6 en la personne de ce qu'il avait de plus
cher au monde ne le fit pas s'expliquer d'une mani~re
moins mesur6e au sujet de cette Eminence, mais il est
sir qu'elle le fit exiler a Lyon (2). ,
Le P. de Gondi ne fut rappel 6 de son exil en 1642
- qu'aux instances de la duchesse d'Aiguillon, la niece
cherie du cardinal, qui voulait obliger la marquise de
Maignelay, son amie 3') ).
Anne d'Autriche, au commencement de sa r6gence
1643), offrit au P. de Gondi la charge de premier
ministre; mais il ( refusa obstinement de sortir de sa
cellule des Peres de l'Oratoire 4; " -.A Rome, vers 1629,
on avait song6 s6rieusement a I'6lever au cardinalat.
Mazarin, plus encore que Richelieu, maltraita le
P. de Gondi. " Durant les troubles de Paris qui arrili)
Pierre de Gondi avait pourtant donne des preuves d'un - codrage
martial iiitrrpide ,i. Suivant Corbinelli, . ii fit le premier passer et repasser dans l'(Ocan lesgalcres de la M~diterrance pour mener du secours
au roi devant La Rochelle ..Histoireginialogique de la maison de Gondi,
t. II,p. 56.
(2) .Mcmircsdu'P. Batlerel, cites par CHANTELAUZE, Saint Vincentit
Paul ct les Gondi, p. 238.
(3) Ibid., p. 241.

4) MJinmores du cardinalde Retz, t. I", p. 39.
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verent en 1649, dit l'annaliste de l'Oratoire (l), son
fils, I'archeveque de Corinthe, coadjuteur de Paris (2),
se trouva malheureusement engage dans le parti des
Princes, et ayant &t4 arr&t6 par ordre du roi, il fat
conduit au chateau de Vincennes, et de la, a celui de
Nantes, d'ou il se sauva, et sortit de France. II fut
proscrit, ses biens confisqu6s et sa t&te mise a prix. Le
P. de Gondi, qui, depuis plusieurs ann6es, gottait A
Saint-Magloire les douceurs d'une sainte retraite, se
retira A sa terre de Villepreux avec le P. J6r6me Vignier, qu'il emmena pour qu'il le fortifiAt dans son
affliction, par la saintet6 de ses discours. ,
Ici mirite d'6tre rapport6 un fait peu connu, transmis
par le P. Batterel (3). u M. Vincent, raconte-t-il, sortit
un matin de Paris, non sans courir quelque risque
pendant les grands troubles de cette ville, et fut i
Saint-Germain parler en faveur du P. de Gondi a la
reine-mere, aupris de qui il avait eu quelque acces,
lorsqu'il etait du Conseil de conscience. Mais il ne
put rien gagner ni sur i'esprit de cette princesse, ni sur
celui du cardinal Mazarin; et, quand il vint a Villepreux, rendre compte au P. de Gondi dupeu de succis
de sa n6gociation, 6difi des saintes dispositions avec
lesquelles il vit que le saint pretre supportait toutes
ses disgrAces, il admira la conduite de Dieu sur son
ame, et s'6cria plusieurs fois : a Oh! que les voies
de Dieu sont tout a la fois et terribles et admirables
dans ses blus! ,
t LA (A Villepreux), reprend I'anualiste de 1'Ora(i) MM. 623, p. 3 19.
(2) En i643, le P. de Gondi avait obtenu de la reine, que son fils,
Jean-Francois-Paul, fit nommi coadjuteur de Paris. Celui-ci, en x652,
devint le fameux cardinal de Retz. En 1654, i la mort de son oncle, il
prit possession de t'archeveche de Paris.
(3) Mimoires, cites par CHANTELLAZE, Saint Vincent de Paul ft lts
Gondi, p. 348.
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toire, il trainait une vie de douleur et de tristesse,
lorsqu'il rebut ordre de la Cour de se retirer k Clermont, en Auvergne en 1654). ) D'apres le P. Batterel (i', ( il supportait cette triste situation avec une
soumission et une patience admirables, faisant du
bien a la maison de Clermont, comme, dans son premier exil, il en avait fait . celle de Lyon, toutes deux
fort pauvres, et mettant sa consolation a prier beaucoup, a mediter la loi de Dieu, a adorer ses jugements sur lui et les siens. ,
( MM. les Princes, continue l'annaliste, etant rentr6s
en grace avec le roi (2), le P. de Gondi fut rappeli de
son exil et eut permission de revenir a Paris; mais il
pr6f6ra de se retirer dans son chateau de Joigny, oi.
il a consume le reste de ses jours dans l'austerite de la
p6nitence. ,
" Plus d6goft6 du monde que jamais, dit le P. Batterel (3), il ne pensa plus qu'a se preparer i la mort...
II avait (a Joigny) un tres beau chateau, devant lequel
6tait une terrasse qui a vue sur une vaste et agr6able
campagne. II y passait souvent des heures entieres a
se promener tout seul, en m6ditant les v6rites 6ternelles... Depuis quelques annies, il s'etait fait une
d&votion de reciter tous les jours, outre l'office ordinaire, celui des morts. II y ajouta les prieres de la
recommandation de I'Ame et la recitation de cinquante
psaumes de la penitence, la face coutre terre, qu'il
s'imposa pour p 6nitence de tous les jours. II fit une
(1) lMmoires, cites par CHASTELALZE, Saint Vincent de Paul et let
Gondi, p. 409.
(2) Ce fut le 14 fevrier 1662, que le cardinal de Retz rebut I'autorisation de rentrer en France; il se retira dans sa seigneurie de Commercy,
donna sa dxmission d'archeveque de Paris, et recut, en compensation,
l'abbaye de Saint-Denis. II mourun k Paris, le 24 aofit 167
.
(3) Memoircs, cites par CHANTEILUzZ, Saint Vincent de9 Paul et
les
Gondi, p. 412.
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confession g6ndrale de toute sa vie... et des aum6nes
plus abondantes que de coutume. Enfin, il difendit
qu'on lui parlt jamais de la Cour et de ses nouvelles,
afin ne ne s'occuper que des jugements de Dieu. »
Aprls avoir recu les derniers sacrements, dit encore
le P. Batterel, " il ordonna au Frire qui le servait de
lui lire la mort de notre tres honor6 Pere (le cardinal
de B6rulle) et celle du P. de Condren, pour remarquer les saintes dispositions avec lesquelles ils s'6taient
soumis a la volonte de Dieu et s'efforcer de les exciter
en lui ,.
II mourut n en odeur d'une grande pi6t6
le
29 juin 1662, a age de quatre-vingt-un ans, 6crit 1'annaliste de lOratoire (i), la trente-quatriime annee de
son entree dans notre Congregation et de son sacerdoce. II a souhaiti que son corps fft transport6 (a
Saint-Magloire) pour reposer au milieu de ses frbres
qu'il a 6difies par ses rares vertus, son mepris- des
grandeurs du monde, sa vie humble, penitente et retirie, son ardente charit6 et sa soumission i Dieu dans
la plus sensible affliction qui pit jamais lui arriver ».
Suivant Corbinelli (2), son corps fut embaum6 et
mis dans un cercueil de plomb; apres avoir s6journ6
quelques jours dans l'6glise paroissiale de Joigny, il
fut conduit A l'6glise de Saint-Magloire, t oi il fut
recu avec les harangues ordinaires, au chant des antiennes et de l'office des morts; et, sur le soir, on
l'inhuma dans un caveau construit expres, pour lui
seul, au milieu du chceur, au bas des marches du grand
autel ». Plusieurs jours apres, on c6elbra, " dans la
meme eglise, un service solennel, oii assisterent les
Prktres (de l'Oratoire) des cinq maisons du diocese de
(i) MM. 623, p. 319.
(2) Histoire gintalogiquede la maison de Gondi, t. II, p.

ir.
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Paris, avec un nombreux clerg6 du s6minaire, et plusieurs personnes de la premiere qualit6, 6tant pr6c6dees de M. le duc de Retz, son fils, de Mme la duchesse, son 6pouse, et de toute la famille. II n'y eut
aucunes tentures, ni autres d6corations funebres, suivant l'intention du seigneur defunt.
, Sur son tombeau, qui est de marbre noir de huit
pieds de long sur quatre de large o, fut kcrite, en
lettres d'or, une 6pitaphe latine, dont voici la traduction : (I)
SA Dieu tres bon, tres grand. Ci-git Revirend.Pireen
Dieu, PHILIPPE-EMMANUEL DE GONDI, pritrede la Congrigation de lOratoire de Jesus, ci-devant comte de
Joigny, chevalier des Ordresdu Roi, gineral des galeres,
et lieutenant gineral ks mers du Levant, qui, s'itant
dimis volontairement de ces honneurs, entra dans la
Congrigation de l'Oratoire, qui reconnait les seigneurs
de Gondi pour ses principaux fondateurs, et il unit en
sa personne une piiti singuliere avec une igale modestie.
(xi Voici le texte en latin :
D. O. M.
Hic situs est Reverendus Pater
PHILIPPUS EMNIANUEL

DE

GOSDI,

Congregationis Oratorii D. J. Sacerdos;
Qui olim Juniaci Comes,
ac utriusque Regii Ordinis Eques Torquatus,
necnon Triremium, Classiumque Gallicarum
per Mare internum summo cum imperio Praefectus,
his honoribus sponte se abdicavit :
Post adlectus in Congregationem Oratorii,
Que in Gondiaci gente
pracipuos suos Fundatores agnoscit.
eximiam pietaten, cum pari modesti,
Constantiaque vere christian& conjunxit.
Devixit 29. Junii, anno salutis 1662,
.Etais 81. Sacerdotii 35.
Congregationis Oratorii PP. de se bene merito
noc mOiiinict umr moerentes posuere.

(ratia Dei wla rcterna in CAristo Jesu Domino nostro.
Ad Roman., cap. 6, v. 24.
(23)
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I1 mourut eI 29* juti, fan de salut 1662, la Xuatre-'igtuni'me de son Zge et la trente-ci*quieme de son sacedoce. Les Prktres de La Congrigation de lTOatoire owt
irigi ce monument i leur bienfaiteur, powr marque de
Zeurs regrets et de leur reconnaissance.La grdce de Dieu

est la vie eernelle en Jisus-Christ, Notre-Seigneur. o
(Aux R9mains, ch. vI, vers. 24.)
L. M.
11. -

BOSSUET ET SAINT VINCENT DE PAUL

Dans son remarquable ouvrage consacrd a 6tudier Boseuet
(Bassuet,un vol. in-12, libraire Hattier, 8, rue d'Assas, Paris),
M. Calvet, s'est arrWtd A plusieurs reprises aux relations gui
ont existA entre le grand orateur et saint Vincent de Paul ; il
a soulign l'influence que le saint avait eue sur Je futur -v&que
de Meaux.
Le journal la Democratie (numnro du .17 novenlbre _q191),
readant comnpte du beau livre de M. Calvet a publin l'excellente
etude dont nous allons donner quelques fragments ; nous en
transcrirons notamment ce que le critique a constate, lui aussi,
sur les rapports de saint Vincent de Paul et de Bossuet.
CHRONIQUE LITTERAIRE
POUR

CONNAITRE

*BOSSUET

J'ai voulu, 'ces derniers jours, .m'associer aux hommages rendus r6emarent a Bossuet, a T'occaaion de la
e6r6menie d'inauguration d<u monument qui vient de lui
6tre elev6 dans la cath&drale e Meaux Pour :e mlieux

faire, j'ai relu quelques pages de sa prose forte et lumineuse, dans une nouvelle edition de ses CEuwves choisies
qui fut publi6e, il y a quelques semaines. Ce 'petit

livre m'a sembli, a la fois, commode -et pratique pour
ceux qui, trop nembreux, n'ont ni asses de ,ressourees,
ni assez de loisirs pour -tudier Bossuet dans tel ou. tel
des savants ouvrages quton a consacrbs i sa gloire.
Son premier :mrite, a mes yeux, est de contenir dea
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extraits de presque toutes les ceuvres de 1'Eveque de
Meaux et de nous fournir ainsi le moyen de nous faire
une id6e plus complete de .'immensit6 de son labeur et
de la diversit6 de son g6nie. Tout le monde sait quelque
zhose de ses Oraisons fun'bres et de ses Sermons ; plus
rares sont ceux qui ont savouri les Miditations sur
l'Evangile ou les Elivations sur les mystires, remplies
pourtant de doctrine, d'onction et de ferme pi6ti. Mais
le Bossuet de 1'Histoire des Variations, 1'6crivain pol&miste et controversiste, le rude jouteur qui ne cessa d'argumenter contre les protestants, mais le Bossuet, directeur de conscience, l'auteur de tant de lettres de direction aussi pleines de bon sens que de foi, la masse des
lecteurs francais 1'ignore presque totalement. Grace an
choix judicieux auquel s'est livr6 M. Calvet, dans le
volume dont nous parlons, tout Bossuet sera d6sormais
. la port6e de tout le monde, dans une 6dition d'un
prix accessible, 616gante et d'agr6able aspect.

Cette 6dition des (Euvres ckoisies de Bossuet a Wti
compos6e selon la m6thode historique. Elle n'est point
prec6dee, selon 1'usage, d'une biographie de 1'Evq&ue
de Meaux, court resum6 analytique de sa vie et de ses
travaux. Eile est elle-meme un vrai r&cit de la carritre
du grand orateur, tres frequemment interrompu par de
longues citations de ses discours ou de ses ouvrages.
Nous avons sous la main, ainsi, en un habile raccourci,
tout Bossuet. 1 nous est loisible de le suivre partout,
au college de Navarre o6 il fit ses 6tudes, a Metz dont
il fuf grand archidiacre, a Paris, a la Cour, i Meaux
meme, oc il passa ses dernieres ann&s, dans l'exercice
de sa charge episcopale. L'avantage de cette m6thode
est 6vident : chaque ceuvre se trouvant, par ce proc6de,
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replac6e dans le cadre des circonstances historiques qui

l'ont produite, nous sommes mieux outilles pour en
avoir la complete intelligence. Chaque extrait a done
chance d'etre lu comme il doit I'6tre, c'est-a-dire par
quelqu'un qu'on a averti de sa portie et du but qu'a
poursuivi l'auteur en l'6crivant.

Rion enfin n'est plus int&ressant, quand on entreprend
l'6tude d'un grand &crivain que de savoir quelles influences ont concouru a la formation de son genie et
1'ont entrain6 aux positions qu'il a prises.
Sur ce point, le travail de M. Calvet nous apporte
quelques precieuses indications. Jusqu'ici on s'6tait trop
peu pr&occup6 de mettre en lumiere tout ce que Bossuet
pr6dicateur doit aux conseils et aux exemples- de saint
Vincent de Paul. Le fondateur des Filles de la Charit6
entra en relations avec le futur &6vquede Meaux, alors
que celui-ci 6tait encore 6tudiant au college de Navarre
et, comme s'exprime M. Calvet, a le saint vieillard eut
le temps d'exercer une action profonde sur le jeune
pr&tre >.
De cette action, qui se prolongea pendant huit anntes,
M. Calvet nous semble avoir fort bien pr6cis6 le caractere. C'est a saint Vincent de Paul que Bossuet doit
l'allure de simplicite qu'on remarque dans son 6loquenoe. Le bon M. Vincent 6tait, en effet, avant tout, un
homme apostolique, qui d6testait les subtilit6s de langage, l'6talage d'6rudition pedantesque qui 6taient les
d6fauts courants des pr6dicateurs de ce temps. Aux
conf6rences du mardi, assembl6e des meilleurs ecclesiastiques de Paris qui se tenait dans la maison de SaintLazbre, asile de ses premiers missionnaires, il ne cessait
d'exposer les lois de sa ( petite m&thode ) qui consistait
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surtout .A parler au peuple chr6tien, avec son cteur, de
Jesus-Christ et de son Evangile. II sufft de relire le
famneux Panigyrique de saint Paul, pour voir jusqu'a
quel point Bossuet fut impressiomna de ces conseils et
dhercha a y conformer sa propre conduite.
D'autre part, si Bossuet fut, a un tel degrd, un homme
d'action, c'est encore, en partie du moins, a saint Vincent de Paul qu'il le doit, car I'influence de ce dernier
s'6tendit bien au dela de la r6forme de 1'6loquence de
la chaire; elle contribua, avec celle de M. Olier et de
quelques autres, a ramener le clrg a une pratique plusrigoureuse de 'lespritde la vocation, M. Vincent -tait,
avant tout, pr6occup6 d'agir et -Te mettre au service de
1'Eglise, des ames saintes, capables de la bien servir.
Bossuet entra si bien dans ces vues qu'il m6rita d'Etzechoisi lui-mneme par 1'&minent vieillard pour donner aim:
ordinands les exercices de la retraite. I1 fat charg plu-sieurs fois de ce ministere et s'en acquitta avec autant
de pi6t6 que de zele.
Enfin, n'est-ce pas encore saint Vincent de Paul,.
l'incomparable modele de la Charitk, qui wmit dans lecoeur de Bossuet cet amour du pauvre dont ,nous trou-vons la preuve magnifique dans ce sermon si justement:
c8lbre ofi ii osa rappeler son Cminente dignit dans.
1'glise de Jesus-Christ devant la cour et les grands.

On oublie trop ces commencements de Bossuet, commeon ne se souyient pas assez de oes dcaniares ana6es oii il
s'acquitta, si courageusement, de ses oanctions 6piscopales. Ce souci de remplir son devoir ; oette coartante
hatteur de vie morale, ce zebe aussi ardent qu'iafatigable pour 1'Eglise et pour la verit6 ; oette pr6occupation mn&me de plaider aupres des riches la cause des
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dish&rites, Bossuet les a, done puises h 1'cole de saint
Vincent de Paul. Sa gloire d'orateur et d'&crivain s'jpure
ainsi, a nos yeux, de ce qu'elle pourrait susciter en nous,
d'admiration trop exclusivement litteraire, car son
incomparable genie n'aurait probablement pas connu
un tel 6panouissement, si le commerce de l'une des plus
belles ames du dix-septieme siecle, de ce bon M. Vincent
qui sut allier la saintet6 la plus authentique a une intelligence singulierement avertie de tons les besoins de
son siecle, n'tait venu achever en Bossuet I'6ducatioa
de ses dons naturelset donner i ce grand travailleur une
id6e plus haute de sa mission.
Si les lecteurs de ce chapitre particulikrement suggestif de 1'6dition des CEuvres choisies de Bossuet que
vient de publier M. Calvet emportent de cette partie
de son livre l'impression que nous venons de dire, il est
permis d'affirmer que cet ouvrage, destin6 a mettre A la
portte du grand nombre l'ceuvre unique de l'Evoque de
Mfeaux, aura utilement servi a nous le faire connattre
ýet aimer. - JEAN LEFORT.

,NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
405- -

[Eug. BODIN, C. M.] : Novum Testamentum

D. N. Jesu Christi, grace e Codice Vaticano, latine e
Vulgata, In-i8 de vIm-I40 pages. - Pli6, 2 francs;
reliure toile, net en plus o fr. 60 cent ; sur papier indien,
pii, 3 fr. 20. - Paris, Gabalda, 1911.
Une revue eccl6siastique, l'Ami du Clergi (5 octobre zgtz) dit de
cet ouvrage :
a Je rappelle d'abord, en le complitant, ce que j'ai dit de la
physionomie de cette idition greco-latine du N .T. - Les deux textes
se font face en verso et recto, le grec i gauche et le latin & droite ;
au bas du premier quelques variantes choisies, plus nombreuses pour
les Epitres, et sons le second les rfeirences biblique. La numnro.
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tation des versets est gardee ; mais les chapitres sont en outre divis&s
d'apres leur contenu. Le texte latin est celui de la Vulgate Clementine. Le texte grec est empructe, dans Fensemble, au Codex Yaticanus, revu sur la dcrniire edition phototypique (Milan, Hcpli,
19o4) ; la tin de l'dpitre aux Hebreux et les Pastorales' sont prises
de A (AlexandrinulJ, qui a fourni pareillcment 1'Apocalypse, de
concert avec Q ou B 2066. B (Vaticanus) offre quelques erreurs grossieres ; elles ont nature!lement kt, corrigtes. De plus, quand les lecons
du manuscrit-type s'icartent, par omission ou divergence de sens, de
la teneur de la Vuigate, elles sont, au moins en principe, religuees
a la marge inferieure et cedent leur place dans le texte a d'autres
plus en harmonie avtc la version officielle : on cite, dans ce cas, i
l'appui des lectures substitutes, un manuscrit ou l'autre de quelque
autoritd. L'auteur signale egalement, pour la Vulgate, quelques-unes
des lecons dont la provenance hidronvmienne est ni&e par Wordsworth
et les variantes les mieux appuytes de l'Amiatinus et du Fuldensis.
- Le format est commode, Fexccution typographique d'une nettete
satisfaisante. Inutile l'insister sur la modicit6 du prix ; tous l'auront
remarquee. Je ne connais pas de texte greco-latin plus avantageux i
ce point de vue, meme parmi les publications protestantes.
SD'apres cet apesiu, il est facile de saisir ce qui caracterise,
pour le fond, la nouvelle edition dans le groupe des productions similaires mises recemment en cours. - Le texte de Nestle est base sur
d'autres principes et vise i mettre sous les yeux, pour le grec, simultanement la teneur des dernieres 6ditions critiques. - Brandscheid
professe, comme notre auteur, un respect souverain pour la Vulgate;
il pousse meme ce sentiment plus loin, je crois, dans la pratique.
Mais il n'accorde pas le mnme crddit general au Vaticanus, s'abstient
de notes critiques marginales et y supplie, en fin de volume, par
un Apfaratus d'une portGe tres speciale. - I1 y a, ce semble, plus
d'affinit6 de fait entre le texte nouveau et celui d'Hetzenauer (Inspruck, Wagner). Au fond les memes principes fondamentaux semblent
avoir prEsid kaleur Ltablissement, la nettement proclamcs, ici tenus
sous silence provisoire, mais non moins fidelement observes. Grace
a l'Appendix crilica de chacun de ses deux volumes, H. est plus riche
en variantes ; mais M. B. choisit parfois mieux celles qu'il croit bon
de signaler.
4 Le bon marche de l'ddition nouvelle, joint a ses merites intrinseques, permet d'augurer pour eile une large diffusion. Sa place est
marquie dans les Petits Seminaires, pour I'initiation des futurs levites
a l'tude du grec Nco-Testamentaire. Elle leur mettra en main un
texte correct, appuyd sur de s.rieuses autoritis, et constitu6 d'aplxs
des regles simples et pricises. I1 n'est besoin de rien de plus.
* Je souhaite egalement que le volume du Lazariste frangais rem-

place Nestle dans les Grands Seminaires oi ce dernier est en usage.
D'ores et dC6j il y peut rendre autant de services. II suffirait d'ailleurs de quelques am'lior.tlions pour lui donner sa pleine utilite
et
le rendre tout k fait classique.
c Th6oriquement et de facon absolue, la conception qui a priside
a l'tablissement du texte grec est certainement discutable. Un manuscrit, si parfait soit-il, prcsente toujours, en dehors meme des lapsus

-

151 -

grossiers des lemons moins heureuses auxquelles d'autres sont prtefrabies. A le suivre en toute hypothese, on s'expose k garder des lectures certainement drfectueuses. D'autre part, l'appui du texte officiel de la revision Hieronymienne ne saurait, en bonne critique,
constituer le criterium exclusif pour le choix a faire entre les
variantes ; et il semble excessif d'eriger en principe qu'on abandonnera le manuscrit-type en tout cas de divergence, positive ou n6gative, avec la Vulgate. Quelque respect qu'on professe pour l'aeuvre
de saint Jerome, on ne peut en m-connaitre les imperfections, et d'autre
part la mission confiee nagubre t l'Ordre de Saint-Benoit montre bien
que la Clementine ne nous donne pas toujours de fa/on certaine le
texte fix6 par le grand exegete. II est done des cas oh ii convient de
rester fidele aux lecons de B et des autres grands onciaux contre les
indications du latin. M. B., du reste, l'a si bien compris que, dans
L'application, il .est loin d'etre reste toujours fidele a son principe.
La Revue Biblique a cit6 des exemples (janv. 19zg , p. 147) ; on en
pourrait indiquer d'autres (v. g. Actes, xv, 8, 4o0 .). L'auteur s'est
trouve pratiquement ramene de force & l'eclectisme. Peut-etre ett-il
eti preflrable, des lors, d'attcnuer les declarations de -la Preface,
p. vii, et de se rallier, en principe comme en fait, i des regles de
critique plus complexes.
a Cependant je ne veux pas insister trop sur ce grief. II convient
de voir les choses pratiquement, au point de vue relatif oih s'est place
M. B. II a vis6 non des techniciens, mais des el6ves de Seminaire
et des gens du monde, incapables, a ses yeux, de contr6ler l'application des regles complexes auxquelles je viens de faire allusion.
Dans ces conditions la reproduction d'un manuscrit unique, bien
choisi, est un procede qui peut tres bien se soutenir. Mais il est it6
sage d'y demeurer fidele, sauf a noter en marge les lecons appuyees
par !a Vulgate et celles dont l'autorit6 critique egalait ou surpassait
la lecture offerte par le Vaticanus. On pouvait egalement, k ce point
de vue pratique, bien que moins heureusement, prendre la Vulgate
comme guide exclusif, mais sous reserve toujours de notes critiques
permettant d'appr6cier la valeur des lecons presentees dans le texte
et, a I'occasion, d'en choisir d'autres pour 1'explication ex6egtique.
a Cette absence d'un apparatus criticus, suffisant bien qu'l4ementaire, est i mes yeux la grande lacune i combler, si l'on vent que
l'buvrage rende aux Grands Siminaires tous les services qu'on en
peut attendre. Les Epitres marquent un progres i ce point de rue.
On ne peut qu'y applaudir, en souhaitant qu'il s'accentue et se g6n&
ralise. Pas n'est besoin, pour donner ce qui est necessaire, d'attendre
l'edition de Von Soden. L'Octava major de Tischendorf et les autres
publications critiques fournissent des matiriaux suffisants. L'insertion de cet apparatus dans les marges constituerait une difficulte typographique sdrieuse. Mais pourquoi ne pas le renvoyer en fin de volume ? Pour dire franchement toute ma pensee, ce complement n6cessaire du texte prendrait avantageusement la place de la Christologia.
Cet Index Titulorumn qui in Nova Testamento Jesu Christo Domino
nastro adscribuntur est inttressant, idifiant, mais d'une utilit6 pratique midiocre. En tout cas, dans un volume comme celui-ci, ii constitue un veritable hors-d'ceuvre. A l'encontre, un Apparatus serait tout
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Sfait an situation dans une edition du texte sacr. Sobre, si l'on
vent, mais. intelligente, cette collection de variantes rendrait les plus
grands, services pour la formation scripturaire de nos jcunes livites.
ille permettrait de les initier pratiquement aux problemes que soulIve l'etablissement du texte. De plus, elle les aiderait a mieux
suaire certaines discussions d'extgese oh la critique verbale fournit,
i d6faut de solution, des indications precieuses a
Catte appreciation concorde avec le compte rendu fort bienveil.
launt de la trrs autorisee Revue Biblique que nous avons citee prccedomment dans les Anrmles.

406- - Directoriode los seminarios mayores confiados
a la Congregacion de la Mision. Traducido por M. A.
misionero de la Provincia Mexicana. Mexico, Guerrero,
rgro. Un vol. iM-8, de 177 pages
Diectorio de los seminarios menores conf/ados a. ir
sacerdotes de la Mision. Mexico, 91g
r. Un vol. in-8, de
139. pages.
Ces deux volumes sont la traduction en langue espagnole
toixes pour les Grands Seminaires et pour les Petits
confies i la direction des Pretres de la Congregation de
cu Lazaristes publi6s en France pendant la premiere
1x" sicle et qui y ont 4t6 trEs apprcids.

des DirecSeminaires
la Mission
moitie du

407- - Explanatio votorum qua emittuntur in Cngregatione Missionis ordine disposita a presbytero ejusdem Congregationis.Secunda editio. Parisiis, 1911. Un
voL in-8, de So pages
Cet ouvrage a pour auteur M. Alfred Louwyck pritre de la Mission. Nous en avons signald, lorsqu'elle parut, la premiere &ditioa.
La. Prtres de la Mission y auront sous la main plusieurs documents
importants, comme les Brefs apostoliques se rapportant aux voeum
prononcks dans leur Communaut, (pages 67-75). Quant aux Commentaires, l'auteur propose son interpretation et donne ses raisons :
c'est ce qu'il avait i faire. Ce que le lecteur a, lui, k accomplir,
c'est d'examiner ces raisons et de les appricier.
On trouvera l'expose de questions qui sont ou furent controversee
:
h qui appartiennent les livres qu'on achite de son argent et pent-on
les emporter quand on change de residence ? a qui appartiennent
les manusrrits, a !'auteur on i la Congregation ?
II peut arriver aussi qu'on accepte les solutions de l'auteur,
mal
pas pour les msmes raisons que lui. Ainsi, c'est un principe qu'on n'ia
pas abli. : la Congregation de la Mission est une association
de
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pr-tres sculiers : les Bulles des papes sont formelles. Aussi sur
certains points serait-ce une base plus ferme, nous semble-t-il, que la
- tradition sculaire v qu'on all6gue (page 7, Quaeres x'). a Monsienr, 6crivait saint Vincent de Paul k un Missionnaire en z648
(24 juillet), vous saves que nous ne sommes pas religieux et n'avons
pas I'intention de l'etre. * Si I'on changeait cela, on changerait
'ceuvre de saint Vincent de Paul.
Une bonne table alphabetique permet de trouver facilement les
questions trait6es dans l'ouvrage.
408. En souvenir du celebre et si venerable ievque Alain de
Solminibac et de saint Vincent de Paul, le S6minaire de Cahors
fut toujours cher a la Congr6gation de la Mission. Aussi est-ce avec
un vif interet que nous avons lu le volume plein d'erudition intitul6 :
Le premier Grand Simiaire de Cahors (1638-1791) par A. F[oissac].
(In-8', de 95 pages). Ce volume, qui n'est
Cahors, Plantade, 191x
pas tres considerable par le nombre des pages, suppose une quantit6
inorme de recherches ; car il est tout rempli de dates et de noms
propres recueillis dans les anciennes archives du diocese ou du grand
seminaire.
; c'est, en realiti,
L'auteur I'a intituld a Simples notes d'histoire
ine importante serie de renseignements, qui permet, par l'etude d&
taill6e, et suivie au jour le jour, du Seminaire de Cahors, de se faire
une idee de. ce que fut ce Seminaire et de ce qu'itaient les Siminaires
en France an xvII* et au xvnri siecles. Pour la Congregation des
Lazaristes spcialement, ce lire a un grand intret. A la fin du
-volume (pages 93 et suivantes) se trouve une liste importante des
au Seminaire de
Pretres et Freres de la Mission qui ont sejourn=
Cahors ; ailleurs on a la liste d'un certain nombre des Lazaristes
originaires du diocese de Cahors (page 34). C( et lk on a des renseignements sur le Seminaire interne que les Lazaristes eurent &
Cahors, sur l'union I leur Communaut6 des pretres du Siminaire de
Figeac ou Bonalistes en 1735 (page 55)Nous citerons en particulier sur le Seminaire de Cahors ce qni
concere la fin de cet 6tablissement a l'epoque de la Revolution
(pages 84 et suiv.) :
* M. Collot (Jean-Joseph), Lazariste, fut Sup6rieur du Grand
Siminaire de Cahors depuis le 28 juillet 1788 jusqu'k la dispersion
du personnel I 1'6poque de la Revolution en 1791. II assista des
juillet 1789 au pillage de la maison et en 1791 h la fermeture du
Siminaire.
* II 6crivait de Cahors I M. Claude Guillou :
a Cahors, le 13 aoIt

z789.

4 Messieurs et tres chers Confreres,
W ... Notre maison de Cahors aurait 6prouvi le 31 juillet les memes
. horreurs que celle de Saint-Lazare, si les habitants de la Barre
- n'eussent arr&tW la fureur d'une foule de brigands ; ils n'ont eu le
1 temps que de briser & coups de hache notre porte d'entree et une
a vingtaine d'autres au corridor du premier etage. Ils ont 6te mis en

7
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fuite sans avoir pu faire d'autre mal quoique leur projet fut de
Spiller et d'incendier. la maison. - COLLOT.
* Une piece de la serie B 829 donne un plus grand detail sur
cette scene. Elle est de Jean-Pierre Lavit, age de 52 ans, et donne
une idle de cc que fut a Cahors ce jour de terreur. Mais ce n'ctait
lk qu'un prelude et le commencement des malheurs. Toutefois, le
Seminaire dut rouvrir ses cours comme d'ordinaire en novembre. ainsi
que l'indique l'6tat, dress6 le so octobre 1789, des bourses ou des
places donnees taut du grand que du petit Seminaire.
a En. 179x, le 6 fevrier, jour oh expirait le delai accorde pour
prrter Ie serment exig6 par la constitution civile du clerg4, le maire
dressant la liste deP ecci6iastiques qui out refuse de jurer, mentionne au premier rang, comme il convenait, le Superieur et les Direc.
teurs du Seminaire..., M. V1'Evque, M. Begoulb, cur& de Saint-Bar-

-

thilemy, etc. (Combes, Etudes du Lot).

M. Bigould avait d'abord pr&tW le serment : a Bgoul

commenca

par refuser le serment; huit jours apris il le preta solennellement.
Depnis les Lazaristes ne voulurent plus manger avec lui, il finit par

se retracter %.- Note du Pouilli du Clergi Conslitutionnel du Lot.
Le meme jour 6 fevrier, un arrfte de la municipalit4 enjoint a
M. Bigoule d'avoir k continuer les fonctions de cure de Saint-Bar-

th6lemy (4glise jointe an Seminaire et desservie par les Lazaristes),
jusqu'i ce qu'il en fit autrement ordonne.
* Uh mois aprts, M. Henry Ramel est nomm6 cure de Saint-Barthelemy, par le corps du district de Cahors, rl 22 mars X791 (Combes,
Eludes da Lot), et le 17 avril suivant il prend possesssion (Pouilig).
Ce ne fut pas sans peine ; nous lisons en effet :
a Le r 7 avril x79%, le comite de la garde nationale reuni extraordinairement decide a : I Que la municipaliti est price de de- mander au directoire du d6partement des ordres les plus prompts
- pour I'expulsion des Lazaristes, pretres ou non, qui sont encore
v au Seminaire ; les disordres survenus aujourd'hui dans la paroisse
£ de Saint-Barth6lemy, vers l'heure des vepres, provenant en partie
- de cette maison. s (Combes, Etudes du Lot). Cet arr&td ne signa.
lant la presence d'aucun saminariste on peut croire que ddj le S6mi.
naire itait licence.
* Bient6t apres, 1 la fin des vacances, M. d'Anglais (1'Eveque
constitutionnel) ayant fond6 a la hate son simulacre de Seminaire,
demande aux pouvoirs locaux d'installer ses classes dans une partie
de l'ancien. En vain les pretres de la Mission encore presents exposent
au Conseil general qu'ils 6taient les vrais proprietaires et qu'ils le
prouvaient par tous les actes d'achats qu'ils offraient de verifier.
• Un dcret porte le 16 novembre leur 6tait la jouissance d'une
moitid des bitiments et y introduisait ce qu'on appela le Seminaire
constitutionnel. Bient6t apres les derniers pr&tres de la Mission restis
-dans la partie raservee de leur immeuble, informent le Conseil general,
dans une petition de juillet 1792, qu'ils ont le dessein de s'absenter
pour quelque temps et ils reclament qu'on fasse apposer les scelles
sur leurs appartements. (Archives du Lot, 1791). C'etait le mois oh
dans toute la France l'exode des pritres restes fidles s'accomplissait.
. Quinze jours apris le dipart des Lazaristes, le 19 juillet
1792,
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les scellts a poine places etaient de nouveau leves, et Ie Conseil
geniral de la ville de Cahors designait la maison du Seminaire pour
y loger les pr&tres insermentes. Mais nous n'avons pas a faire l'histoire de cette r6clusion. s
Apres la Revolution, cet immeuble, voisin de l'eglise SaintBarthelemy, abrita de nouveau les Scminaristes. C'est en 1830 que la
municipaliti de Cahors le revendiqua pour en faire une caserne dont
elle avait besoin, usage auquel il est encore affecte.
£n 1830, done, il fallut installer ailleurs le grand Siminaire. On
I'etablit d'abord A la Verrerie, puis d'une maniere definitive dans
f'ancien Couvent des religieux de Chancellade qi'Alain de Solminihac
avait egalement fait construire. Ce couvent 6tait devenu comme le
Seminaire une prison pendant la Revolution. Cet immeuble fut restaurT et agrandi ; ii est situ6 au milieu des vastes jardins et domine
la vallee du Lot. La chapele, bitie an .x•u' siicle comme tout le
Couvent, posside une vohte du pur xm* si&cle, chose xare pour une
epoque oh 1'on n'imitait guhre les ages precedents. Il a fallu que les.
Seminaristes abandonnent cet immeuble aprhs la loi de Siparation,
votce au mois de decembre 9go5.

409. - Storia della vita del venerabile Giustino de
Jacohis, apostolo deli' Abissinia, per Monsignor d'Agostino, vescovo di Ariano. Napoli, 191o. Un vol. grand
in-40.
"Nous venons de recevoir ce volume tIss bien imprime. Mgr l'evEque
d'Ariano a reoueilli de nombieux .enseignements sur la vie deMgr de Jacobis, et l'on y trouvera sans doute d'utiles indications,
notamment sur son pays d'origine, sa famille et ses premieres annies,
choses connues peisonnellement par l'auteur. Nous ne pouvons celer
que celui-ci a complktement.omis d'indiquer les sources oh il a puis ;
k cause de cela le line perd de sa valeur historique. Mais, itant
donnees les vertus du heos, l'ouvrage ne xpeut qu!etre de grande 6dification. Pour lia.documentation historique, ii faudra continuer de
recouirn aux ouurages frangais que l'auteur a certainement consult6s
quoique nous ne les ayons pas vus mentionn6s : L'Abvssinie et son
apbire, Vie de Mgr de .Jacbis.In-xa, Paris, .866; et Vie du Vntbrable
Justi de lacobis, ,deis Congrigationde la Mission, par IMgr Demimuid,
chanoine honoraire de Paris, docteur is letres, directeur gen6ral de
l'CEurve de la Sainte-Enfance. In-8, Paris, Tequi, i9o5.
410. - M. :Horcajada qui recueille en Espagne avec une si pieuse
et si louable sollicitude les souvenirs :historiques concernant la Congr6gation .de la 'Mission, a publi6 des notices historiques tres pr&cieuses sur les divers etablissements des Missionnaires de la province
de ,Barcalone, 'puis de 'la province de Madrid. Nous en avons citi une
bonne partie ici, dans les Annales, nous continuerons.
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II a aussi etabli la liste des Visiteurs de la province d'Espagne et
autour du portrait de saint Vincent de Paul il a fait reproduire celui
de chacun des Visiteurs espagnols. Nous avons connu les derniers
et nous constatoas que ces portraits sont ressemblants : nous presumons qu'il en est ainsi des autres et que le dessin a 0t6 fait sur des
documents autorises.
Voici la liste des Visiteurs et la date de la durde de leurs fonctions.
MM.

MM.

1. FERRER (Vicente), 1774.1781.

2. NUALART
3.
4.
5.
6.
6.

(Ferdinando),

1781-1789.
Pi (Rafael), 1789-1796.
SOBIES (Felipe), 1796-1814.
SEGURA (Antonio), 1814-1817.
r-..„>.>„„
^
v
,
CAMPRODON
(Francisco),
1817-825.

7. Fau (Fortunato), 18 25-1829.
8. RocA

(Juan),

9. CODINA

(Buenaveotura),

1844-1848.
1o. SANTASUS••NA
(Ignacio).
1848-1853.
(Buenaventura,
1.• ARMENGOL

2

853-1857. MASNOUj (Juan),

1857-S6a2.

13 . SA.5NZ (Ramon), 1862-I866.
14. MALLER
(Joachim),
1866-

1892.

1829-844.5.15. ARNAil

(Eladio), 1892.

41i. = Le Fils du Cid. Piece en trois actes, en
vers, par L. Basile, pretre de la Mission, professeur au
Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul (Landes). Musique
de Jos. Praneuf. In-12, 1911. En vente chez I'auteur.
Au souvenir des heros dont les grandes actions nous ont emus nous
sentons notre curiosite s'etendre et aller k ceux qui les entouraient et
qui ont it6 plus ou moins associds a leur fortune. On voudrait entendre se continuer leur histoire, soit dans les ceuvres qui leur ont
survecu, soit dans les fils qu'on suppose heritiers, en partie au moins,
de leurs grands sentiments. Plus d'un auteur a su profiter oppor.unement de cette curiosit6 instinctive du lecteur. Aux esprits cultiv6s, charmes encore d'avoir lu dans l'Odyssee le r6cit des voyages
d'Ulysse, Finelon presente, comme une suite, Les Aventures de Tdimaque, fils d'Ulysse. Aux esprits, amis des gestes h6roiques et qui

ont fr6mi en lisant la Chanson de Rolland, toute retentissante des
sonneries de l'oliphant et des coups de Durandal, un porte moderne,
heureusement inspird, a offert la continuation en quelque sorte de

l'tpopde, dans la Fille de Roland. Et le Cid ? M. Basile a pense

que l'1me qui a tressailli aux grands cris de don Diegue et de Rodrigue

prEterait une attention particulierement curieuse et bienveillante an
r'cit de ce qu'est devenu le Fils du Cid. II a eu raison.
Quiconque lira son drame sera charme par les tableaux saisissants
et par IlYmouvant quoique inusit6 d6nouement : le fils du Cid
se fait

moine et apotre. La tenue littiraire toujours classique, facile,
quoique

toujours pieine de distinction, satisfait pleinement le lecteur
; ses
beaux vers font, ci et l1, dignement dcho h ceux du Cid qui retentissent encore dans la mdmoire.
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Les conditions auxquelles I'auteur a diu accommoder son drame et
la representation de son drame etaient un pen particulieres : nous
voulons dire qu'il I'a ecrit pour un college de jeunes gens et pour
etre represente par des jeunes gens. On pourrait croire que cette situation l'a un peu paralys6. II n'en est rien. Qu'on se rappelle que
des chefs-d'oeuvre ont 6et crees dans des conditions analogues. Dans
Philoctete, oh Sophocle fait 6clater en cris incomparables la douleur
humaine, il n'y a que des hommes qui paraissent sur la scene. Quant
au mobile qui, de nos jours, au theatre fait naitre les evenements et
cre les situations, c'est presque toujours l'amour coupable ; mais il
ne faut pas oublier que toute grande passion, quelle qu'elle soit,
peut devenir, elle aussi, le ressort d'une action apte a emouvoir le
spectateur. Or, c'esE la remarque de Pascal, precisement dans son
Dans une grande ame tout
Discours sur les passions de i'amour :
est grand ,. C'est pourquoi les tragiques grecs, par exemple, ces
immortels modeles, ont choisi saivant les circonstances les diverses
passions de leurs h6ros : c'est quelquefois 1'amour, comme dans
Dijanire ou les Trachiniennes, dont une adaptation accompagnee de
la musique de Saint-Saens, occupe actuellement i Paris la scene de
I'Opera ; mais, plus souvent encore, ce sont tour a tour l'ambition,
la colere, le devouement 1 la patrie qui sont Ie ressort de leurs
drames. Dans I'Ajax furieux de Sophocle, c'est 1'indignation du
heros qui centralise les diverses scenes et doit captiver l'attention du
spectateur. Pour Euripide, qu'on se souvienne, par exemple, des deux
Iphigenies. Dans la premiere, Ipkigdnie en Aulide, c'est le sentiment patriotique en conflit avec I'amour paternel, qui noue le drame
et le soutient : la flotte des Grecs est immobilisee dans la baie
d'Aulis par un calme desastreux et les dieux ont declar6 que le vent
favorable ne se lhverait que quand Agamemnon, le pere d'IpEigenie,
aurait immol6 sa fille sur les autels. C'est, on le voit, sur la scene
profane, le drame sacre de la fille de Jepht6. Dans la seconde
Iphigenie, Iphiginie en Tauride, il n'est pas d'autre ressort de 'action que 1'amour fraternel. Devenue pretresse de Diane, Iphigenie
se trouve en face d'Oreste, son frere, qui, a son tour, va devoir etre
immole comme etranger descendu sur un rivage inhospitalier. Elle
sent l'angoisse briser son coeur, et elle se decide i sauver son frere,
aidee d'ailleurs par les dieux eux-memes, car Neptune intervient :
intervention qui facilite mrme un peu trop, semble-t-il, le denouement. Et, soit dit h cette occasion, quelques-uns trouveront peut-etre
que dans le drame de M. Basile le denouement arrive, lui aussi,
un pen trop promptement. Mais, apres tout, ad eventum festina ; il
vaut mieux, suivant le prdcepte d'Horace, se hater - ftt-ce un pen
trop - vers le d6nouement, que de le faire trop attendre au spectateur.
Nous avons present6 les considerations qui precedent pour montrer
comment il n'est pas timeraire d'essayer, en dehors des moyens
presque uniquement employ6s au theatre aujourd'hui, d'interesser et
d'emouvoir. M. Basile l'a ainsi pens6 ; il s'y est essay6 dans le
Fils du Cid, avec talent. Et il a reussi.
412. En louant ici, a diverses reprises, les publications sorties
des presses de l'imprimerie des Lazaristes, h Pekin, nous n'avons pas
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constat 4seulement Putilit de ces publications, sous an .avs mmntionne aussi l'emccliente execution ju point de vue typographique.
Cheque jour l'imprimerie des Lazariates fait de nouveaux prqgrýs :
nous en avons pour preuve deux beaux voumnes actue.llemet sous nos
yeux. Le premier est un fort volume grand in-octavo, intitul6 :
s intW tioadies de
e
Corvention des pfrmiare e deuia• *.asenti`
la faix-a La Maye. Actes et documents. Le texte francais avec, en face
tet chinois. Pour I'mle texte anglais, occupe a6o pages ; suit le
pression dies xtxte anglais et frangais, on a employe un caractAze
elezir qui satisfait 1'cil ; les aoo pages de texte chinois qui suiveut
ont aussi -trs boa aspect : le tirage est peut-6tre encore plua parfait
dune venue ei d'une teinte plus •iguliere que dans le texte euopeen. Le second ouvrage sorti recemmn.lt des presses du PF-tang est,
lui, en italien et en chinois. Lauteur est M. Marc Gusco, interprite
pour la langue chinoise de la Legation du Mexique 6 Pekin ; le titae
en est
arualke fatico di corrispondena .cinese. lea livre porte la
date dE x92. - Nous n'avons voulu constater ici que le c6t6 technique et :prfossionnel de .'imprimeric du P6.tang ; comme les autres
••vres des Missionnairs Lazaristes do Tch6-ly, 'imprimerie qu'ils
out organisee : P6kin leur fait honneur.
A. MILoN.

Le Gerax : C-. ScHMEiExa.

sprimerijI I . Dumoulir '

Le ii janvier 1912, a sept heures et demie du soir,

s'est 6teinte pieusement, a Paris, a la maison mere de
la rue du Bac, 14o, apres une tres courte maladie la
soeur Marie-Antoinette MAUCHE qui 6tait, seulement
depuis le 16 mai g19o, a la tete de la Compagnie des
Filles de la Charit6.
Son abord 6tait celui d'une personne tres distinguee
et trks affable. L'importante position qu'elle occupait
indique la capaciti et les vertus qu'on avait reconnues
en elle. Les m6decins constaterent vite la gravite de
son 6tat; pendant les quelques jours de sa maladie, elle
montra une r6signation parfaite et ce calme devant la
mort qui est la condition naturelle des personnes qui
ont conscience d'avoir servi Dieu pendant leur vie.
Apres avoir recu tous les secours de la religion, elle
mourut dans une grande paix. M. le Superieur g6neral
6tait venu chaque jour la consoler et I'encourager pendant sa courte maladie. Apres la mort, S. lfm. le
cardinal archeveque de Paris vint prier devant les
restes de la regrettee sup6rieure et offrir a la Communaut6 des soeurs ses condol6ances et l'expression de sa
paternelle bienveillance. Le jour des fun6railles, Son
iminence donna une nouvelle marque de sa particulibre sympathie en assistant ala messe solennelle et en
donnant l'absoute. - Voici l'loge de la v6nbree soeur
d6funte qu'a publi6 la Semaine religieuse de Paris
(27 janvier 1912) :
LA MORT DE LA SUPERIEURE GENERALE DES SCEURS
DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Le 15 janvier, ont &t6 c6lbrees, pr6sid6es par Son Pm. le
cardinal archeveque, en la chapelle de la maison mbre des
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Filles de la Charit&'de Saint-Vincent-de-Paul, rue du Bac,les
obseques de la saur Mauche, Superieure g6n6rale de la Com.
pagnie.
L'enterrement fut aussi modeste que pouvait le souhaiter
celle qui avait eti toute sa vie une servante des malheureux:
elle fut portie A sa derniere demeure sur le corbillard des
pauvres. Cette extreme simplicit6, cette absence' de tout
apparat semblaient rehausser encore la valeur et la superiorit6 de l'humble femme qu'une foule considdrable, profondement Cmue et recue;llie, accompagpait au champ du grand
repos. C'est que la soaur Mauche etait au tout premier rang
de cette magnifique legion de trente mille Filles de saint Vincent de Paul, ripandues dans tous les pays, dont l'unique pr&occupation, l'unique but de la vie est de faire le bien autour
d'elles aux dishirites de ce ba~s monde.
Celle qui vient de terminer son heroique carriere de chariti
etait agee de soixante-sept ans. C'est a F'age de vingt et un ans
qu'elle etait entree chez les Filles de la Charite. Elle fut
d'abord plac6e a Reuilly, puis ddsignie bient6t pour des emplois de confiance aupres des jeunes novices a lamaison mere,
a Paris; puis a Sienne, en Toscane. En 1879, elle prenait la
direction de la maison de charite de la paroisse Saint-JeanBaptiste de Belleville, et y restait jusqu'en 1go2, of elle
retourna a Sienne, comme visitatrice du centre de 1'Italie.
Deux fois dans I'intervalle, il avait ete question de 1'6loigner de nouveau. Docile a lavoix de ses chefs, elle 6tait partie.
Mais le peuple bellevillois, moins habitue qu'elle a la soumission, refusa d'autoriser ce depart. I1 descendit de sa butte;
hommes et femmes arriverent en foule a la maison mere des
Filles de la Charit6 et a celle de la Mission oi reside le Sup&rieur g6ndral, et protesterent si bien qu'ils obtinrent son rappel. Les deux fois, la v6ndree fille de saint Vincent de Paul
dut revenir de Turin sur une depeche de ses superieurs qui la
rappelaient.
La so-ur Mauche etait singulibrement populaire a Belleville. Elle avait le don de subjuguer les cceurs par une extreme
bonte et par une sensibilitd naturelle qui lui faisait prendre
un intirkt rdel et efficace a toutes les peines, a'toutes les miseres, a toutes les souffrances.
Toute jeune saeur a Reuilly, lorsque cette maison fut transformee en ambulance en 1870, elle fut chargde d'une salle de
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bless6s. Malades et m6decins ne savaient comment lui t6moigner leur admiration pour son inlassable divouement, si bien /
qu'apris la guerre, les chefs de I'ambulance voulurent la proposer pour la croix. La supdrieure les en empicha, les assurant que ce serait lui causer la plus grande des peines.
Apres six annees passees a Sienne, comme visitatrice, elle
fut appele, par les suffrages de la Communaut4, a la charge
d'assistante g4nerale de la Compagnie, d'oti les memes suffrages la placerent comme superieure g6ndrale a la mort de
la regrett6e Mere Kieffer, il y a deux ans. C'est 1l qu'elle est
morte,- primaturement, pourrait-on dire, - sans avoir eu le
temps d'apporter a la lourde charge qui venait de lui ktre
confide les iminentes qualitis qu'elle avait si magnifiquement
deployees dans la hierarchie des postes secondaires.

LES REFORMES LITURGIQUES
Depuis un an, des r6formes assez importantes sont
faites par Rome a la liturgie et elles seront encore
completees par de nouvelles dispositions, parait-il.
Notre but est uniquement de constater ici ce qui
int6resse sp6cialement la Congregation de la Mission.
I. -

LE t MOTU PROPRIO ) DU 12 JUILLET 1911

La premiere modification importante a 6t6 faite au
mois de juillet 1911, par le Motu proprio du Souverain
Pontife Pie X. Le Souverain Pontife expose dans le
preambule de ce d&cret que les conditions 6conomiques
du temps pr6sent l'ont port6 a diminuer le nombre des
f&tes ch6mbes. De fait, ce que son d6cret g 6 n6ralise,
c'est a peu pres la pratique des pays de concordat que
nous avions d6jA en France et en Belgique.
SIl y a quelques autres modifications plus sp6cialement liturgiques. - Nous rappellerons que sont obligatoires des la presente annee les prescriptions du
Motu profrio diu a juillet 1911, tguchant les fetes de la
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SOLENNITE de SAINT JOSEPH (3* dimanche aprhs Paques),
de la TRES SAINTE TRINITE, de l'Octave privilegi&e de
la COMMEMORAISON DU TRES SAINT SACREMENT et de la
NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE.
Au commencement de janvier de la prisente
annie 1912, nous avons envoy6 a MM. les Superieurs
un petit imprim6 contenant tous les changements i

faire dans l'Ordo de notre Congregation pour 1912,
afinde nous conformer au Motup7oprio du 2 juillet 1911.
II. -

LA CONSTITUTION ( DIVINO AFFLATU
DES CALENDES DE NOVEMBRE

,

1911

Cette constitution a pour objet une assez large
r6forme du breviaire.
11 n'y a pas lieu de s'en 6tonner. La legislation
liturgique doit, de temps a autre, etre modifi&e comme
les autres. Ce ne sont pas les hommes qui sont faits

pour les lois, comme semblait le penser 1'austere
Dracon, il faut dire et penser plut6t, avec le sage Solon,
que ce sont les lois qui sont faites pour les hommes.
Et parce que les conditions de la vie des hommes
changent, que les circonstances se modifient, le soin
du 16gislateur doit &re de modifier aussi, avec discernement, les lois pour qu'elles s'adaptent aux conditions
nouvelles qui surviennent et qu'elles continuent i etre
par cette meilleure adaptation un soutien et une lumiire,
aidant ceux 5 qui elles sont imposses i atteindre plus
facilement, plus agreablement et plus sfrement leur
but.
La loi de la priere officielle a parcouru diverses
6tapes.
Au commencement, on trouve, des les temps de
l'ap6tre saint Paul, une pratique qui apparait comme
un germe de ce que deviendra plus tard la priere litur-
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gique; c'est lorsque 1'Ap6tre f6licite les Colossiens de
ce qu'ils se r6unissaient et s'entretenaient ensemble
( chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ), Commonentes vosmetipsos psalmis,
kymnis et canticis spiritualibus(III, 16).
Des le haut moyen age, la recitation officielle de la
priere commune fut la fonction des monasteres : li,
peu a peu, et meme assez vite, dans l'office du jour et
dans celui qu'on chantait la nuit, se coordonna ce qui
devait constituer le breviaire que nous connaissons.
C'est enfin de l'invention de l'imprimerie (fin du
quinzieme siecle), que date la derniire evolution.
Jusqu'au seizieme siecle, les livres de l'office, psautier,
lectionnaire, etc. qui composent le breviaire, n'etaient
que des manuscrits.
L'lglise intervint. Par sa Congregation des Rites,
elle codifia les m6thodes de r6citer l'office et r6gla de
plus en plus la matiere de cette recitation. La codification des regles pour la recitation et l'organisation
de la pribre a form6 les rubriques du breviaire qui, peu
a peu, sont devenues tres nombreuses et qui requierent
une 6tude speciale.
Les deux grandes r6formes sont, d'abord celle qui
fut sollicitee par les Peres du concile de Trente, et
ensuite celle qui fut demandee par les Peres du concile
du Vatican; la premiere fut accomplie par saint Pie V,
et la seconde est actuellement en cours de r6alisation
par I'ordre de Pie X.
La premiere r6forme, celle de saint Pie V, r6pondait a une triple reclamation. Un memoire date de

Trente, I ' aoit 155 , exprimait le veu de voir u l'office
ferial plus frequemment c616bre pour l'amour du
Psautier ,. Une seconde demande 6tait la simplifica-

tion des rubriques <cune vie d'hommes ne suffirait pas,
disait-on, pour 6tre sfr de les connaitre toutes ,.
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Enfin, plusieurs, avec le cardinal de Lorraine, demaildaient que le breviaire ffit abr6eg, in occupatorum hominum levamen et dans le but - de faire reprendre a
tant de clercs qui l'avaient perdue l'habitude de dire
les heures canoniales ,. Roskovany, t. XI, p. 13.
La r6forme de saint Pie V, apres diverses h6sitations,
fut orient6e dans ce sens-la, notamment pour la longueur de l'office. On avait tout pris du br6viaire des
moines : conjointement a l'office du jour, il y avait frequemment l'office des morts, celui de la Vierge, les
psaumes penitentiaux, les psaumes graduels : cela est
encore indiqu6 dans notre breviaire oi on lit gAet lU :
Hodie dicitur officium de functorum ou Hodie dicuntur,
psalmi graduales. Pie V r6duisit les jours de ces dernieres r6citations et, pour les jours qui restaient, il d6clara, comme on peut le lire dans la bulle qui est en t&te
du br6viaire actuel, que la r6citation en 6tait facultative.
Pie V accordait d'ailleurs des indulgences sp6ciales
pour ceux qui, a l'office ordinaire, ajouteraient cette
seconde serie de prieres : office de la Vierge, psaumes
graduels, etc.
Telle fut la premiere r6forme, celle faite par
saint Pie V en 1568. Une r6forme analogue s'accomplit en ce moment par Pie X et sur les memes points.
Quant aux rubriques, pour confectionner l'Ordo
annuel des offices, il est certain qu'elles sont redevenues tres nombreuses.-Quant au caractere de l'office,
on va revenir a t la priere antique » par la recitation
plus fr6quente et plus complete du Psautier; on y
reviendra aussi par la r6citation plus habituelle de
l'office f6rial qui avait 6t6 en partie supplant6 par le
( sanctoral n, c'est-a-dire par les offices des saints,
offices qui ne seront pas supprimes mais dont la contexture sera modifi6e.
Comme avait fait le cardinal de Lorraine au concile
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de Trente, de nombreux 6výques, au concile du Vatican,
d6poserent un postulatum r6clamant, a cause des travaux du clerg6 et du nombre aujourd'hui plus restreint des prktres, soit dans le ministere paroissial, soit
dans 1'enseignement, que la priere du breviaire soit
abregee. C'6taient des ev&ques d'Allemagne, du
Canada, de France, d'Espagne, etc. (Collectio Lacen.,
Cone. Vaticanum). De fait, I'office du dimanche est
ramene aux dimensions de l'office de neuf psaumes et
neuf lecons; pour les autres jours de la semaine,
1'6tendue de l'office reste sensiblement la meme.
Ce br6viaire reform6 pourra 6tre employe des cette
ann6e 1912; mais on n'y est pas oblige.
M. le Superieur g6neral a estim6 qu'il n'y avait pas a
prendre de mesure sp6ciale pour la date de 1'adoption
de< ce br6viaire reforme dans la Congregation. Les
diverses maisons sont dans des situations fort diverses;
quelques-unes ont des 6glises publiques oh il faut
suivre les prescriptions de 1'autorit6 dioc6saine. II
appartient done au sup6rieur de chaque maison d'apprecier comment il doit agir en cette circonstance. Ce
br6viaire sera obligatoire a partir du commencement
de 1913.
Pour la commodite de ceux de nos confreres qui ont
ou qui auront a reciter le br6viaire r6form6, nous donnons ici quelques renseignements utiles et pratiques.
Nous les devons au r6dacteur de l'Ordo de notre Congr6gation.
REFORME DU

BREVIAIRE

Constitution apostolique c Divino afflatu ) de S. S. Pie X
sur la nouvelle disposition du breviaire romain.
Nous ne croyons pas necessaire de reproduire dans nos
Annales cette m6morable constitution. Nos lecteurs en ont
deji pris connaissance dans les journaux catholiques et les

revues qui Pont publiee. Nous nous contenterons de presenter
quelques remarques sur la nouvelle disposition du breviaire
et sur la maniire de reciter l'office divin conform6ment aux
rubriques promulgu6es
la suite de la bulle Divine affiats.
Pie X a voulu restaurer l'office du temps sans amoindrir
la part des saints. Sa reforme ne touche pas aux fetes de
Notre-Seigneur ni a leurs octaves; elle ne touche pas non
plus aux fetes de la Sainte Vierge, ni a celle des saints anges,
de saint Jean-Baptiste, de saint Joseph, des saints ap6tres et
de tous les saints de premiere et de deuxieme classe. Dans
toutes ces fetes, on continuera a reciter l'office tel qu'il est au
br6viaire ou au supplement de la Congregation, I cette condition, toutefois, que les psaumes des laudes, des petites
heures et des complies seront ceux du dimanche tels qu'ils
se trouvent au psautier ricemment idite.
L'office du dimanche est remis en honneur: disormais, il aura
la prerogative de Plemporter sur toutes les fetes des saints, a
l'exception des doubles de premiere et de deuxieme classe et
du jour de Voctave des fetes de Notre-Seigneur. Ces fetes ellesmemes de premiere et de deuxieme classe devront c6derle pas
a certains dimanches majeurs de 1'annie; elles seront transferees au jour qui suivra imm6diatement le dimanche et sera
libre de toute fete de premiere ou de deuxieme classe. L'office
du dimanche se recite tel qu'il est indiqud an psautier et au
propre du temps; il est sensiblement plus court que celui de
l'ancien psautier. S'il se trouve en concurrence avec la fete d'un
saint, on ne lit pas les lemons historiques de ce saint a la neuvieme lecon; on se contente d'en faire memoire aux vepres,
1 laudes et A la messe. Lorsque ce saint est de rit double, on
supprime ie suffrage a laudes, le symbole de saint Athanase
avec les prieres a prime et la troisieme oraison a la messe. Le
dimanche a droit aux premieres et deuxiemes vepres, k moins
qu'il ne soit en concurrence avec une fete de premiere ou de
deuxieme classe. Aux premieres vepres, on dit les antiennes
et les psaumes du samedi; les complies sont de la ferie.
Dans la semaine, l'office des saints se trouve combine avec
l'office du temps. Tous les jours, sauf ceux oi l'on celebre
une fete de premiere ou de deuxibme classe, on toute fete de
rit double (mime majeur) ou semi-double, on recitera les antiennes et les psaumes de la f6rie a toutes les heures, et on
lira au premier nocturne les lemons de I'criture occurrente.
Le reste de l'office sera pour le saint dont on celebre la fete.

--169 Ainsi pour matines : 'invitatoire, 1'hymne, les legons des
deuxieme et troisibme nocturnes et les repons des trois nocturnes reviennent A l'office du saint. Les antiennes, les
psaumes avec les versets des trois nocturnes et les lecons du
premier nocturne sont a 1'office du temps.
Pour laudes et vpres : les antiennes et les psaumes appartiennent I 1'office du temps. - Le capitule, l'hymne avec le
verset, 1'antienne du benedictus et du magnificat avec 1'oraison
sont k l'office du saint.
Pour les petites kheres : 'hymne, 1'antienne, les psaumes
sont de la firie ou de 1'office du temps. - Les capitules, etc.
avec 'oraison du saint.
Les complies sont de la firie.
N. B. - i' La reforme du briviaire prescrite par la bulle
Divino afflatu reste facultative jusqu'au i" janvier 1913, mais
des cette annie, i'obligation de riciter l'office de 1'octave des
saints le 2 novembre est abrogie.

NOS ANNALES

Le recueil de nos Annales est devenu par 1'ensemble
des renseignements qu'il contient une source tres importante de l'histoire g6n6rale de la Congr6gation.
Ann6e par ann6e, on y suit le d6veloppement des
oeuvres de la Compagnie; on y trouve not6es ses
epreuves et aussi ses sujets de consolation.
Mais ce recueil ne date que de l'ann6e 1834. II faudrait done, pour qu'il fft complet, que, reprenant en
quelque sorte l'entreprise en sous-ceuvre, il fit possible de combler la lacune qui va des origines jusqu'a

1'6poque ou les Annales ont enregistr6, annee par ann6e, les Avenements divers qui constituent la vie et qui
deviennent I'histoire de la Compagnie. C'est r4alisable,
a condition d'etre ex6cut6 brievement. En consacrant,
par exemple, une page ou k peu pres, a chaque annee,

on constaterait suffisamment la suite historique des
6v6nements, suite sans laquelle les details instructifs
ou 6difiants que chacun recueille sur les hommes et
sur les oeuvres de la Congregation ne sont que des 6lements 6pars -

disjecta membra - et presque un chaos

au lieu d'etre un ensemble historique. De plus, en
omettant de placer ces faits dans le cadre general de
1'histoire du temps, on s'expose aussi, soit A ne pas en
appr6cier suffisamment l'importance, soit A l'exagerer,
ce qui est une maniere de fausser et de d6former l'histoire.
A cause de l'utilit6 qu'il y a d'avoir ainsi un fil conducteur pour se repr6senter a soi-m6me 1'histoire de la
Congregation, nous donnerons d6sormais, A la fin de
chaque numero des Annales, et nous commenqons avec
le present numrro, un suppl6ment. Sous le nom d'Anciennes Annales, il retracera annee par ann6e les 6vinements concernant la Compagnie, en notant les ev&nements contemporains de l'histoire g6nerale.
La courte preface que nous avons mise a ces Anciennes Aznales contient l'expos6 un peu plus d6taille
des considerations que nous venons de mettre sous les
yeux du lecteur.
Ce supplement de chaque numero sera compos6
d'une feuille ou cahier d'impression, seize pages, cousu
avec le num6ro ; il suffira d'un coup de canif pour detacher ce supplement qui, peu A peu, deviendra un
volume assorti a ceux de nos Annales et constituera la
premiere partie ou premiere s6rie de ces Annales.

EUROPE
FRANCE
PARIS
S. EM. LE CARDINAL AMETTE, ARCHEVfQUE DE PARIS,
A LA MAISON MERE DES PRETRES DE LA MISSION.

Mgr I'archeveque de Paris fut nomm6 cardinal au
consistoire du 27 novembre 1911, par le Souverain
Pontife. Le diocese de Paris en t6moigna sa vive joie
dans la magnifique c6r6monie qui eut lieu 1 son retour,
dansl'6glise Notre-Dame de Paris.
M. le Superieur general et la Communaute des Lazaristes d6siraient exprimer particulierement leurs f6licitations et leurs sentiments de veneration et d'attachement au nouveau prince de l'Eglise. Son Eminence
s'y pr&ta avec une bonne grace parfaite.
Le 4 fevrier, Mgr Amette fut reSu i la maison mere
de la rue de Sevres, dans la belle " salle des reliques orn6e pour la circonstance. Apres que les jeunes gens
de la Communaut6 eurent chant6 un hymne dont d'ing6nieuses et aimables allusions faisaient un chant de
circonstance, M. le Superieur g6enral lut i Son Eminence une allocution exprimant a notre archeveque,
devenu prince de l'Eglise, la joie que nous ressentions
de voir couronnes ainsi les vertus et le d6vouement
admirable du premier pasteur de 1'Iglise de Paris; il
lui exprima aussi les sentiments de respectueux et
profond attachement de toute la Communaut6.
S. Em le cardinal Amette tint i avoir le manus-
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crit des paroles que M. le Sup6rieur general venait
de lui adresser et qu'il parut vivement agreer. Avec
sa bienveillance parfaite et son habituel a-propos,
il r6pondit qu'il 6tait tres sensible a ce qui venait de

SON

EMINENCE

LE CARDINAL AMETTE

ARCHEV8QUE DB PARIS

lui etre dit. II rappela que parmi les premieres felicitations qui lui parvinrent apres la nouvelle de sa promotion au cardinalat 6tait la d6peche de M. le Supirieur general qui se trouvait alors a Dax : venant de la

patrie de saint Vincent de Paul, il me sembla, ajouta-t-il,
que c'etait comme un sourire de saint Vincent de Paul
et une promesse qu'il me faisait du ciel qu'il prierait

pour moi.
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Apres quelques paroles toutes de sympathie pour
l'autre famille de saint Vincent, elle aussi, les Filles
de la Charit6, le cardinal admit chacun des membres
presents a lui baiser la main et a recevoir sa b6nidiction. II se rendit ensuite a notre chapelle ou il avait
accept6 de presider une c6remonie religieuse a l'occasion du cinquantieme anniversaire de la fondation de
l'ceuvre de la Sainte-Agonie de Notre-Seigneur.

AUPRES DU TOMBEAU DE SAINT VINCENT DE PAUL
II y a comme un foyer de charit6 aupres du tombeau
de saint Vincent. C'est IUque diverses oeuvres viennent
s'animer au devouement. Au 95 de la rue de Sevres, se
r6unissent rigulibrement les membres de la Conference
de Saint-Vincent-de-Paul du quartier; au 93, une de
leurs oeuvres est venue s'abriter aussi, pour rendre les
services de c solidarit6 n dont on parle aujourd'hui,
nous disons, nous, plus clairement de charit6 chr6tienne. L'ceuvre a plusieurs centres dans Paris; elle
m6rite d'etre connue et nous reproduisons avec plaisir
ce qu'en dit la Semaine religieuse de Paris(numero du
6 janvier 1912).
LES SECRITARIATS DES FAMILLES DE LA SOCItTt
DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Parmi les ceuvres rdcemment fonddes dans le diochse de
Paris par la Societd de Saint-Vincent de Paul, celle des secretariats des families m6rite d'etre particulibrement signalde.
Elle a pris trbs rapidement un important d6veloppement.
Fondee.il y a un peu plus de trois ans, elle compte, a l'heure
actuelle, 37 secr6tariats dans le diocese, dont 26 & Paris et II
en banlieue. Tous les arrondissements de Paris, sauf deux, en
sont pourvus. Le XIe en a dans toutes les paroisses. Les
33 secr6tariats existant au i.rjanvier dernier avaient requ, en
191o, 8098 clients. Nul doute que le mouvement ne soit des-

-

174-

tind k prendre encore plus d'ampleur, A mesure qu'on connaitra davantage cette ceuvre 6minemment sociale. Un rapport
recent inumirait en ces termes les principaux services que
pent rendre un secretariat: 4Demandes de travail, placements
divers, placements d'enfants, demandes de secours, hospitalisation de vieillards, maisons de refuge, accidents du travail,
restitution d'outils de travail, assistance obligatoire, r6parations locatives, instances judiciaires, rapatriements, affaires
militaires, recouvrements, naturalisation, allocations de rentes
viageres, restaurants ou pensions de famille pour jeunes filles,
rectifications d'actes de '1tat civil, demarches pour hiritages
et successions, traduction, assistance aux vieillards, assistance
publique, secours de loyers, casiers judiciaires. , Cette nomenclature ne donne qu'une idee approximative des multiples services que peuvent rendre les secretariats. L'appiication de la loi sur les retraites ouvrieres va, sans aucun doute,
leur amener de nombreux clients. Mais ce qui ne peut se
chiffrer, c'est 'action exerc6e sur les ames par l'accueil profondement reconfortant que l'on reooit au secretariat. Combien en sont sortis consoles et pr&ts A donner h leur vie une
orientation nouvelle!
Tout en filicitant les initiateurs et fondateurs de ces institutions, nous ne pouvons que souhaiter que celles-ci soient
mieuxconnues. Le clergi et en particulier MM. les Cures, qui
leur donnent bienveillant appui, trouvent dans cette organisation un moyen puissant d'action paroissiale. Combien de
services sont ainsi rendus avec cet admirable esprit de fraternit6 chretienne, qui est bien l'un des plus remarquables caracteres des conferences de Saint-Vincent-de-Paul.
Aussi, nous saura-t-on gri de reproduire ici les principales
indications de ces centres de charit6 sociale :
Jours et heures de reunion des secrdtariatsdes familles
II" arrondissement, une salle dependant de Notre-Dame de
Bonne-Nouvelle, rue de la Lune. - 2' et 4* dimanches, a
8 h. ij2 du matin.
III' arrondissement, 9, rue de Saintonge. - Jeudi, de 8 h.
i 9 heures du soir.
IV" arrondissement, 20, rue Geoffroy-L'Asnier. - Mercredi,
de 9 h. 1/2 t it heures.
Ve arrondissement, 7, rue des Chantiers. - Mercredi, de
3 heures k 9 heures du soir.
VIPlarrondissement Est, 93, rue de Svres(VI). -Dimanchbe
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de to heures h Ii heures du matin; jeudi, de 2 h. a 4 heures.
VII" arrondissement Ouest (Gros Caillou), au patronage
Sain-Jean, 9, passage Landrieu. - Dimanche de o1 h. 1/2 a
iI h. 1/2 du matin, etc.

UNE SOUTENANCE DE THESE
POUR LE DOCTORAT BIBLIQUE

Le 25 janvier 1912, M. Charles Souvay, Prktre de la

Mission, a soutenu a Rome devant la Commission biblique, avec grand succes, sa these pour le doctorat
biblique. Et il a conquis, aux applaudissements du jury
et de la nombreuse et distinguee assistance pr6sente
a cette solennit6 scientifique, son diplome de docteur.
M. Charles Souvay, originaire du diocese de SaintDi (France), est entre dans la Congregation de la
Mission en 1893. Il termina ses etudes de theologie a
Paris,et, devenu pr&tre, il fut envoy6 pour les couronner
6tudier a Rome oiu il demeura deux ans a la maison
internationale d'6tude des Lazaristes, via San Nicola
da Talentino, 67.
A Rome, M. Souvay en 1897 et 1898 prit ses grades
de docteur en philosophie et en th6ologie; il obtint
aussi une m6daille d'argent au cours de langue syriaque.
Alors il fut envoy6 comme professeur dans un des
s6minaires que les Lazaristes dirigeaient en France, a
Saint-Flour. II y enseigna jusqu'a l'ann6e 90o3 oii le
gouvernement d'alors imposa aux &v6ques de retirer
aux congr6ganistes la direction de leurs s6minaires.
En face de cette situation, M. Souvay accepta d'alleraux Etats-Unis d'Am6rique out, au s6minaire de SaintLouis (Missouri), dirig6 par les Lazaristes, il a continue
de se livrer a 1'enseignement. La, il a aussi fourni au
Dictionnaire de theologie qui s'imprile a New-York
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de nombreux articles, contribution fort appr6ciee a
cette grande publication.
Le grand s6minaire de Saint-Flour n'a point oublii
le professeur d'autrefois, et dans la Semaine catholique
de ce diocese, M. I'abb6 E. Theron, aujourd'hui l'un
des directeurs du grand s6minaire, a consacr6 a son
ancien maitre les lignes suivantes :
(t Doctorat biblique; M. Charles Souvay, C. M.

( Nous apprenons avec un vif plaisir le succes de
M. Charles Souvay, aux 6preuves du doctorat es
sciences bibliques. Comme on le sait, ce doctorat,
institu6 par les lettres apostoliques Scripturae Sanctae
de S. S. Pie X (23 f6vrier 19o4), est la plus haute distinction acad6mique que confcre actuellement 1'~glise,
soit parce qu'il exige du candidat le dipl6me de docteur en theologie, soit 6galement parce que seul, il est
attribu' par une commission de cardinaux et de membres d'une congr6gation romaine. On compte jusqu'a
ce jour a peine une dizaine de docteurs es sciences
bibliques.
( Le jury fut presid6 par LL. EE. les cardinaux
Rampolla et Van Rossum. Les examinateurs furent :
M. Vigouroux, S. S. I" secretaire de la Commission
biblique; le P. Fonck, S. J., directeur de l'Institui
biblique pontifical de Rome; le P. Gismondi, S. J.,
professeur de syriaque au meme Institut; le P. Janssens, 0. S. B., et le P. Frey, S. Sp. du s6minaire franaais.

(, Les examens s'ouvrirent au Vatican, le 25 janvier,
devant un nombreux public, oii l'on remarquait S. G.
Mgr Belmont, 6veque de Clermont. Tour a tour,
M. Souvay fut interrog6 par le P. Gismondi sur le
syriaque (chapitre de saint Matthieu de la Peschitto),sur l'ex6ghse hebraique du livre de Job (chap. I, 6-14;
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chap. xIV, 1-6), sur le texte grec du Nouveau Testament (I Cor., chap. Ix), - sur divers sujets d'introduction g&nirale de la Bible. Le soir, apres une preparation
d'une heure, i fit une lemon sur I'authenticitM du discours d'iliu dans le livre de Job,
" Le lendemain, eut lieu la soutenance de la these,
oiu le nouveau docteur fut a la fois remarquable par son
6rudition savante, sa m6thode rigoureusement scientifique et modeste dans la sagesse et la prudence des
conclusions : qualites auxquelles rendirent hommage
tous les membres du jury, apres une etude approfondie
du travail de M. Souvay, soumis depuis deux ans a leur
examen.
, L'objet de la these est la Mitrique des psaumes en
ktbreu. Nous ne ferons pas ici l'analyse de ce travail
minutieux et technique, oiu 1'auteur, partant des donn6es positives certaines, essaye de d6duire des hypotheses g6n6rales ou des lois sur les points obscurs de
la poesie hbbraique. Qu'il nous suffise de dire que la
soutenance valut a M. Souvay le titre de docteur et les
encouragements les plus flatteurs des examinateurs qui
I'engagerent a faire connaitre son 6tude pour le monde
savant et a la vulgariser pour les pr&tres et les fideles.
. Avec PUnivers, nous f6licitons le savant laureat
de l'entreprise qu'il a tente sur un sujet encore si
obscur, malgr6 les travaux les plus qualifi6s dont il a
&t6 l'objet. II fallait, pour l'aborder, sa connaissance
approfondie de l'h6breu, puisee a l'&cole de M. Pouget, notre excellent compatriote, et aussi son attachement passionne pour le texte sacri des psaumes. Avec
quelle affection, il aimait a retenir notre esprit et notre
pikt6 sur cettq partie de nos Saints Livres!
a Rappelons que la Semaine catholique, en 1902 et

I9o3, publia les premices des leqons si instructives sur
les psaumes que professait M. Souvay. Son dernier
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travail, poursuivi jusqu'au depart pour I'Am&rique, uit
encore une traduction des psaumes destinee a notre

usage, avec une introduction et des notes explicatives
sur la metrique et sur le texte sacri.

( Detail interessant : c'est a Panningen, auprbs de
M. Meuffels et du v6nere P. Nicolaux, que I'ancien

professeur de Saint-Flour, assura tout recemment, pendant deux mois, la preparation immediate de son examen. Depuis, il est en r6sidence a la Procure internationale de la Mission, 67, via San Nicola da Tolentino,
Rome.
a Au laureat, dont le succes honore a la fois la
Congregation de la Mission et le diocese de SaintFlour, nous offrons nos respectueuses felicitations.
t E.

T.

n

ALLEMAGNE
C'est a Mayence que les catholiques allemands ont
tenu 1'an dernier, 1911, leur assemblee annuelle A
laquelle on attache toujours un grand int6ert.
Une revue (i) en rend compte dans un article intitul6 le Mouvement religieux dans les pays de langut
allemande. De ce compte rendu, nous d6tachons le passage suivant:
( Le clerg6 regulier ne fut pas oublie, et, comme
dans les congres precedents, on s'eleva avec 6nergie
contre les lois d'exception qui existent encore dans
certaines parties de l'empire. c Nous, catholiques,
( s'ecria dans la premiere reunion publique le pr 6 sic dent du congres, le comte Von Galen; nous n'aurons
a ni repos, ni treve que tous nos ordres religieux, j&() Revue du clergi franfais, 25 janvier

1912,

p. I82.

a
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i suites, lazaristes, dames du Sacre-Caeur, ne solent
, completement delivrbs de toute loi d'exception en
a Prusse, dans la Hesse, dans le Wurtemberg, enBade
, et meme dans le Mecklembourg, la Saxe et le Bruntc swick. »

Ils'agit, on le sait, des lois d'expulsion port6es contre
ces communaut6s en 1872 et 1873.

DANEMARK
MISSION D'HELSINGOR (ELSENEUR)
C'est en 1904, le 29 fevrier, que quatre Filles de la

Charit6 arrivirent de France pour s'6tablir AElseneur.
Un missionnaire lazariste les accompagnait.
Nous transcrirons d'abord quelques renseignements
gineraux sur le Danemark et nous dirons ensuite
quelle est, au point de vue religieux, la situation de la
mission d'Elseneur.
Le Danemark n'a plus que 38 ooo kilometres carrds de superficie, c'est-&-dire a peu pres celle de trois de nos departements, depuis qu'k la suite d'une agression violente, il a &t6
amput6 du Slesvig-Holstein et du Lauenbourg. Sa population,
qui 6tait auparavant de 3 millions et demi d'habitants, fut
alors reduite &2 millions d'ames. En dehors des iles de Seeland, de Fionie, de Bornohlm et du Jutland, il n'a plus, d'un
empire autrefois tres vaste, que les iles Feroe, la terre glacde
d'Islande oh le feu couve sous les neiges iternelles, etle Groenland, dont les immenses plaines egalement glacees sont inhabitables.
Ce petit Itat est un des plus industrieux du globe. Sa
richesse agricole est merveilleuse. Son agriculture est tres
perfectionn6e. Qu'on en juge par ce seul fait: il vend chaque'
annie pour zoo millions de beurres exquis. Son commerce
annuel atteint tout pres de i milliard de francs. C'est le pays

oit il y a le moins d'illettrds.

La capitale, Copenhague, la ( Byzance du Nord ', sur le
Sund, est une trs grande ville de 400000o mes. C'est la clef de
la Baltique comme Constantinople est la clef du Bosphore.
Elle s'dleve a peine au-dessus du niveau des flots. L'aspect en
est majestueux. Le palais de Christiansborg est superbe. La
bibliotheque est une des plus considCrables du monde.
L'observatoire est un des plus vieux et des mieux outillis du
continent. Plus de cinquante mille navires passent et repassent chaque annie k portee de ses forteresses.
Parmi les autres villes danoises, il faut dire un mot d'Elseneur, la ville tragique, aux terrasses fameuses ou le g6nie de
Shakespeare faisait errer le malheureux Hamlet. Elseneur est
situde A l'endroit le plus resserrd du Sund; et jadis elle exigeait un droit de p6age de tous les navires: c'dtait un riche
revenu. En 1855, les Etats-Unis et avec eux seize autres puissances rachethrent ce droit et le payerent 87 millions.
En 8oI, l'amiral anglais Nelson, a la tate d'une flotte formidable, vint sommer Copenhague de se rendre. Mais Ia difense fut telle qu'il dut se retirer. Quelques annies plus tard,
en 1807, le cabinet anglais crut se venger de cet dchec en
bombardant et en incendiant a demi la vaillante citd, sans
declaration de guerre. L'empereur Alexandre I", et avec lui
presque tous les souverains de cette 6poque, protestbrent
contre ce c crime ,.

Quelques mots maintenant au sujet du Slesvig-Holstein. Ces duch6s, avec le Lauenbourg, 6taient au Danemark depuis
huit cents ans; quand, tout k coup, en 1848, une partie de la
population, qui 6tait d'origine et de langue allemandes,
reclama son autonomie. Kiel se souleva. La Conferation germanique, poussde par la Prusse, prit fait et cause pour les
insurgis qui, cependant, furent battus. Mais, en 1863, peuapres
l'avbnement de Christian IX, M. de Bismarck, qui convoitait
une partie de ce territoire et notamment le port de Kiel, soutint les pr6tentions du pritendant au tr6ne du Slesvig.
La guerre fut d6clarde: 28 ooo Autrichiens et 45 ooo Prus-

siens envahirent leJutland. Les Danois se battirent hdroiquement. Ils durent enfin ceder au nombre et abandonner les
deux provinces. A la paix, il fut convenu que la population
d6tachee du royaume serait consult6e. On ne I'a jamais fait.
Le Slesvig-Holstein fait partie de l'empire allemand. Kiel est.
devenu un de ses plus grands ports.
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Au point de vue religieux, le Danemark qui 6tait
catholique, passa vers I536 au protestantisme.
Vers ces derni:res annies, dans tout le Danemark,
il y avait environ l0ooo catholiques, 20 pretres s6culiers ou environ, et 25 pretres religieux : Jisuites,
R6demptoristes,'Lazaristes, Camilliens, Petits-Freresde-Marie. II y a, a Copenhague, une &coledirig6e par
six Petits-Freres-de-Marie. Les religieuses sont plus
nombreuses : soeurs de Saint-Joseph de Chamb6ry
(environ 250), soeurs de Sainte-Elizabeth, Franciscaines, Filles de la Sagesse...
Voici maintenant l'Ptat de la petite mission d'Elseneur en 1911 :
La population est de 12000 habitants; les catholiques sont I o.
II y a quatre missionnaires lazaristes : deux pretres
et deux freres coadjuteurs. II y a une iglise catholique.
Les Filles de la Charit6 sont au nombre de 5. Elles
ont une &cole avec 5o 6lves, un ouvroir et un dispensaire. Les protestants eux-memes ont pour elles beaucoup d'6gards.

ESPAGNE
Lettre de la Seur EZCURRA, Fille de la Chariti,
a M. A. FIAT, Supirieur gindral
Valladolid, 2o decembre 1911.

II m'est toujours tres doux d'accomplir le devoir
filial de vous feliciter pour la grande fete de Noel et
de vous exprimer a cette occasion les vaeux de la petite
famille. Que le divin Enfant, mon trbs honor6 Pere,
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vous-comble de ses plus douces b&nedictions et qu'il
vous accorde une tres heureuse ann6e.
Bien que vos occupations soient tres nombreuses, il
me semble que vous lirez avec plaisir les consolantes
nouvelles relatives a nos jeunes garcons; leur pi6t6 va
en augmentant depuis que je vous ai suppli6 de prier
pour eux a l'autel de l'Apparition.
Je vous ai deja parlk de cette ceuvre : c'est une maison de correction oi les autorit6s civiles font conduire
tout ce qu'il y a de plus chenapan et de plus abandonn6 parmi les garcons au-dessus de quatorze ans,
pour tacher d'en faire des hommes honnetes et travailleurs. Or, voici qu'une fois arrives ici, avec quatre
pauvres sceurs que nous sommes, sans zelateurs pour
les faire entrer dans l'ordre, et sans autres armes que
la bont6 et la r6flexion, on arrive, par la grace de
Dieu, a faire d'eux tout ce qu'on peut desirer qu'ils
soient pour leur bien.
MM. leurs aum6niers en sont idifids. Plusieurs de
ces enfants font la communion tres friquente et quelques-uns la font tous les jours. Deux qui sont arriv6s
il n'y apas bien longtemps (dix-sept et vingt ans) n'ont
pas encore fait la premiere communion; leur m6tier
6tait le vol.
Parmi nos braves garcons, quatre sont d6ja admis
dans une communaut6 de religieux, et ces jours derniers, un de nos jeunes p6nitents demandait i un des
aum6niers : " Mon PNre, oh tue-t-on encore les chr&tiens? Je veux y aller; je dois beaucoup au bon Dieu
et je l'ai trop offense. ,
Veuillez nous accorder i nous et a nos enfants votre
paternelle benediction.
J'ai I'honneur d'etre, etc.

Seur EgcuRgA,
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NOTES HISTORIQUES
SUR LA CONGREGATION DE LA MISSION EN ESPAGNE

V. -

REUS (Catalogne), 1758

(Annales, 6dit. espagnole, 191o, p 368. -

Traduct.)

REUS est une ville de la Catalogne, a 14 kilometres
au nord-ouest de Tarragone. Elle communique avec la
M6diterranee. Elle fait partie de la province et du diocese de Tarragon'. Sa population est de 28 ooo habitants.
La ville de Reus 6tait autrefois une place forte.
Etablie dans une belle plaine, sur un plan lge6rement incline, Reus est une cit6 assez bien bitie. Elle a
son port au village de Salon, avec lequel elle communique par un canal de 8 kilometres et par un tramway.
C'est une station du chemin de fer qui va de Tarragone
a LUrida, et, de la, a Saragosse et A Madrid.
Originede la maison dela Mission i Reus. -Mgr Pierre
de Copons, archeveque de Tarragone, fut l'instrument
dont Dieu se servit pour 6lever cette nouvelle fondation. Mgr Copons avait ete chanoine de la cathedrale
de Barcelone et vicaire g6n6ral de la mime 6glise,
inquisiteur apostolique du saint tribunal de Catalogne et iveque de Gerona. Pendant qu'il remplissait
ces charges, il connut les Pretres de la Mission et
appr6cia leurs ceuvres. Devenu archeveque de Tarragone, il procura durant bien des ann6es des missions
aux villes et aux campagnes de son diocese. Alors,
desireux de perp6tuer de si utiles secours religieux,
il r6solut de fonder a Reus une maison de la Congr6gation de la Mission.

Pour cela, il s'adressa en 1741 au superieur de la
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maison de Barcelone. C'6tait alors M. Joseph Tort,
qui lui donna tous les renseignements necessaires.
Le prelat obtint, en septembre 1745, le consentement du clerg6 de la ville et alors il s'adressa lui-meme
a la municipaliti de Reus, demandant I'autorisation
de fonder en cette ville une maison de mission et un
seminaire sous l'invocation de saint Vincent de Paul.
La municipalite donna son consentement le 15 septembre 1745; elle imposait quelques conditions et accordait quelques privileges.
Le 27 janvier 1746, Mgr 1'archeveque de Tarragone
itablit un acte de fondation, d'apres lequel les Pr&tres
de la Mission ; Reus, 6taient oblig6s d'instruire les
ordinands en leur maison et de leur donner les exercices spirituels avant l'ordination; d'admettre aussi

tout ecclesiastique on laique qui disirerait pratiquer
lesdits exercices spirituels. Ils 6taient obliges 6galement de pr&cher des missions au peuple dans les villages et hameaux. Et, d'autre part, le prelat transf6rait,
a perp6tuitA, aux Pretres de la Mission de la maison
de Reus et a leur communaut6 pour leur subsistance,
les immeubles, propri6tes, pensions, rentes et autres
biens notes plus bas, composant la somme de dix-neuf
mille quatre cent trente-six livres barcelonaises. Il restait A obtenir I'approbation royale. Mgr Pierre Copons
6tait mort en 1753; son successeur A l'archevech6 de
Tarragone fut Mgr Jaime Cortada. Enfin, le roi signa
le d6cret de la fondation de la maison de Reus. Les
demarches avaient dur6 l'espace de dix-sept ann6es,
savoir de 1741 & 1757. Une maison fut lou6e pour y
recevoir les Missionnaires et un terrain fut achete pour
bitir l'6glise et la maison de la Mission. Enfin, au mois
de fevrier I758,arriverent a Reus, M. Paul Canudas et
Joseph Delmau, lazaristes, accompagn6s d'un frere
coadjuteur, et ils commencfret leur ticbe apostolique,
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M. Cayetano Barraquez y Roviralta, chanoine de la
cathedrale de Barcelone dans son ouvrage intitule :
les Maisons religieuses en Catalogne durant le premier
tiers du dix-neuvieme sikcle, au tome II, page 593,
s'exprime ainsi : t La maison des Lazaristes de Reus
est convertie en maison de charit6 ou asile. Elle s'6leve a co6t d'une large promenade au nord-ouest,
appelee a cause de cette maison Promenade du Siminaire, quoique son nom originaire soit Promenade de
la Mata. L'6difice se trouve en face d'une porte oi se
termine la rue appelee Castellar,mais plus communement rue du Seminaire. L'6difice, fort convenable, est
prec6de d'une cour cl6turee.
" En 1835, 1'6glise n'etait pas encore terminee et la
communaut6 utilisait pour le culte une chapeile provisoire qui se trouvait a l'entree, a main droite. Cette
chapelle poss6dait seulement un autel ou peut-atre
deux. En cette annee n6faste de la revolution en Espagne, il n'y avait de biti pour 1'6glise definitive que
les maitresses murailles et les arcs transversaux de la
vofte. L'glise 6tait situ6e au centre de l'6difice et
tout autour se trouvait la maison. Les corridors voft6s
etaient trbs larges. L'edifice comprenait deux hauts
etages.
c Un jardin 6tait joint a cette maison: il se trouvait
par derriere au nord-ouest.
c En 1835, s'y trouvait une petite communaute composee de quatre ou cinq Missionnaires accompagnes,
sans doute, de deux ou trois freres coadjuteurs. ) Tels
sont les d6tails donn6s par M. Barraquer y Roviralta.
L'eglise, dont la construction avait 6te suspendue
en 1835, ne fut termin6e qu' la fin du dix-neuvieme
siecle, et gr&ce &la g6nerosit6 de I'insigne bienfaiteur
JeanRequesens, archipr&tre et prieur de Reus, lequel
paya et dirigea les travaux voulant que I'on suivit le
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plan ancien conserv •i 'h6tel de ville. L'inauguration
fut faite le 12 juin 1896, en la fete du Sacri-Caur de
Jesus. Cette 6glise est de style roman; elle est peinte
simplement, mais avec goit.
Cette 6glise est d6diee A saint Vincent de Paul dont
la statue, plac6e au-dessus de l'autel principal, est plus
que de grandeur naturelle: elle fut offerte parle bienfaiteur cite deja et elle est l'ceuvre d'un habile sculpteur, II y a deux autres autels, consacres I'un A la
Vierge Immacul6e et I'autre au glorieux patriarche
saint Joseph.
(Euvres et occupations des Missionnairesde la maison
de Reus. - Accomplissant les intentions du fondateur
de cette maison, le regrett6 Mgr Copens, archev6que
de Tarragone, les Missionnaires s'employaient & 1'education et A l'instruction des ordinands, leur enseignant
la thtologie morale et la th6ologie pastorale, ainsi
que la liturgie.
Unis au clerg6 s6culier, aux Franciscains et aux
Cannes, qui poss6daient aussi des maisons a Reus,
les Pr6tres de la Mission travaillaient efficacement au
bien des habitants de la ville, entendant les confessions dans la modeste chapelle de la maison. Une

autre occupation des Lazaristes a Reus furent les missions auxquelles les obligeait le contrat pass6 avec
leur fondateur.
Suppression de cette maison; essais de restauration.Le roi Charles III qui avait expuls6, en 1767, les Pires
J6suites de l'Espagne, inqui6ta aussi bien d'autres
communaut6s religieuses, parmi lesquellesoncompteles
Missionnaires Lazaristes de Reus. Le roi les expulsa
de leur demeure et en attribua la possession a la mai-

rie de Reus. Les Pr6tres de la Mission purent cepen-
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dant rester a Reus, grice a la municipaliti qui leur
itait sympathique et grace a la bienveillance des personnes influentes.
Plus tard, lors de la guerre de l'Indpendance, en

1811, les Missionnaires durent, pour la premiere fois,
quitter leur residence si aimee qui fut convertie en
h6pital militaire quand les Francais assaillirent Tarragone. En I8I5, ils y retournerent; mais

a cause du

soulkvement de Riego en 1820,ils durentl'abandonner
de nouveau cette annie-li, et la municiplite destina
I'annee suivante cet immeuble a devenir lazaret, parce
que la fivre jaune s'6tait diclarbe a Barcelone et dans
d'autres villes. Toutefois, grace a sa situation tres
salubre, Reus ne fut pas atteint par le fl6au. En 1824,
le roi d'Espagne ayant recouvre sa libert6 retablit le
regime absolu; les Lazaristes retourn&rent a Reus, oi
ils demeurerent jusqu'en 1835.
A cette 6poque, Reus fut abandonne d6finitivement
a cause des attentats et des assassinats que les r6volutionnaires commirent contre les religieux. Le 17 avril
1836, la mairie de Reus, s'appuyant sur les droits
anciens donn6s par Charles III a cette ville, destina
la maison de la Mission k devenir un asile ou maison
de charit6, oeuvre qui existait g Reus depuis 18og.
Dans l'ancien immeuble des Missionnaires, les Filles
de la Charit6 servent aujourd'hui J4sus-Christ en la
personne des pauvres et des abandonn6s.
La Congregation de la Mission ayant &t6 retablie en
Espagne en 1852, les Missionnaires penserent pouvoir
relever leur 6tablissement de Reus. Mais il fut impossible de recouvrer I'ancien immeuble affect6 aux ceuvres d6ej citees.
M. Jean-Baptiste Costa, pretre de la Mission, visiteur en Espagne, 6crivit le 27 octobre I853 a Mgr l'archeveque de Tarragone, le priant de vonloir biem c46;
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aux Missionnaires le convent des PNres Franciscains
situi en la ville de Vails. L'archeveque n'acceda pas
a cette demande; mais, a la place, il offrit aux Missionnaires le couvent de la Merci dans la ville de Montblanch. Ils refuserent, cette ville Atant trop distante
du college de la Selva oi ils voulaient continuer a diriger les Filles de la Chariti. Depuis cette epoque, d6ji
lointaine, on n'a plus essay6 de relever la maison de
Reus.
Supirieurs de la maison de Reur. - II reste peu de
renseignements sur le personnel ayant habit6 la maison de Reus. Voici la liste des superieurs qui la gouvernxrent. Nous avons pu recueillir les noms suivants :
SUPERIEURS

CANUDAS (Pablo), 1758;
GOMEZ (Raymond), 1780;
VALHONESTA (Pedro), 1800;
COLL (Jos6), 1824;
BORJA (Antoine Jose), i83o;
VEHIL (Jaime), 183o;
SANTASUSANA (Ignacio), 1833.
Voici quelques renseignements sur chacun de ces Missionnaires :
CASUDAS (Paul) fut Missionnaire de la maison de Barcelone depiis
1752 jusqu'en 1758; il donna diverses missions avec d'excellents resul.
tats.
GOMEz (Raymond) assista comme d6put6 & la seizieme assemblie
generale qui eut lieu k Paris, Ie to mai 1788; il 6tait alors sup6rieur de
la maison de Reus; 'autre diput6 de la province d'Espagne fut M. Philippe Sobies, alors superieur de la maison de Guisonaz. II accompagnait M. Fernand Nualart, superieur de la maison de Barcelone et
visiteur.
VALHONESTA (Pierre) fut aussi sup6rieur de Guisona et de Badajoz.
CoLL (Joseph) etait Missionnaire de Barcelone durant les annies
1797,18o2 & 1807, 1817 et 1819.
VKHILL (Jacques) fut pendant quelques annbes Missionnaire de la
maison de Barcelone Avant d'&tre superieur, de cette maison il i'avait
6te de la maison de Valence.
SANTASUSANA (Ignace) naquit le 5 avil 187 k Manrmse, province de
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liarcelone; il entra dans la Congregation le z4 fevrier 1804, AgA de dit-

sept ans. Sans que, au commencement il jait eti signalk par ses talents,
il possedait un jugement sur et droit et son application constante & I'tude, surtout k celle de la thiologie morale, fit qu'il devint un maitre
excellent en cette science. Quand 6clata en Espagne la revolution
de A835, M. Santasuna etait superieur de la maison de Reus qu'il dut
abandonner avec ses compagnous. II se rendit en France, oi il demeura
quelques annees; ii s'y montra homme de vertu et de science. Nommi
en 1849 isiteur de la province d'Espagne, il assista i la vingtibme
assemblee qui eut lieu le 3o juillet de la meme annie k Paris. La maison de Madrid ayant eti de nouveau ouverte en i852, M. Santasunafut
nomm6 superieur et conserva ces fonctions jusqu'en t853. II fut remplace dans cette charge par le Visiteur M. Bonaventure Armengol. Pendant les difficiles et perilleuses questions suscitees i cette ipoque au
sujet du gouvernement des Filles de la Charite, il se trouva toujours du
c6te du Superieur general de la Congregation, M. ttienne. Celui-ci
l'avait appel6 prks de lui, lorsqu'il fut ecart6 de Madrid par la persecution. M. Santasusana dirigea alors le college de la Selva, pres de Reus,
durant quelques mois, et ii putbient6t retourner a Madrid et reprendre
son office de directeur des Filles de la Charit6. En 1862, ayant eu une
attaque de paralysie, il dut abandonner son emploi; il s'kteignit peu i
pen et mourut le 13 fevrier 1867.

ITALIE
LE SiMINAIRE DE CALTAGIRONE
C'6tait un reve qui durait depuis 1816, date de la
fondation du diocese de Caltagirone. Beaucoup cxaignaient que ce fut 6ternellement un rave. Grace au zele
perseverant de l'6veque Mgr Damaso Pio de Bono, le
reve est devenu une r6alit6 : le s6minaire possede desormais un local fixe et convenable.
De maison de louage en maison de louage, les s6minaristes avaient bien fini par se r6fugier dans un local
que 1'on avait d6crit6 definitif, mais il etait c6l1bre
en Sicile et jusqu'a Rome par son manque absolu d'hygiene et de commoditis. L'entr6e 6tait celle d'une prison obscure et humide. On s'en rendait si bien compte
que quand arriverent les Pretres de la Mission on
n'osait le leur faire visiter de peur de les 6pouvanter
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et dd leur faire reprendre le train. Aussi les nouveaux
directeurs, avec l'actif M. Durand comme sup6rieur,
s'occuperent-ils aussit6t de rechercher un local plus
hygiinique et mieux situe, bien persuades qu'avoir un
local convenable est un des grands facteurs de 1'6ducation de la jeunesse cl6ricale. L'ceuvre n'6tait point
facile. Point de ressources, et. oi bgtir? De la municipalit6 dependait la solution de la difficulti, mais ce
n'etait point facile d'obtenir quelque chose pour le
seminaire, vu qu'autrefois on avait renonc6 a tout droit
sur ce point. Apres bien des contretemps qui ne d&couragerent pas leur tenacit6, 1'6conome du s6minaire, le
secr6taire de l'Nveche et le maire de Caltagirone, le
cel6bre abbe Sturzo, arriverent a trouver una combinazione. La municipalit6, pour se liberer du fort loyer
annuel qu'elle devait payer pour 1'v&vch, offrit a l'ev6que comme palais 1'ex-couvent de Saint-Francois-d'Assise, lequel 6tait aseez vaste pour accueillir aussi le
s6minaire. Cet ancien monastere de conventuels servait de tribunal et de caserne de gendarmes. On aurait
bien voulu que le seminaire eit un local tout a fait
s6pare et completement adapt6 aux exigences d'une
maison d'6ducation. Mais la question financi.re, la
situation juridique cr6ee par d'anciennes renonciations
et l'horreur de l'ancien local ne permettaient pas d'h6siter un instant. D'ailleurs, le vaste 6difice pouvait tres
bien se diviser et convenablement s'adapter. Monseigneur signa done avec empressement le contrat avec la
municipalite. L'argent disponible ne suffirait pas? il
y aurait la Providence. L'on se mit vaillamment i
'ceuvre.
Apres les travaux les plus necessaires d'adaptation,
executes f brilement pendant les vacances de 19xo, les
seminaristes purent dire adieu a leur vieille prison et

s'installer en novembre dans leur nouveau local. Les tra-
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vaux, cependant, 6taient loin d'etre finis; pendant que
les s6minaristes etudiaient, les ouvriers continuaient i
travailler. On fit pour le mieux dans cette paix relative. En novembre 1911, les travaux du s6minaire etant

fort avanc6s et le palais 6piscopal completement termine, on d6cida de proc6der a l'inauguration solennelle du nouveau local. Elle eut lieu le i d6cembre,
jour de Saint-Damase, patron de l'eveque et treizieme
anniversaire de sa consecration 6piscopale.
La fete fut fort bien reussie. Une commission compos6e du vicaire g6neral, des principales dignites du
chapitre et du sup6rieur du seminaire, avait dresse
un programme tres complet et qui fut fidelement execute. On lit dans le journal catholique l'Asione, le
compte rendu tres exact qu'a fait de la fete un temoin
oculaire, Mgr Yatrini, qui 6tait venu a Caltagirone
pour representer le s6minaire metropolitain. Ce fut
surtout une belle fete ecclesiastique. Tous les cures et
doyens avaient 6ti gracieusement invites par le superieur du s6minaire et aucun ne manqua & l'invitation.
II 6tait touchant de voir tous ces pretres v6nerables se
presser, en habit de choeur, autour. du tr6ne de leur
6veque. La ville de Caltagirone a vu rarement de spectacle aussi beau et aussi 6mouvant, et le grand orateur,
Mgr l'eveque de Piazza, dans un discours splendide,
sut bien interpreter les sentiments de tous en parlant
sur I'unit6 de l'Eglise. Son discours 6tait un tres eloquent commentaire des paroles de Notre-Seigneur
apres la Cene et surtout de ces mots : ( Mon Pere,
qu'ils soient un pour qu'on reconnaisse que tu m'as envoy6. )
De la cathidrale, on passa au palais 6piscopal.
Monseigneur l'6veque, qui professe un culte special
pour saint Vincent de Paul, voulut donner la premiere
place &la charite pour les pauvres. Avant toute autre

ceremonie, il servit a table de ses propres mains douze
pauvres de la ville. Vinrent ensuite les receptions officielles, puis on se dirigea vers le seminaire.
Le nouveau et vaste r6fectoire, orn6 avec goft, reunissait tout le clerg6 et le s6minaire dans de fraternelles et cordiales agapes. L'esprit et le coeur y furent
aussi a la fete. M. le Supirieur se fit 1'interprkte de
tous en celbrant cette union si intime du clerg6 et des
fils de saint Vincent de Paul, et en expliquant la signification de cette fete a laquelle participaient I'illustre 6veque de Piazza, le maire de Caltagirone, le
recteur du seminaire de Catane, celui de Piazza et 1'l6ite
du clerge rigulier et seculier. Parlant de l'affection du
Souverain Pontife pour les seminaires, il montra l'importance de 1'acte qu'on faisait en ce jour. L'ex-couvent
de Saint-Francois redevenait un foyer de priere et de
vie profonde pour tout le diocese et pour la Sicile.
En Italie, dans le pays du marbre, il n'y a pas d'&v&nement tant soit peu important sans une inscription
commemorative. Une plaque de marbre dans le magnifique cloitre d'entr6e rappellera done notre fete a la
posteritY. Elle fut inauguree dans la soiree apres la
benediction solennelle de tout le local. Don Luigi
Sturzo, le maire de Caltagirone, devant une foule imposante et choisie, en souligna l'importance et la signification avec cette eloquence qui lui a conquis Caltagirone et lui vaut une place si grande dans le mouvement
social italien.
Une belle conference fut ensuite donnee par le seminaire avec projections lumineuses et entrecoup6e de
chants artistiquement executes. La benediction du
tres-saint Sacrement avec le Te Deum cl6tura dignement cette fete inoubliable.
emile NEVEU.
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POLOGNE AUTRICHIENNE
Lettre de M. SLOMINSKI, Pritre de la Mission.
Visiteur, a M. A. FIAT, Supirieurginiral.
(Suite; voyez ci-dessus p. 44.)
Cracovie, le 27 aoCft gs91.

M. Paszyna commenca en faveur de la colonie polonaise ses travaux a Peine. Voici ce qu'il m'en 6crit,
dans sa lettre du 12 juillet :
c Peine est une jolie ville situee sur les rives de la
Fuse. Sa population est d'environ 17 ooo habitants,
desquels 3 ooo a peu pres sont catholiques, environ
3oo sont juifs et le reste protestants. On y rencontre
principalement des fabriques de fer, d'alcool, de
sucre, etc. Les Polonais y sont au nombre de ioo, tout
au plus, mais a Veschelde, localiti situee a une quinzaine de kilometres d'ici, il y en a parait-il pres de 5oo.
Les uns cultivent la terre, les autres sont occupes dans
les usines.
( Je commengai ma besogne le 8 juillet. Nos Polonais
arriverent &1''glise des les cinq heures et demie du soir
par petits groupes. Je confessai jusqu'& neuf heures
et demie. Ceux qui 6taient venus par le train du soir,
passerent toute la nuit a l'6glise, chantant des cantiques pour ne passe laisser gagner par le sommeil. Mon
travail de mission commenca serieusement le lendedemain, 9 juillet. Des les six heures du matin, arriverent des groupes d'ouvriers et d'ouvrieres venus de
Vechelde et des environs; ils entourerent bient6t le
confessionnal. A huit heures, je dis une messe votive,
apres laquelle je me remis a confesserjusqu'& dix heures
et demie. Je fis ensuite un sermon polonais sur la
necessit6 de travailler au salut de son Ame, apres quoi
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je retournai an confessionnal oi je restai jusqu a
trois heures de l'apres-midi. A quatre heures, b6n6diction du tres saint Sacrement, a laquelle tous nos
Polonais 6taient presents. Je confessai pendant cette
journ6e environ cent vingt personnes; pour la plupart
des jeunes filles occupies dans les fabriques des environs. Chaque p6nitent recevait apres la confession
une petite brochure intitulie a Prends-moi pour compagnon de voyage n. Mgr 1'6vbque de Hildesheim
m'a envoy6 ici un grand nombre de ces petits livres
qui renferment de pr6cieux conseils. Ce digne pasteur est plein de bienveillance et de sollicitude pour
les Polonais de son diocise. C'est grace a son initiative
aussi que l'on fit imprimer en polonais une sorte
d'appel, annoncant a nos compatriotes l'arriv&e d'un
missionnaire. Ces feuilles furent affich6es partout sur
les murs de 1'gglise.
( Je dois ajouter, qu'&ma grande satisfaction,je n'eus
nullement besoin de chercher les Polonais, ni de les
engager a prendre part & la mission et a se confesser,
ce que je redoutais tout d'abord. Au contraire, les
patrons eux-mEmes, quoique protestants pour la plupart, se font un devoir d'envoyer leurs ouvriers polonais A confesse. Hier, le 1 juillet une dame, la femme d'un econome des environs de Rosenthal, m'amena ellememe une quarantaine de personnes, des Polonais originaires du duch6 de Posen. De meme, un protestant
m'envoya aussi deux garcons et une jeune fille avec une
lettre oi en toute confiance disait-il, il tenait a m'informer sur ces 4 bons sujets de Polonais ), me priant
de ne pas les m6nager &la confession, car lui-meme ne
pouvait en venir a bout. Aujourd'hui, de nouveau,
j'6tais dans ma chambre, quand un gros personnage
allemand entra comme une bombe, me denongant qu'il
avait vu un certain prktre qui, depuis la veille, etait &
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boire dans un cabaret. C'itait a moi, dit-il, d'user de
mon autorit6 de pretre et de missionnaire pour lui
d6fendre d'agir de la sorte. D'autres m'apportent, pour
que j'en prenne connaissance, les contrats qu'ils ont
conclus avec nos ouvriers polonais. Autant que j'ai pu
m'en rendre compte, nos Polonais sont satisfaits et de
leur besogne et de leurs patrons, a part de rares
exceptions. On leur permet g6neralement d'aller a
l'6glise, meme pendant la semaine quand ils le demandent, ils viennent done me trouver le matin ou bien
dans la soiree et tous se confessent a tour de r6le. n
Dans sa seconde lettre du I" aoft, M. Paszyne

m'6crit ce qui suit : a Mon sejour a Peine dura deux
semaines entieres, c'est-a-dire du 7 juillet jusqu'au 22.
Pendant tout ce temps, je recus beaucoup de marques
de sympathie, non seulement de la part de M. le curt
Reinhart et de son vicaire, mais aussi du c6t6 de la
population tout entiere. C'est dans 1'apres-midi du
samedi et pendant la journee du dimanche que j'avais
le plus a faire, car les Polonais qui demeurent ici sont
pour la plupart employes dans les usines. Le samedi
done, je confessais ordinairement jusqu'i une heure
avanc6e de la nuit, et le dimanche jusqu'i trois heures
de l'apres-midi. Dans ce moment-ci, on ne recoit plus
de nouveaux ouvriers polonais dans les fabriques de
Peine, et ceux quiy sont etablis, quelques-unsdepuisune
vingtaine d'ann6es, ne songent pas a quitter leur poste
pour retourner dans leur pays. J'ai eu ici, . la cure, la
visite de quelques compatriotes qui parlent tris mal le
polonais d6ja, et les larmes leur venaient aux yeux en
me racontant que leurs enfants seraient bient6t completement germanises, puisqu'ils frbquentent les 6coles
allemandes.
c Pendant mon sejour a Peine,je confessai quatre

cent soixante Polonais, disperses dans les fabriques de
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Peine, de Vechelde et dans diff~:entes fermes, comme
celle de Rosenthal, etc. Le dernier jour, il m'arriva
encore une jeune fille, originaire de Cracovie et demeurant depuis quelques ann6es a Vechelde. Elle vint me
demander de lui faire faire sa premiere communion,
ce a quoi je consentis volontiers, bien entendu.
, Ce fut le 20 juillet que je partis pour Hildesheim,
oi je devais rencontrer M. Witaszek. Nous nous rendimes ensemble chez l'6veque, qui nous fit le meilleur
accueil. D'apres la conversation, nous pumes juger
que Monseigneur avait fort a cceur le sort de nos 6migres polonais. Cette visite faite, je retournai a Peine
le lendemain matin, mais seulement pour y prendre
cong6 de M. le cure, du vicaire et de nos Polonais et
je quittai ce premier poste de mission en emportant un
agreable souvenir.
< Passant par Hildesheim, je me dirigeai vers Ringelheim em Harz, ou j'arrivai vers midi. M. le cure
mit i ma disposition trois de ses plus belles chambres
et pendant tout mon sejour chez lui, il fut d'une grande
politesse et d'une grande cordialit6. L'6glise, de style
roman, est tres spacieuse; elle appartenait autrefois aux
Sceurs de I'ordre de saint Benoit, puis plus tard aux
Peres b6n6dictins. Apres l'expulsion de ces derniers,
en 1802, on en fit une 'glise paroissiale. Le couvent
des Peres b6endictins fut transform6 en un superbe
palais. Tout pros de 1a, se trouve une immense ferme
qui appartenait aux memes religieux. Tous ces bitiments, de pierres massives, portant 9i et l1 des inscriptions latines, sont aujourd'hui entre les mains d'un
protestant. A c6t6 de la ferme se trouve un pare magnifique, I'ancienjardin des B6nidictins. Non loin de la se
trouvent les casernes ou baraques denos Polonais, qui
sont au nombre de vingt. Is sont originaires de la
Prusse occidentale, de Ja Galicie et du royaume de
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Pologne. Ringelheim est un village trbs propret, ayant
Papparence d'une petite ville. Les catholiques sont au
nombre de quatre cents a peu pres. Je me mis au travail
le jour m&me de mon arriv6e a cinq heures du soir. La
chaleur 6tait excessive, le thermometre indiquait
3o* centigrades, malgr6 cela l'6glise 6tait assez fraiche.
( Je me mets au confessionnal, les confessions vont
rapidement; malgre cela, le nombre des p6nitents ne
diminue pas; au contraire, a chaque instant, il m'en
arrive de nouveaux. Les heures s'6coulent, la fatigue
commence a se faire sentir et je suis loin encore d'avoir
fini ma besogne. La presence de M. le cure, un bon
vieillard, me donne du courage. Ce digne pasteur va et
vient dans l'6glise, fouille tous les coins, ramasse tous
les morceaux de cierges et de bougies et les allume
lui-meme, puis les apporte aux Polonais; a la fin ce fut
une v6ritable illumination. A onze heures, j'avais
confess6 cent quatre personnes, sans interruption.
Sentant grandement le besoin de repos, je fermai
l'6glise et me rendis a la cure, oit je me promettais
d'aller me coucher bien vite. Mais a peine avais-je
ferm6 la porte, que j'entends frapper a grands coups.
C'6tait un nouveau groupe de Polonais, au nombre
de seize, qui venaient se confesser. Ils 6taient venus
la nuit de Luter am Baremberg, localit6 6loignee de
Ringelheim d'environ 3 lieues. 11 fallait done sans
retard retourner a i'eglise pour entendre leurs confessions. Le lendemain 23 juillet, 6tait un dimanche. Je
me rendis au confessionnal a six heures et demie et y
restai jusqu'a onze heures et demie. Je confessai pendant ces quelques heures soixante-quinze Polonais,
venus de Ringelheim, Alt Wallmsden, Upren, Luter
am Baremberg, etc. Apres la grand'messe, je fis un
sermon et dans l'apres-midi, a trois heures, je donnai
la ben6diction du tres saint Sacremew Les cantiques
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polonais, doux et harmonieux a la fois, imurent tous
les assistants, non seulement M. le cure, mais grand
nombre d'Allemands venus pour assister aux offices
des Polonais. II est vrai de dire que les jeunes filles
polonaises chantaient ici avec beaucoup de sentiment.
Apres le salut, je distribuai la midaille miraculeuse et
inscrivis tous nos compatriotes dans l'Association de ladite m6daille. Dans l'apres-midi, je me rendis aux
baraques des Polonais, a Ringelheim, accompagn6 de
M. le vicaire. Au lieu de se r6jouir de ma visite, nos
Polonais se mirent a pleurer au souvenir de leur patrie.
Le lendemain, je fis une excursion a Alt-Wallmsden,
aussi pour voir nos Polonais. Je ne trouvai personne
dans les baraques, car tous travaillaient a la moisson.
t Durant mon sejour a Ringelheim, du 22 au 25 juillet,
je confessai cent quatre-vingt-quinze Polonais. Je
passais ordinairement mes soirees a enseigner le polonais a M. le vicaire, ce qui n'etait pas facile, vu les
difficultes de notre langue pour les Allemands. Le
mardi 25 juillet, je pris conge de Ringelheim, pour me
rendre

& Detfurth, mon troisieme poste de mission.

Apres une heure et demie de chemin de fer, j'arrivai a
la station de Gross-Dungen. A peine avais-je mis pied
a terre que deux enfants, un petit garcon et une petite
flle de famille polonaise, mais ne sachant que l'allemand, s'approcherent de moi en me disant : ( Par ici,
mon Pere, jevais vousconduire a Delfurth. J'aperqus
alors une petite charrette, mais si petite qu'a peine un
enfant y aurait trouv6 place. La petite fille y mit ma
valise, puis, elle tirant la charrette, lui la poussant, ils
prirent le chemin de Detfurth. Et moi per pedes apostolorum et par une chaleur 6touffante je me mis a leur
suite. Apres trois quarts d'heure de marche, nous arrivames k -Detfurth, ou M. le cur6 Kausser m'attendait
devant la cure. I me requt avec la plus grande cordia.
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liti, et pendant les quelques jours que je passai chez
lui il me traita comme un ami intime, me donnant
mille temoignages de sympathie. Je devais rester'
Delfurth jusqu'au 27. Les catholiques sont au nombre
de huit cents, dont une quarantaine de Polonais et quelques Ruthenes. Je commencai mon travail le mime
jour, vers les neuf heures du soir. Je confessai une
trentaine de jeunes gens et autant de jeunes filles, qui
travaillent a Bodenburg. Je fis ensuite une instruction
sur la d&votion A la tres sainte Vierge et distribuai la
medaille miraculeuse, aprbs quoi eut lieu la r6ception,
dans la confr&rie, de la m6daille. Je sortis ensuite de
l'6glise et attendis dans le cimetiere l'arriv6e de Polonais de Wesseln. Les fidles, restts A l'6glise, attendaient minuit, moment oi je leur donnai la sainte
communion. Apres l'action de grace, ils retouranrent
chez eux, ABodenbourg, iloigne de pros de 2 lieues.
Le lendemain, je me rendis a Wesseln, avec M. le
cur6, pour y visiter les Polonais et les Ruthenes;
je tenais aussi A savoirpourquoi ils n'etaient pas venus
se confesser la veille. Ceux du royaume de Pologne
s'excuserent en me disant, qu'il y avait entre eux des
malentendus etdes querelles, et que, pour.cette raison,
ils ne pouvaient aller A confesse. Les Ruthenes, de
leur c6te, me dirent qu'ils n'6taient pas venus, parce
qu'il n'y avait pas de pretre ni de communion ruthene.
Je m'efforcai de leur faire comprendre, que ce n'6tait
pas la un empechement, et que l'6veque ne pouvait pas
faire venir un pretre ruthene pour cinq personnes, et
qu'enfn Notre-Seigneur 6tait aussi bien present et tout
entierdans la sainte hostie que sous les deux especes...
Je les engageai a venir A I'eglise, leur promis de leur
donner des m6dailles, desimages, etc. lme promirent
d'abord, mais je vis qu'ils n'6taient pas convaincus et
que leirs promesses n'1tXaiet pas sipcrTs, 1No0s
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retournames done chez nous par une chaleur excessive.
En chemin, nous rencontrames grand nombre d'enfants; ils venaient au-devant de nous, nous tendant
familibrement la main, comme iis l'auraient fait Aleurs
camarades et nous disant tout simplement a bonjour! -.
Vers les quatre heures du soir, j'allai encore avec
M. le cure A Salzdetfurth, petite ville A quelques
minutes seulement de Bodenburg. C'est une station
climat&rique et en m6me temps une station de vacances
pour les enfants. I1 s'y trouve un magnifique sanatorium pour les enfants protestants. Les h6tels et pensions apparaissent qa et la au milieu des forkts qui
couvrent le flanc des collines. Une quantit6 de personnes viennent chercher 1i le repos et l'air frais des
bois. I1y a 1a aussi des mines de sel,et, par consequent,
des bains d'eau salee.
u Le soir, des les huit heures et demie, j'attendis les
p6nitents qui devaient m'arriver de Wesseln. II n'en'
vint que quatre. J'attendis encore jusqu'a onze heures,
mais en vain. Cette deception, qui 6tait la premibre
pendant mes missions, m'attrista beaucoup. Malgr6
moi, les paroles de Notre-Seigneur, adressees a la
ville de JCsusalem me venaient A l'esprit : Quid debni
tibi facere et non feci ?

( Je fis prier pour eux et leur envoyai des m6dailles
miraculeuses, espCrant que la sainte Vierge accomplirait ce que j'avais tente en vain. A Detfurth, je confessai trente-trois Polonais, la plupart du royaume de
Pologne et du duche de Posen. L'intendant de Wesseln,
M.Engelhe, est un fort honnete homme. II 6tait peine
de I'indifference de ses ouyriers polonais et ruthenes;
mais malheureusement il se sent impuissant Ay rem6dier.
( Le lendemain, 22 juillet, je fis encore une excursion
a Salsdetfurth, et, dans 'apres-midi, je pris la route de
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Hildesheim et me rendis au palais episcopal oi je rencontrai M. Witaszek. Je demeurai avec lui au s6minaire jusqu'au 28 juillet, jour oi je devais me rendre
. Hameln, mon quatrieme poste de mission. Je partis
de Hildesheim par l'express, a cinq heures du soir, et,
une heure apres, j'ftais A la station de Hameln, oh
M. le cure m'attendait d6ja. M. le cure Heine est un
Allemand de taille athletique, ce qui ne 1'empeche pas
d'etre plein de delicatesse et de cette bonte ronde qui
rend la vie facile. 11 me fit done le meilleur accueil,
d'autant plus qu'il aime beaucoup les Polonais, et a
meme pour eux une certaine faiblesse, ce dont j'ai eu
l'occasion de me rendre compte moi-meme. Nous fimes
le.trajet de la gare a la cure en fiacre. Le bon cure me
choisit la chambre la plus fraiche de toute la maison,
et j'y trouvais toujours une boisson rafraichissante,
sorte de limonade qu'il pr6parait lui-meme et m'apportait meme jusqu'h la sacristie, quand je confessais longtemps sans intervalle. II me tirait alors adroitement du
confessionnal, me recommandant d'un ton paternel de
m6nager ma sant6. Souvent aussi, il venait me trouver
dans ma chambre, m'apportant des fruits, du raisin et
tout ce qu'il a de meilleur. En un mot, c'est un bon papa.
u Cette mission est la seconde que j'ai eue en ville.
Hammeln compte environ deux mille deux cents habitants. La moitie de la population est catholique. Dans
les environs, ily a beaucoup de Polonais,pourla plupart
du royaume de Pologne, du gouvernement de Kielce et
de la Galicie. L'6glise, qui n'est pas grande, est de style
gothique tris original; elle est sans votte et eclaireeA
lalumiere electrique. Des le debut, M. le cur6 me donna
des details precis sur le travail qui m'attendait. Une
semaine a l'avance, il m'avait demande de 1'avertir par
telegramme du jour de mon arrivee et du temps que je
pouvais copsacrer a sa paroisse, afin, disait-il, de me
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preparer un plan bien exact de la besogne et de s'entendre a l'avance avec les patrons. II me pr6senta done
une liste des Polonais qui devaient venir se confesser.
Tout aurait At6 pour le mieux, si les Polonais s'6taient
conformns a l'ordre indiqu6; mais presque tous s'6taient
r6serv6s pour le dimanche, de sorte que le confessionnal 6tait litteralement pris d'assaut; malgr6 les
barricades que M. le cur6 avait fait 6lever autour de
moi pour me pr6server, ils passaient par-dessus les
bancs et se pressaient autour de moi, de sorte que je
pouvais A peine respirer. Le jour de mon arrivie, je
confessai d'abord douze Polonais venus vers le soir.
Ne voyant plus personne, j'allai me coucher, mais a
peine commengai-je A sommeiller qu'un nouveau
groupe arriva A 1'6glise. Je confessai jusqu'A onze
heures, puis je distribuai a tous, les memes brochures
qu'a Peine: <Prends-moi pour compagnon de voyage ,,
et quelques feuilles sur l'alcoolisme. Aprbs minuit, je
leur donnai la sainte communion, apres quoi,ils retournerent chez eux. Le samedi, d&s les six heures du
matin, j'ytais au confessionnal; le plus grand nombre
arriva vers le sbir, je confessai de nouveau jusqu'a
minuit, apres quoi je donnai la sainte communion. Le
dimanche, les confessions m'occuperent encore de
six heures jusqu'a deux heures de l'apres-midi, cent
vingt personnes s'approcherent du sacrement de la
p6nitence. Apres la grand'messe, il devait y avoir un
sermon polonais, mais j'attendis longtemps en vain que
les Allemands quittassent 1'eglise. A la fin, j'entonnai
le cantique polonais < Tendre Mere , sans plus de
r6sultat; tous 'taient rest6s, Polonais et Allemands.
Je commenqai done mon sermon et ensuite je me remis
A confesser jusqu'a deux heures. Nulle part je n'ai vu
nos compatriotes entourbs d'autant de sollicitude qu'ici,
grace au d6vouement et A la boont de M. le cure. J'en
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confessai pendant ces quelques jours deux cent
soixante-quinze. Aujourd'hui, je visitai encore 1'h6pital
protestant, oi je confessai une jeune fille polonaise
des environs de Brcslau. Je lui apportai la sainte communion, comme c'est en usage en Amurique, dans un
6tui semblable A un 6tui A cigarettes que j'avais mis
dans la poche de ma redingote.
,Je pris congd de Hameln a une heure quarante pour
me rendre par le courrier a Hildesheim, en compagnie
de M. le cur6 qui me reconduisit jui-meme au seminaire. Demain, je compte repartir pour Sorsum, et il
me restera encore huit localitds.A visiter. ,
D'apres les lettres de nos confreres, nous voyons
qu'ils ne se laissent pas decourager par les difficultes
et les fatigues de leur ministere, qu'ils exercent en
grande partie pendant la nuit; au contraire, ils y travaillent avec joie. M. Paszyna y restera jusqu' la fin
du mois d'aoft, ses occupations ordinaires le rappelant a 1'6cole apostolique. Ces excursions de missions
lui tiennent lieu de vacances. M. Witaszek doit rester
en Allemagne jusqu'L la fin d'octobre, mais je pr6vois
qu'il faudra I'y remplacer par un autre confrere. Nos
missions et retraites habituelles n'en souffrent pas, car
d'autres confreres s'y devouent.
C. SLOMINSKI.

TURQUIE

D'EUROPE

GRACE ET ROUMANIE
STATISTIQUE des oeuvres des Lazaristes durant Panune 9191:
Missionnaires lazaristes, 57. Pretres indigenes (seculiers),
7; plus 36 popes. Siminaires, 2. ttudiants ecclisiastiques, 70.
Frbres de diverses congr6gations, 66. Catichistes, 3.
Religieuses europeennes (Filles de la Charitd), 35o, y compris les Filles de la Charite autrichiennps. Religieu§es indi-
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genes (tucharistines), 32. Conversions d'her.tiques, 253.
Baptemes d'enfants in articulo iortis, 296.
gglises on chapelles, 48. Pcoles, 46. tleves, 48o3. H6pitaux
et hospices, 9 frangais, 4 autrichiens. Collbges et ecoles normales, 4 (y compris Bebek et le College autrichien), avec
780 641ves. Orphelinats, 12, avec 809 enfants. Dispensaires, it,
avec 308457 assistes.

CONSTANTINOPLE
Le 15 decembre 1911, une fete a 6te organis6e au
college de Saint-Benoit a l'occasion de la vingt-cinquiime ann6e de sejour k Constantinople de M. Lobry,
visiteur des Lazaristes. Elle a ite l'occasion, pour la

colonie frangaise, de timoigner combien elle appr&ciait
le d6vouement de M. Lobry et de ses confreres, les
Missionnaires lazaristes, et les services qu'ils rendent
pour l'education de la jeunesse et pour les ceuvres de
charit6. L'ambassadeur de France, M. Bompard, par
sa pr6sence et par les paroles trbs autoris6es qu'il prononca en cette circonstanee, indiqua le sens de cette
bienveillante manifestation.
Une statue de Jeanne d'Arc fut offerte i M. Lobry
en souvenir de cette solennit6 dont nous nous proposons
de donner, dans un prochain num6ro,le compte rendu.

MACIDOINE
« La mission de Mac6doine rencontre de grandes
difficultes du fait de l'anarchie dans laquelle se debat

ce pays. Le sup&rieur de la mission, M. Cazot, poursuit
son ceuvre avec une pers6verance qui ne se lasse pas.
Le neuvieme pr&tre du s6minaire bulgare de Zeitenlik
(Salonique) va etre ordonn6; neuf pretres en dix ou
onze ans, c'est peu . premiere vue; 6tant donnes les
difficultes locales et l'exemple des popes catholiques
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maries, il faut a ces jeunes pretres beaucoup de bonne
volont6; aussi font-ils un grand bien dans les milieux
oi ils exercent leur ministere. La mission renferme
13 villages entierement catholiques avec 7000 catholiques environ, 20 eglises, 7 chapelles avec 7 pretres
clibataires et36 popes. Ily a 20 ecoles de garCons avec
25 maitres, 9 6coles de filles dont 2 dirig6es par les
Filles de la Charit6 et 6 par les religieuses eucharistines. On peut dire, ajoute M. Cazot, que le catholicisme p6netre peu a peu dans nos villages par les 616ves
qui sortent de notre seminaire, les ecoles des villages,
les missions et les confessions. Cela est frappant surtout si l'on compare nos villages aux villages schismatiques, oi on ne sait ni prier ni se confesser, oh
Notre-Seigneur est toujours le Dieu inconnu, et oh
l'Eucharistie est traitee sans respect. , - COMPTE
RENDU.

MONASTIR

0

M. Proy, sup6rieur de la mission des Lazaristes A
Monastir, 6crit que les &coles de garcons et de filles
voient le nombre de leurs 61eves augmenter sensiblement, et que les oeuvres de charit6 sont en grande

prosp6rite. Un village de cinquante families s'est uni a
l'Eglise catholique; on espere que d'autres suivront cet
exemple a bref d6lai. , - COMPTE RENDU.

ASIE
LES MISSIONS ETRANGERES
DESSERVIES PAR LES LAZARISTES

ET PAR

LES FILLES

DE LA CHARITE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Situation et r'sultat en Ig9I.

Nous donnons ici en chiffres les resultats de la situation dans les diverses missions pourl'exercice 1911:
On trouvera le ditail de cette situation et de ces
chiffres a l'article consacre a chacune de ces missions,
ci-aprs. - I1 faut remarquer que cette statistique
ayant 6t6 dressee comme compte rendu pour I'ceuvre
de la Propagation de la foi, on n'a mentionn6 ici ni la
France, ni 1'Autriche, etc., ni 1'Amerique, avec leur
personnel nombreux. Il n'est question que des oeuvres
existant en ce qu'on appelle ( pays de mission ) et qui
sont secourues par l'ceuvre de la Propagation de la
Foi: i, Turquie d'Europe, Grace et Roumanie; 2, Turquie d'Asie, Anatolie; 3, Syrie et Palestine; 4, DCIegation apostolique de Perse; 5, Egypte; 6, Vicariat
apostolique d'Abyssinie; 7, Vicariat apostolique de
Madagascar-sud; 8, Chine: Vicariat apostolique du
Tche-ly septentrional, P6kin; 9, Vicariat apostolique
du Tche-ly central, Pao-ting-fou; Io, Vicariat apostolique du Tche-ly occidental, Tcheng-ting-fou; i i, Vicariat apostolique du Tch6-ly oriental, Young-pingfou; 12, Vicariat apostolique du Tche-Kiang oriental,
Ning-Po; 13, Vicariat apostolique du Tche-Kiang occidental, Hang-tcheou-fou; 14, Vicariat apostolique
du Kiang-Si septentrional, Nan-tchang; 15, Vicariat
apostolique du Kiang-Si oriental, Fou-tcheou-fou;

16, Vicariat apostolique du Kiang-Si m6ridional, Iki-

ngan-fou; 17, Procure des Lazaristes A Shang-Hai et
deux maisons de formation des Lazaristes A Cha-la
pros P6kin et A Kia-Shing-fou. Enfn, 18, la mission

catholique d'Elseneur (Danemark).
Dans les totaux qui suivent sont compris la Turquie
d'Europe et le Danemark d6ja mentionn6s. -

Voici

ces resultats :
Exeroioe 1911
TOTAUX POUR LES DIVERSES MISSIONS
DIRIGiES PAR LES MISSIONNAIBES LAZARISTES
tveques lazaristes, i3.
Missionnaires lazaristes, 390.
Pretres seculiers europeens et indigenes, 260, y compris
36 popes.
Seminaires, 25.
]tudiants ecclisiastiques, 792, dont 36 novices lazaristes i
Cha-La et a Kia-Shing.
Frires de diverses Congregations, 195; plus 79 RR. PP.
Trappistes.
Catichistes, 4 i55, dont 4112 pour la Chine, avec 2 364 cat&chuminats ayant 45 984 cat&chumznes.
Religieuses europiennes (Filles de la CharitO), 1 43.
Religieuses indigenes, 4oo; un certain nombre de vierges
vivant dans leurs families.
Conversions d'hiretiques, 676, relevies dans les rapports
recus.
Conversions d'infidEles, 36920, dont 36628 pour la Chine
seulement.
Bapt4mes d'enfants in articulo mortis, 57959, dont 55820
pour la Chine seulement.
tglises ou chapelles, 238o, dont 2200 pour la Chine seulement.

Ecoles,

1802.

dleves, 57026.
H6pitaux et hospices, 98.
Colleges et tcoles normales, 68, avec 3963 Mlmves.
Population catholique, 355 373, dont 345 873 pour la Chine
seule, qui a, en outre,65 124 cat6chumenes assez bien disposes.
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72 ouvroirs, ateliers et fermes; 2 532 enfants pour la Chine

seulement.
94 orphelinats, avec 6 571 enfants.
2 1~proseries, avec 424 lipreux.
76 dispensaires, avec i 58o5o9 assistes.

Nous transcrirons autant que possible, a la suite de
chaque tableau de statistique, les renseignements
generaux donnis par le t compte rendu , qui les accompagne et qui indiquent brievement 1'6tat de la mission.

TURQUIE

D'ASIE

ANATOLIE
oeuvres des Lazaristes

durant l'anne i91 :
Missionnaires lazaristes, 18. Pretres indigenes (seculiers), 3.
Freres, 3.
Religieuses europ6ennes (Filles de la Charitd), 128. Baptemes d'enfants in articulo mortis, 192.
Iglises ou chapelles, ro. Pcoles, 8. Alives, 1935. H6pitaux
et hospices, 2. CollUge et ecole normale, i(18o 6elves). Orphelinats, 4 (4oo enfants). Dispensaires, 3 (59360 assistes).
STATISrIQUE des

SYRIE ET PALESTINE
STATISTIQUE des oeuvres des Lazaristes durant Pannie 191x :

Missionnaires lazaristes, 52. Pretres indigenes (seculiers),
26. Siminaire, i.

ttudiants

eccl6siastiques, 25. Freres, %6.

Religieuses europiennes (Filles de la Charit6), 252. Baptemes d'enfants in articulo mortis, 200.
gglises ou chapelles, 29. tcoles, 200oo. tleves, 13675. H6pitaux et hospices, 8. Collbges, 2 (6o00 Ilves). ccole normale
(filles) (45 le6ves). Orphelinats, o (896 enfants). Dispensaires,
2 (94671 assist6s).

, En Syrie, le Liban au point de vue de la foi, tra14
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verse une crise grave depuis plusieurs annres; les
protestants anglais et ambricains y font une propagande
tres active et y multiplient leurs 6coles. Nous avons
beaucoup a faire pour y soutenir les ecoles paroissiales
que nous avons prises a notre charge et pour lesquelles
nous devons faire de fortes d6penses. , - COMPTE
RENDU.

Leure de M. Antoine ACKAOUY, Pritre de la Missiox,
a M. Antoine FIAT, Superieur gineral.
Broumana, le 17 janvier 19ix.

Pour repondre a ce que vous m'6crivez, je dois dire
que, bien volontiers, je me chargerais de donner un
rapport sur les missions en Syrie, si j'avais les documents necessaires; c'est la maison de Tripoli qui est
en possession de tout cela. M. Poussou, qui en a ite
le premier superieur et qui a organise les missions, y a
laiss6 quelques details; plus tard, M. Reygasse a continu6 1'oeuvre et 1'a developpee.
Un manuscrit que nos confreres de Tripoli possedent forme le journal de cet intr6pide et z616 missionnaire. La maison de Broumana, 6tant de creation
r&cente, ne peut que suivre les traces de son ainee.
Nos anciens confreres ne s'6taient occupes que du
nord de la Syrie, tandis que la partie sud a &t6privee
du bienfait des missions, et c'est pr6cis6ment ici que
les missions des protestants ont eu le champ libre; ils y
comptent plus de io centres de mission et pros de
S3o 6coles bien organis6es. La fondation de Broumana
oppose une digue a leur invasion toujours croissante.
Depuis deux ans et demi que je suis ici, on a pu donner
23 missions dans le sud du Liban et 6 en Palestine.
Partout c'etait du nouveau et le bien s'est fait d'une
maniire serieuse.
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Pour ne parler que de l'exercice de 1911, a Kafar
Chima, premiere rbsidence des protestants dans le
Liban depuis soixante-quinze ans, nous avons trouv6
des personnes qui ne s'6taient pas confesszes depuis
dix et quinze ans et plus. Le cure qui dessert cette
paroisse depuis vingt-sept ans m'a signale des catholiques qu'il n'avait jamais vus mettre le pied A l'6glise.
A force de patience, et la grace aidant, tout le monde
a fait son devoir. Au milieu de la mission, un homme
qui ne s'6tait pas,confesse depuis trente ans a fini par
se rendre et, le jour de la communion, il nous a prisente ses deux enfants, I'un de dix-sept ans et l'autre
de dix-neuf ans en d6clarant que depuis leur bapteme
ils n'avaient pas mis le pied a l'6glise; il en 6tait temps,
car Paine est mort peu de temps apres la mission.
A Ras-el-Harf, le village 6tait divise en deux camps;
nous y restames plus d'un mois, et ce n'est que le quinzieme jour que nous avons pu menager la reconciliation.
C'6tait un dimanche; apres un sermon sur le jugement,
le cure, les larmes aux yeux, a demand6 pardon A ses
paroissiens et s'est mis A les embrasser; entrain6s par
son exemple, les hommes ont fait de meme. Je me disposais a leur donner une ben6diction solennelle, lorsque
du fond de l'6glise surgit un paysan qui cria A haute
voix : i Si un tel et un tel ne s'embrassent pas, rien
n'est fait. ) A chaque proclamation, les adversaires
sortaient des rangs et se donnaient I'accolade.
A la fin, le meme hiraut termina par un Deo gratias;
c'6tait r6ellement un spectacle bien touchant et digne
des premiers siecles de I']g!ise.
A Nibai, le blaspheme tait A l'ordre du jour. Ici
encore, presque tout le monde a fait son devoir et les
blasphemes ont bien diminu6. Les schismatiques venaient en nombre aux exercices de la mission; ils
d&claraient bautement que, s'ils avaient la libert6, ils

se feraient volontiers catholiques. S'ils ne se sont pas
convertis, ils ont et6 fortement 6branl6s.
En ce moment, nous nous trouvons, mes collaborateurs et moi, dans un gros village des environs de Sidon
qui compte huit mille catholiques; nous y sommes
depuis un mois et demi et nous comptons y rester jusqu'au Careme. Nous sommes quatre pr&tres et nous
pouvons a peine suffire aux confessions.
Qu'il est beau de voir les hommes accourir les premiers aux exercices. Nous commentons a cinq heures du
matin pour ne finir qu'a huit heures du soir.
Comme vous voyez, le champ est bien vaste et ce
sont toujours les ouvriers qui manquent. Pour tout ce
travail, il y a trois religieux maronites qui m'aident
pour les confessions. Mais tout le reste revient au
Missionnaire : ces bons religieux n'ont pas 6te formns
a la predication, encore moins a faire le cat&chisme.
J'abuse de votre bonti et je reclame votre indulgence.
Veuillez agreer, etc.
A. AcKAOUY.

PERSE
STATISTIQUE des ceuvres des Missionnaires lazaristes; annie
1911

Un Pveque lazariste, ddlIgud apostolique; kveques chaldiens, 2. Missionnaires lazaristes, 22. Pretres indigenes (siculers), 52. Seminaires, 2. Ltudiants eccl6siastiques, 40. Frbre
coadjuteur, i.
Religieuses europeennes (Filles de la Charitd), 38.
Conversions d'hdertiques, 23. Bapteme d'enfants in articub
mortis, 231. fglises ou chapelles, 63. Pcoles, 65. i•bves, 2 50o.
Hopitaux et hospices, 3. Collges et ecoles normales, 3
(58o 616ves). Orphelinats, 5 (go eniants). Dispensaires, 5
(56363 assistis).

1(La Perse est bien 6prouv6e par les revolutionS
politiques. Les Missionnaires lazaristes et les Filles de
la Chariti, malgre des difficultes de tous genres, voient
leurs ceuvres plut6t en progres; mais %oussavons ce
qu'il leur en cofte d'argent. A Tauris, a Teheran, a
Ispahan, nous avons des colleges avec de nombreux
tlbves; leur population scolaire s'augmenterait bien
plus encore si nous avions plus de ressources et un personnel plus nombreux. Ces colleges ont le grand avantage de donner a la mission un plus grand prestige
aupres de la population et permettent aux missionnaires
d'exercer une influence plus profonde et plus etendue. ,
- COMPTE RENDU.
LA SITUATION GENERALE EN PERSE

Ce pays est tres 6prouv6 par les menaces du dehors
et par les dissensions du dedans.
En g1io, l'Angleterre intervint dans le sud de la
Perse. Elle alliguait l'inscurit6 des routes dans la
region qui avoisine le golfe Persique, et dibarqua, au
mois d'octobre de cette ann6e-la, des marins au port de

Lingah.
Survint la famine qui, en 19I , causa des troubles.
Au commencement de mai,les agences tel-graphiaient:
a En raison de la famine, un soulevement a 6clate a
Ispahan. La foule a d6truit un bureau de police de
quartier et a tue un membre de l'administration municipale; elle a donn6 l'assaut a la maison du gouverneur,
mais a 6te repouss6e. Les soldats Bachtyaris ont pris
part au soulevement, qui a un caractere anticonstitutionnel. Le consul de Russie a demand6 aux autorites
d'assurer la s6curit6 des sujets russes. ) (La Dimocratie,
7 mai 1911.)
Quelques mois apris, en juillet 1911, ce fut 1'ex-shah

- 184 Mohammed-Ali, qui, esperant reconqu6rir le pouvoir,
organisa une expedition militaire. Une d6peche de
The6ran du 20 juin disait :
a Le Medjliss autorise le gouvernement A proclamer
un trbs rigoureux 6tat de siege.
( Cinq cents Bakthiaris et cinq cents cavaliers europ6anis6s accompagneront les volontaires qui partent
pour combattre 1'ancien shah.
(( Le chef de la police est charge de maintenir l'ordre
dans la capitale. Deux mille Bakthiaris, command6s
par deux de leurs chefs, marcheront contre Salar-edDaouleh.
« On attend prochainement I'arriv6e a T&ehran de
mille huit cents cavaliers Bakthiaris.
a Par protocole du 25 aoit i909, la Russie s'est engag6e Aemp&cher l'ancien shah de fomenter de l'agitation politique. La Grande-Bretagne 6tait co-signataire;
les Persans se demandent ce que fera i'Angleterre. ,
C'est la Russie qui intervint. L'exp6dition de I'exshah ne r6ussit pas. La Russie prit pr6texte de I'influence d'un M. Shuster, am6ricain d'origine, charg6
par la Perse de la direction du Tr6sor ATabriz, et qu'on
accusait de nommer des employ6s favorables a l'Angleterre et hostiles a la Russie dans le nord de la Perse.
La Russie alors fit avancer ses troupes et occupa
Tauris. Deja, le 3 d6cembre 1911, une depeche venue
de Teh6ran disait :
Ti•hran, 3 decembre. - Les troupes russes avancent
maintenant entre Recht et Kazvine.
Une petite avant-garde de quatre cents hommes est
signalee ce soir pros de Teheran. 11 parait probable
que quelque r 6 sistance sera offerte A l'entree des
troupes russes dans la capitale.
T&kdran, 3 dicembre. - Un t6l 6 gramme de Kazvine
annonce qu'A Recht les troupes russes ont desarm6 la
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rtiiice iocale persane et occupe le bureau dute6igraphe,
comme si la guerre 6tait d6clarie. (Reute'-.)
A la fin du mois de decembre, les troupes russes
arriverent jusqu'i Tauris (Tabriz) qu'elles occuphrent.
C'est a ce fait que se rapportent les lettres que nous
allons reproduire. La premiere se rapporte aux troubles causes par l'ancien shah, la seconde A l'occupation de Tauris.
Lettre de la Sceu GALICHET, File de la Ckarit.
Ispahan (Djoulfa), 24 septembre g19i.

II y a pres d'ici, a Cachan, ville tres importante, un
personnage, vieux partisan du shah qui, avec ses six
ou sept fils, garde sa ville et arrete tout ce qui passe
(et cette ville est sur la route d'ici a Teh&ran).
Depuis huit jours, cependant, on recommence a
exp6dier la poste.
Pour la guerre, on ne sait rien; nos Bakthiaris partent chaque semaine et ne reviennent pas. Le frere du
shah est, dit-on, a Kerman, a quelques jours d'ici, et
gagne des partisans; comment?
On pille toujours pres de Chiraz; c'est-i-dire que
d'ici Bouchir, ce sont les Khachkhayes, et d'ici The'ran ce sont les Bakthiaris.
Deux mille mulets, lisez bien deux mille, ont ete voles
avec leurs balles de marchandises coton et tapis A un
commercant anglais d'ici m&me, et, chaque jour, caravanes et voyageurs sont d6pouill6s.
Pour le shah, on ne sait oi il est; un jour on annonce
une victoire, un autre jour une d6faite; cette semaine,
on nous disait que les Bakthiaris, trahis par un des
leurs, auraient perdu six cents hommes; depuis on ne
sait rien.
Mais peut-&tre, etes-vous, en Europe, mieux rensei-

A- II
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gn&s que nous par les journaux, car, A TCheran, le
t6legraphe marche encore.
Veuillez agrber, etc.
Sceur Vincent GALICHET.
D'lspahan, le 26janvier 1912, M. E. Demuth icrit:
(t Le 4 d6cembre, un escadron de cavaliers hindous,
command6s par des officiers anglais, a fait son entree
a Ispahan pour y rester jusqu'a nouvel ordre. ,
Lettre de M. BERTHOUNESQUE, Pritre de la Mission,
h M. A. FIAT, Sufirieurgineral.
Tauris, le 5ajanvier 1912.

Lors des troubles interieurs qui agitaient particulierement la province d'Azerbeidjan, il y a trois ans
environ, les troupes russes etaient entr6es i Tauris pour
r'tablir I'ordre et pour prot6ger les Europ&ens soidisant menac6s.
L'ordre aurait done di etre r6tabli depuis trois ans;
mais il n'en fut rien : I'anarchie a regn6 jusqu'a present. Jusqu'au 21 d6cembre, 6poque oi commencerent
les hostilites entre Russes et Persans, la ville de Tauris
resta assi6g&e par Samet Khan, lieutenant de l'exshah Meh&met Ali. Vous savez deja combien nous
eumes a souffrir de cet 6tat de choses! Tout avait quadrupl de prix, et, sans votre assistance, je ne sais ce
que nos deux maisons de Tauris, la n6tre et celle des
Filles de la Charit6, seraient devenues!
Les incidents russo-persans ont apport6 une diversion aux premiers soucis: une peine en fait oublier une
autre.
Le 20 d6cembre, une rixe clata entre quelques soldats russes occupis a r6parer les fils du t6lphone et
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quelques policiers persans qui leur avaient fait, dit-on,
des observations unpeu vives. D'oi altercation, dispute,
et finalement coups de fusils. Deux soldats russes
furent tu6s et aussi deux policiers.
Le lendemain, comme nous 6tions en classe, le bruit
de la fusillade se fit tout a coup entendre : les Russes
venaient d'attaquer le poste de police.
Les el6ves musulmans inquiets me dirent: < Monsieur, permettez-nous de nous retirer, car notre famille
sera dans la crainte a notre sujet. , Je leur permis de
se retirer, et tous rentrerent, a la hate, chez leurs parents.
Quelques instants apres, le canon tonnait et la fusillade devenait plus vive : la lutte etait engag6e entre
les Russes et les Persans. Nous jugeimes prudent de
renvoyer aussi les tleves arm6niens, jusqu'au retour de
la tranquillite.
Tout le monde 6tait extremement surpris de la vive
resistance des Persans: ils venaient de relever la tete;
n'6tait-ce pas trop tard? Et puis ils savaient que les
Russes 6taient peu nombreux dans la ville.
Les combats du 21 et du 22 decembre furent tres
meurtriers. La bataille 4tait engag6e sur une grande
6tendue: la canonnade et la fusillade faisaient rage; le
cr6pitement des mitrailleuses dominantles autres bruits
donnait le frisson.
Et nous, dans tout cela, nous etions sur la ligne de
feu: les obus passaient sur notre maison et notre 6glise
pour aller 6clater un pen plus loin; nous avons trouv6
dans notre cour une trentaine de balles qui etaient
venues s'aplatir sur les murs de notre 6glise. Pendant
ces deux jours, il et &t6 dangereux de s'aventurer dans
les rues avoisinant la Mission. Aux extremit6s de notre
&cole,sous nos fen&tres, se tenaient des Cosaques russes
qui tiraient sur les fusiliers persans postes a une cen-
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taine de metres; ce n'etait pas tres rassurant; mais Dieu
nous a gard6s!
Je l'ai dit, les journies du 21 et du 22 decembre furent certainement les plus meurtrieres.
Le 23, & sept heures et demie du matin, les premiers
coups de feu se font entendre : d'abord tres distances,
ils deviennent violents vers les onze heures. L'action,
comme la veille, se deroule autour de notre maison :
notre domestique, qui sortait, est effleur6 par une balle;
on tire sur tous les passants. Ce jour-la, tout fut fini &
trois heures de l'apres-midi. On nous dit que les Russes
attendent de nouvelles forces.
A neuf heures, comme je venais a peine de me mettre
au lit, j'entends frapper a la porte. Je me lMve en toute
hate. Le consul de Russie envoyait un employ6 de la
Banque me demander si je voulais bien accepter, a la
Mission, les malades et les bless6s de l'h6pital russe
(on craignait le pillage de cet h6pital). Je r6pondis :
( Qu'on apporte les malades et les blesses. ) Deux
heures apres, ces pauvres soldats 6taient installs dans
les classes rapidement amenagees; ils 6taient en sfiret6.
24 dicembre. -

Rien d'extraordinaire. Une legire

attaque commenc6e a trois heures du soir est terminr•e a
six heures. Pourtant des pourparlers avaient eu lieu,
mais ils n'avaient pas abouti.
25 dicembre. -

Quelle triste f&te de Noel! Nous

avons dit nos trois messes, mais pas un fiddle n'6tait
present : personne n'ose encore sortir. Cependant, la
journ6e a 6te tres calme jusqu'au soir.
A cinq heures, quelques coups de fusil se font entendre : on dit que quatre mille Russes arrivent sur
Tauris. Sur ces entrefaites, notre vice-consul vient
prendre de nos nouvelles et il nous annonce que, le
lendemain, les Russes bombarderont serieusement la
ville. De fait, un ultimatum a 6t6 signifi6 au gouverneur
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de Tauris : a Ou rendez les armes, ou nous bombatdons. )
Le gouverneur, impuissant, donne sa d6mission et se
retire au consulat anglais.
26 dicembre. - Une affiche annonce que les armes
des soldats persans seront deposees : ceux qui seront
trouv6s porteurs d'armes seront passibles de peines
seivres. Est-ce la capitulation? Le fait est que l'on
commence a circuler dans les rues. On attend, pour le
soir, les quatre mille Russes annonc6s. Vers trois
heures, la canonnade 6clate, serait-ce I'arrivie des
renforts? Nous le saurons demain.
27 dicembre. - En effet, cinq mille soldats russes
sont aux portes de la ville. A dix heures du matin, une
quarantaine de coups de canon sont tires sur la forteresse (Arck); mais comme elle ne r6pond pas, le feu
cesse. Comment la citadelle aurait-elle pu r6pondre?
Dans la nuit du 26, ses d6fenseurs ont pris la fuite,
voyant bien qu'ils ne pourront rien contre le nombre.
Alors, le lendemain, a quatre heures du soir, le drapeau
russe flottait sur la plus haute cime de l'Arck! Quelques coups de canon retentiront encore; mais c'est la
fin : la ville est au pouvoir des Russes!
28 dicembre. - Journee tranquille. Mes confreres
vont visiter 1'Arck oui se trouvent environ deux cents
soldats russes.
29 dicembre. - Les Russes font la police dans la
ville; ils vont a la recherche de leurs morts. Les blesses
quittent la Mission et reintegrent I'h6pital russe;
M. Miller, consul de Russie, m'&crit une charmante
lettre pour nous remercier de I'hospitalit6 accordee i
ses soldats blesses.
Examinons maintenant, d'un peu plus pres, les r6sultats de cette querelle entre Russes et Persans.
L'effet direct a ett la mort d'un grand nombre : en-
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viron mille personnes du c6te persan, entre deux cents
et trois cents du c6t6 russe. Mais ce n'est pas tout :
depuis un mois, des repr6sailles severes ont 6te exerc6es
contre les individus qui, d'une maniere ou d'une autre,
avaient tremp, dans la revolte contre les Russes; une
quarantaine de personnes ont 6tk pendues, parmi lesquelles un Arm6nien; la liste des executions n'est pas

encore close.
Le r6sultat obtenu a et6 l'occupation de Tauris,
I'envoi de troupes russes sur plusieurs points de la
Perse, soi-disant pour maintenir l'ordre, mais, en r6alit6, pour arriver A une occupation systimatique et
definitive.
Quelles seront les consequences de 1'arriv6e des
Russes dans ce pays ? Ici, je ne veux envisager la situation qu'au point de vue religieux. Cette situation peut
ktre deplorable pour nous! Avec leurs soldats qui
assurent une protection efficace, et leur argent, les

Russes arriveront bien vite A se faire des adeptes; et
h6las! nous voyons deji cette triste r6alit6! Et que
faire contre cet 6tat de choses? Prier et agir et surtout
former des catholiques convaincus qui ne quitteront
pas leur religion pour un peu d'argent!
Nos deux maisons ont-elles eu Asouffrir, pendant ces
jours de trouble? Nous devons bien remercier le bon
Dieu et la Vierge puissante qui nous ost preserves et
ont veill sur nos personnes et nos biens; nous n'avons
done eu rien a souffrir de ce c6te-la. Notre plus grand
souci a 6td de savoir comment nous pourrions donner A
manger i nos enfants, vu la chert6 des vivres et la
difficult6 que nous avions A nous procurer le necessaire! Mais alors, comme toujours, la divine Providence
est venue Anotre secours; nous n'avons done que des
actions de grAces A adresser au ciel!
Actuellement, le calme est seulement A la surface :
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on tremble, car il ne se passe presque pas de jour qu'il
n'y ait a enregistrer de nouvelles pendaisons : musulmans et Arm6niens, tous craignent; ceux qui peuvent
s'enfuir quittent la ville et meme le pays pour chercher
la s6curit6 dont ils ne jouissent plus ici.
Malgrrtoutes ces difficult6s, nos ceuvres vont : notre
Ccole compte quatre-vingt-deux Armeniens et soixantecinq musulmans; c'est le chiffre le plus 6leve que nous
ayons atteint depuis la fondation de la Mission de
Tauris.
Les ceuvres des Filles de la Charit6 sont en tres bonne
voie : leur ecole externe est frequent6e par plus de
cent fillettes qui, en apprenant l'arminien et le franaais, reFoivent en leur cceur les germes de la religion.
A c6t6 de 1'6cole externe, se trouve le petit orphelinat. C'est par cette ceuvre que les soeurs pourront faire
le plus grand bien.
Les r6sultats deji obtenus sont bien consolants et
tres satisfaisants; sur trente fillettes schismatiques
revues . l'orphelinat, plus de la moiti6 ont embrass6
notre sainte religion.
Veuillez agr6er, etc.
F. BERTHOUNESQUE.

CHINE
LES ]EVTNEMENTS GENERAUX
Le 12 fevrier 1912, I'empereur de Chine a abdique
et 1'6dit imperial a proclam6 lui-meme la R6publique.
Nous avons prkcidemment indiqu6 a quelle occasion
6clata la revolution qui vient de s'accomplir en Chine
(ci-dessus, p. 68), il y a lieu de rappeler maintenant
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comment elle s'est r6alis6e et de constater sa cause et
la suite des 6v6nements qui viennent de se d6rouler.
On 1'a dit justement : ( Si la r6forme s'6tait faite
pacifiquement en Chine, il y a douze ans, elle ne se
ferait pas violemment aujourd'hui. ,
Au Japon, par exemple, a eu lieu une 6volution.
L'empereur a senti que son peuple aspirait Letre associe au pouvoir. Un gouvernement constitutionnel a et
installU. Le Japon est aujourd'hui comme une nation
europeenne.
II n'en fut pas ainsi en Chine et la Chine a une r6volution.
Des 1898, un mouvement de r6formes se dessina, et
l'ancien empereur Koang-Siu y donnait la main. Mais
le parti conservateur intervint, repr6sent6 par l'imp6ratrice mere d'alors, Tseu-Hi, et par Yuan-Shi-Kai qui
reparait aujourd'hui. L'imperatrice fit un coup d'Etat
qui annulait le pouvoir de I'empereur; elle d6chaina
contre les Europeens les Boxeurs. La tempete passee,
les r6formateurs demanderent de nouveau des ameliorations et le pouvoir representatif. Le gouvernement
imperial acquiesca cette fois, mais ajourna la convocation des Chambres g douze ans, ce qui parut a quel-

ques-uns une raillerie. On insista, le gouvernement
imperial ceda, en diminuant I'ajournement fix6, mais
en observant que les repr6sentants des provinces, le
Parlement, seraient simplement consultes, mais n'auraient pas voix deliberative.
C'est alors que le parti riformiste se d6cida i agir
directement et a prendre ce qu'on ne lui voulait pas
accorder. II proclama la R6publique, guid6 par SunYat-Sen ou Sen-Wen. Il y eut des combats oif les deux
partis eurent des chances a peu pres egales; mais I'opinion gagnait du terrain : deux provinces, puis cinq,
puis dix, puis quinze sur dix-huit accepterent la r6pu-
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blique. Le parti imperial avait appel6 Yuan-Chi-Kai
h son secours; c'6tait trop tard. Les concessions furent
faites : on accorda un vrai Parlement, puis le regent
donna sa dimission. Ces concessions qui, a l'heure
propice eussent largement suffi, venues trop tard ne
furent pas acceptees et l'empereur dut abdiquer : le
jeune empereur Pou-Hi donna un edit par lequel il
declarait que la R6publique succ6dait desormais en
Chine au gouvernement monarchique. - Tel a 6t- le
processus de la revolution qui vient de s'accomplir.
Afin qu'on puisse se retrouver dans cette suite d've'nements, voici les principales dates.
Le 14 novembre 19o8 mourait le precedent empereur Kouang-Siou, et le lendemain la vieille et redoutable imperatrice Tseu-Hi. Elle avait dicte auparavant
le decret nommant empereur le fils du regent Tchouen,
un enfant nomm6 Pou-Hi, qui alors n'avait pas trois
ans et qui en a cinq aujourd'hui.
Quelques jours plus tard, le 2 janvier 19o9, YuanShi-Kai, qui, quoique ayant paru r6actionnaire, s'etait
ensuite montr6 progressiste, fut disgraci6. c II a des
douleurs aux pieds, disait le decret. Pour lui t6moigner
notre bienveillance, nous lui ordonnons de d6missionner et d'aller se soigner dans son pays. 1)
On I'a remarque : ( Depuis vingt ans, plus de cent
mille Chinois, parmi les plus intelligents et les plus
riches, ont fait au Japon, aux Atats-Unis et dans divers pays d'Europe, des etudes scientifiques completes.
Midecins, ingenieurs, industriels, juristes, ils sont
revenus en Chine munis de dipl6mes, p6n6tres d'id6es
nouvelles - et le cerveau rempli de considerations
fort judicieuses sur les avantages ou les inconv6nients
de telles ou telles de nos institutions; car ils n'admirent pas tout sans restriction dans notre civilisation
occidentale. Ils se sont acquis la confiance du peuple

-

225 -

par leur esprit d'initiative, et surtout par le contraste
de leur vie studieuse avec la veulerie et 1'insouciance
des mandarins de 1'ancien r6gime. n
Ce sont ces hommes jeunes, instruits, 6nergiques qui
demandaient les transformations politiques que nous
avons dites, et nous avons mentionn6 de quelle manitre le pouvoir imperial les leur refusait.
Au mois d'octobre 191, la r6volution 6clata au HouP6. La cour fit appel a Yuan-Chi-Kai et le nomma
vice-roi des provinces du Hou-Kouang, apres sa disgrace de trois ans, le chargeant de r6tablir l'ordre. Il
se d6cida a accepter.
Les combats entre troupes r6volutionnaires et troupes imp6riales furent meurtriers . Ou-tchang; mais
ils n'eurent pas de r6sultat appr6ciable.
On sentit aussit6t, dans la direction du parti r6formiste, une main active, c'6tait celle de Sun-Yat-Sen.
La cour, de son c6te, accorda a Yuan-Shi-Kai des pouvoirs presque sans limites. Mais la revolution gagnait.
C'est alors que I'empereur publia (fin d'octobre)
1'6dit oh il s'humilie devant le peuple : il y a lieu de
rappeler que l'empereur qu'on fait ainsi parler n'a que
cinq ans. II faut citer le texte : .
Je regne depuis trois ans : j'ai toujours agi consciencieusement dans l'int6rat du peuple, mais 6tant dpourvu d'habilete
politique, je n'ai pas employe les hommes comme il convenait.
J'ai donn6 Ndes nobles trop de postes politiques importants,
ce qui est contraire au regime actuel.
J'ai mis ma confiance, en ce qui concerne les chemins de
fer, dans quelqu'un qui m'a trompd, ce qui a indispose l'opinion publique.
Quand j'insiste pour faire des reformes, les fonctionnaires
et les notables en profitent pour detourner l'argent.
Quand on abroge d'anciennes lois, les hauts fonctiopnaires

tirent parti de 14 situation pour leur ijteret personnel.
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On a pris beaucoup dargent au people, mais on n'a rien
fait pour son avantage.
En plusieurs circonstances, des

idits

ont promulgui des

lois, mais on ne s'est conform6 k aucun d'eux.
Le peuple murmure. Cependant,je ne le sais pas; un disastre
approche, mais je ne le vois pas.
Ce furent d'abord les troubles du Se-Tchouen, puis la rebellion de Wou-Chang. Maintenant, des nouvelles alarmantes
arrivent du Chan-Si et du Hounan et des imeutes dclatent a
Canton et au Kouang-Si: tout l'empire est en dbullition.
L'esprit du peuple est troubli et les esprits des neuf derniers empereurs ne peuvent plus jouir en paix des sacrifices
qui leur sont offerts.
Tout cela est de ma faute, et par le present ddit, j'annonce
au monde que je jure de me riformer, d'appliquer fid&lement
la constitution avec le concours de nos soldats et de la nation,
de modifier les lois, de developper les interets du peuple, de
faire disparaitre la souffrance en conformit6 de ses ddsirs et
de ses interets.
J'abrogerai celles des anciennes lois qui ne sont plus appropriCes aux ndcessitds actuelles.
J'etablirai entre les Mandchoux et les Chinois l'union dont
parlait le dernier empereur.
Les griefs du Houpd et du Hounan, quoique amends a la p6riode aigue par les soldats, sont dus a Djouitchen.
Je prends le blime sur moi, parce que j'ai eu, a tort, confiance en lui et que je lui ai trouv6 du mirite.
Quoi qu'il en soit, nos finances, notre diplomatie touchent
au fond de l'abime: je crains d'y tomber, meme si nous nous
unissons.

L'avenir de la Chine est ddsesprdf si les sujets de 1'empire
n'honorent plus le destin et se laissent 6garer par des gens
sans aveu.
Jour et nuit je suis accabl6 d'inquidtude. Mon seul espoir
est que mes sujets comprennent bien la situation.

Yuan-Shi-Kai fut alors nomme premier ministre res-

ponsable; il fut appele a Pekin, oa il arriva le i3 novembre.
Le I"' novembre, une dep&che de Pekin disait :

t L'agitation continue a Pekip..Les troupes 4trfa
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geres protegent les Missions. Soixante-dix soldats sont

postes a la cath6drale du P6tang. , Et quelques jours
plus tard, le corps diplomatique, conformement aux
droits concedes par le trait6 qui suivit la guerre des

Boxeurs, fit occuper par les troupes 6trangeres la ligne
de chemin de fer allant de Pekin &la mer.

Dans les premiers jours de novembre, on apprend
que de nombreuses villes importantes passent au parti
r6volutionnaire.

D6p&che du 16 novembre :
Les dilgu&s des provinces sont dej en route pour Changhai,
oh doit se tenir la premiere Convention nationale. Ils disent
avoir des troupes en nombre suffisant pour prendre Nankin
en une semaine, et ils ajoutent que toute la flotte est entre
leurs mains. -

Times.

Dppche du 21 novembre :
Changhai, 21 novembre. - Les delIguds des onze provinces
sont maintenant arrives a Changhai pour y commencer bient6t 1'6tude des questions ayant trait a la future constitution
de la Chine, A la forme precise que prendra la R6publique,
au choix de la nouvelle capitale et au droit de vote.

De son c6te, le pouvoir imperial accordait enfin une

constitution et en jurait I'observance sur I'autel des ancetres. La d6peche suivante de Pekin, 26 novembre, le
raconte :
Pikin, 26 novembre. - Par ordre de la police, les drapeaux
jaunes flottent dans toute la ville pour montrer la joie que
cause au peuple la nouvelle constitution.
Tous les fonctionnaires de la capitale 6taient presents aujourd'hui, N midi, en robes de grande c6remonie, lorsque le
regent, repr6sentant I'empereur, preta le serment devant les

ancetres imperiaux.
Voici le texte de ce serment publi6 dans un 6dit :
u(La dynastie existe depuis bient6t trois cents ans. Moi,
V9tre lepcepdant, PoI Yi, je pie suis efforcf, depuis npna 4ac
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cession au trone, de raaliser le programme constitutionnel:
mais ma politique et mon choix des fonctionnaires n'ont pas
&t4 heureux, d'o4 les troubles actuels.
Craignant la chute de la dynastie sacree, j'accepte le conseil
de 1'Assemblie nationale; je jure de faire respecter les dixneuf articles de la constitution, d'organiser un Parlement et
d'exclure les nobles des postes administratifs. Moi et mes descendants en faisons la promesse formelle.
Vos esprits celestes verront et comprendront. - (Reuter.)

Cette fois encore, c'6tait trop tard.
De meme, le 6 d6cembre, c'est en vain que le r6gent,
devenu impopulaire, abdiqua, laissant le pouvoir a
1'imp&ratrice douairiere Long-Yu et au premier ministre Yuan-Chi-Kai. Quelques jours apres, on ecrivait
de P6kin : " Yuen-Chi-Kai aurait dit a l'imp6ratricembre Long-Yu qu'on ne peut trouver aucun moyen de
faire organiser la monarchie constitutionnelle et I'aurait pri6e de se retirer a Je-hol. Ladite souveraine n'a
rien dit et a pleur6 sans cesse. ,
Le 2 d6cembre 1911, les r6volutionnaires s'6taient
empar6s de la ville de Nankin, la capitale du Sud. Une
assembl6e nationale provisoire s'y r6unit et elle 6lut i
l'unanimit6, le 29 d6cembre, comme pr6sident de la r6publique, Sun-Yat-Sen qui venait d'arriver le 25 d6cembre a Shang-Hai venant d'Europe. II accepta, s'engageant a se d6mettre de cette pr6sidence provisoire
aussit6t que le gouvernement imp6rial aurait abdiqu6
et que la R6publique serait ainsi d6finitivement 6tablie.
Le ir
1 janvier, fut adopte par ordre du gouvernement
dans toutes les provinces, le calendrier gregorien, et
fut fix6 a ce jour-lh le commencement de I'ann6e,
comme chez les autres nations. Et Sun-Yat-Sen publia
ce jour-li un long manifeste adress6 aux nations pour
expliquer les causes qui avaient contraint, disait-il,

&-:

Son parti a prendre les armes et pour exposer quels
6taient ses desseins. - II disait :
, ... Une fois le remade apport6 a ces maux, la Chine
pourra entrer dans la famille des nations.
a Nous avons combattu et avons constitue un gouvernement, et afin que nos bonnes intentions ne soient
pas m6connues,nous faisons, publiquement et sans r6serve, les promesses que voici :
a Tous les traites conclus avec les Mandchoux avant
la r6volution resteront en vigueur jusqu'd l'6poque qui
a ete prevue.
( Tous les traites conclus apres le commencement
de la r6volution seront r6pudies.
( Il sera fait honneur a tous les emprunts et a tous
les engagements pecuniaires contract6s avant la r6volution, mais nous ne ferons pas le service des emprunts
contractis postirieurement par les Mandchoux.
(c Les memes principes s'appliqueront aux concessions faites aux nations et a leurs ressortissants.
(( Les biens et les personnes des nations 6trangeres
seront respect6s et prot6g6s; toutes nos forces tendront
constamment a 6lever sur des fondations stables et
durables un edifice national en rapport avec les ressources virtuelles de notre pays, depuis si longtemps
laiss6es dans l'abandon.
« Nous ferons notre possible pour donner de l'elevation a I'esprit du peuple, assurer la paix, faire des lois
qui donnent la prosperit6.
« Les Mandchoux r6sidant dans les limites de notre
juridiction serontprot6g6s et traites sur le pied d'6galit6 avec les Chinois.

« Nous remanierons la legislation, nous reviserons
les codes civil, criminel, commercial et minier; nous
r6formerons les finances: nous ferons disparaitre les
restrictions imposees au commerce; nous exercerons
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la tol6rance religieuse; nous rendrons nos relations
avec les pays et les gouvernements 6trangers meilleures
qu'elles ne l'ont jamais &t.
< Nous avons le vif espoir que celles des nations
etrangeres q'ui nous ont t6moignA de constantes sympathies resserreront, plus etroitement encore, les liens
qui les unissent a nous.
- Nous avons le-vif espoir qu'elles nons aideront i
mener a bien les r6formes si attendues que nous allons
apporter et qu'elles avaient si longtemps, mais en
vain, conseill6es a notre peuple et a notre pays.
c Avec ce message de paix, la R6publique exprime le
vif espoir qu'elle sera accueillie dans la famillle des
nations, non pas seulement pour y jouir de droits et
de privileges internationaux, mais pour apporter sa
cooperation a la grande et noble tiche de la civilisation de l'univers.
t( Signe : SUN-YAT-SEN. »
L'Echo de Chine (27 janvier 1912) donne sur SunYat-Sen, ces renseignements biographiques :
( Sun-Yat-Sen est originaire de la province de Kouantong. II a aujourd'hui quarante-six ans. Son grandpere s'appelait Sun-King-yng et son phre se nommait
Sun-Te-jeng. Ils 6taient tous cultivateurs et connus
pour leur sobri&t et leur activite.
A cause de la situation peu fortun6e de sa famille,
d&s l'age de quatorze ans, Sun-Yat-Sen fut oblige de
quitter la Chine pour aller trouver a l'etranger son
frere Sun-me.
En ce temps-la, ce dernier travaillait i Honolulu
comme ouvrier et ne gagnait qu'une modeste somme de
12 & 14 dollars par mois. Cependant, sa situation s'am&liora et Sun-Yat-Sen put faire a c6t6 de son frere ses
etudes. II retourna a dix-huit au pays natal, et un pen

plus tard ii alia a Hong-Kong completer ses etudes de
langue 6trangere et devint m6decin.
En 19o6 il etait & Tokio, au Japon, o6 un grand
nombre de jeunes Chinois etudiaient & l'Universit6
arts et sciences modernes. C'est la que se fonda l'association des jeunes reformistes dont Sun-Yat-Sen fut

nomm6 president. Alors celui-ci se rendit a Berlin, a
Paris, a Londres, a Bruxelles, aux Etats-Unis. I1
exerca alors cette action qui vient d'avoir son aboutissement. )
Le 12 f6vrier 1912, fut rendu a P6kin l'6dit par lequel
I'empereur abdiquait en faveur de la R6publique. On
y lisait:
c( II est maintenant 6vident que la majorite du peuple
est en faveur d'une republique, et la volont6 du ciel se
discerne dans la preference du peuple. Comment pourrions-nous nous opposer aux disirs de millions d'ames
pour la gloire d'une famille?
« En cons6quence, moi, 1'empereur, je d6cide que
la forme du gouvernement en Chine sera une r6publique constitutionnelle. )
Un autre edit du meme jour constate que la cour est
satisfaite des conditions faites a la famille impiriale
et aux princes qui se retirent. Une liste civile de
Io millions est attribute a I'ancien empereur qui gardera son titre d'une maniere honorifique, mais sans le
passer a un successeur.
Imm6diatement apres la publication de l',dit d'abdication, Yuan-Che-Kai a envoy6, pour 8tre communique A Sun-Yat-Sen et au cabinet de la republique, le
t6l6gramme suivant :
12 fivrier. - La cause pour laquelle vous avez luttd pendant
de longues annaes a maintenant triomphe. Le jour qui voit

s'eteindre la monarchie absolue voit naitre la Republique.
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C'est avec grand plaisir que je rends hommage au nouveau
regime.
La monarchie a cess6 d'tre pour toujours. La Republique
vivra k l'infini.

Sun-Yat-Sen, comme il l'avait promis, a donn6 aus-

sit6t apris la proclamation de la R6publique & Pekin,
sa demission de pr6sident provisoire. II a exhort6 1'Assembl6e nationale de Nankin a elire Yuan-Chi-Kai
comme pr6sident. Celui-ci a et&, en effet, 6lu a l'unanimit6, le 15 fevrier, president de la R6publique de Chine.
*

*

Notre unique d6sir, au milieu de ces graves 6venements, est que, dans cette Chine oii la Libert6 religieuse
a &et si longtemps meconnue, et oh le sang des martyrs a could, cette libert6 s'acclimate. Sa bienfaisante
influence ne peut que contribuer grandement A la
prosp&rit de ce vaste pays qui aspire g des progres
nouveaux.
C'est a cause de l'int6r&t particulier que nos lecteurs
portent aux affaires de Chine, vu le grand nombre

des membres de nos deux communaut6s qui s'y devouent, que nous avons donn6, avec des details un peu

plus abondants, les renseignements historiques qu'on
vient de lire.
ReSULTATS GIENPRAUX EN CHINE
DES TRAVAUX DES

MISSIONS POUR L'ANNEE

1911

a Nos missionnaires b6nissent la Providence qui
f6conde leurs travaux. Le moyen le plus facile de faire
ressortir les progres r 6 alis6s au point de vue de la foi
dans I'empire de Chine dans ces dix dernieres ann6es
est de rapprocher un certain nombre de chiffres se
rapportant aux anndes 1901 et 1911.

1.
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POPULATION CATHOLIQUE DANS NOS VICARIATS APOSTOLIQUES

Catholiques. . . . . . . . . .. . .
Catichumenes assez bien disposs . .
Total.

.......

1901

1911

111848
2o 633

345763
65 124

. .132481
.

Baptemes d'adultes dans l'annie . .

410887

2 2og

35 213

II. PERSONNEL DE LA MISSION

a) Lasaristes: Vicaires apostoliques .
-

Pretres . . ......
Novices et scholasti-

ques . . . . . . . .

o

36

-

Freres coadjuteurs . .

10

21

Total . . . . . . . .
b) Pritres seculiers (presque tous chi-

i36

267

nois. . . . . . . . . . . . . . . .

174

c) Siminaristes:Grands sdminaristes.
-

Petits seminaristes .

Total . . . . . . . .
. . . .
d) Religieux : Trappistes ..
-

47
209

256
47

Freres Maristes . . .
Freres Paulistes (indi-

12

. . . . . .

12

genes .

....
.
Total ...
e) Religieuses: Filles de la Charit. .
Religieuses indigenes.
Total.

. . . . . . .

71

i5o
50o

3oo

549

. Ces chiffres font bien ressortir les resultats obtenus depuis dix ans et, par suite, le zele de nos vicaires
apostoliques et de leurs collaborateurs. II y a lieu de
faire remarquer que, si dans les annees prec6dentes

1'augmentation des chretiens 6tait sensible surtout
dans nos missions du Tch&-Ly, cette annie nous avons
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constat6 un progres bien accentu6 dans nos missions
du Sud, tout particulierement dans le Kiang-Si septentrional. » -

COMPTE RENDU (I).

(i) Le total qu'on vient de lire sur le personnel et les ceuvres des
Lazaxistes en Chine se decompose de la maniere que nous allons indiquer.

Les chifres qui suivent etablissent une situation, mais ils ne peuvent
servir & une comparaison, car entre les divers vicariats les conditions
sont souvent fort differentes: l'etendue et le chiffre g6nenal de la population des divers vicariats souvent ne sont pas semblables, meme approximativement; quelques vicariats sont dcdj anciens, d'autres viennent
d'etre cr6ds r6cemment et ne sont qu'i leur debut, etc. Voici les chiffres
du compte rendu ddjk cite :
PROCURE DE SHANGHAI ET MAISONS DE FORMATION DES LAZARISTES
A KIA-SHING ET A CHA-LA

Missionnaires lazaristes . . . . . . .
Seminaires ....................
Atudiants et novices lazaristes . . . .
Freres......................
Filles de la Chariti . . . . . . . .
Conversions d'infidiles . . . . . . .
Bapt&mes d'enfants in articulo mortis.
]glises ou chapelles . . . . . . . .
H6pitaux et hospices. . . . . . . .
Dispensaires . . . . . . . . . . . .
(Ayant eu Ix8 148 assistis.)

. . . . .
. . .
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

...

..
.2
.

. . ..
...
. . ..
....
. . .
. . .

36
9
554
84
331

.
.6
.
.

5
3

PFKIN ET TCHt-LY SEPTENTRIONAL (Mgr Jarlin)

eveque

lazariste . . . . . . . . . . . . . . . ..
Missionnaires lazaristes . . . . . . . . . . . ... .39
Pr&tres indigenes (s6culiers). . . . . . . . . . ...
S6minaires ....................
ktudiants eccl6siastiques . . . . . . . . . . . ..
.
Frbres.....
................
.
Trappistes.)
79
(Plus
Catechistes ....................
(Avec 1 577 catechumenats ayant 28 o65 catechumbnes.)
Religieuses europeennes (Filles de la Charitd). ..
indigenes . . . . . . . . . . ....
.
Conversions d'hiretiques .............
d'infideles ..............
Baptemes d'enfants in articulo mortis . . .
. . .
iglises ou chapelles . . . . . . . . .... . . .
Ccoles .................

tleves... . .

....

. ..

..

..

.....

.

H6pitaux et hospices . . .
. . . . . . . . ..
.
Colleges (593 ~l~ves) . . . . . . . . . . . . . ..

43
2
167
48
2o38

52
79
65
2o398
6879
5
453

.

?.
7960
5
1a

-
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tcoles normales (554 6elves) . .
Population catholique. . . . . .
(Plus 8S5ax catechum&nes assez
Population h6retique . . . . .
-

. . . . . . .
.
. . . . .
. . .
bien disposes.)
. . . . . . . . .

infidle ................

18
367
ooo?
6 3oooo?

Orphelinats (6 enfauts) . . . . . . . . . . . . .
Ouvzoirs (a53 enfants) . . . . . . . . . . . . . .
Dispensaires .................
.
(Ayant eu 242 809 assists.)

7
6
5

TCak-LY crNTRAL (Pao-Ting-fou; Mgr Fabrfgues)

tv6que lazariste . . . . . . . . . . . . . . .
.
Missionnaires lazaristes. ...
. . . . . . .
..
17
PFtres indigenes (sAculiers). . . . . . . . .
.
23
Siminaires. .....................
. .
ttudiants eccldsiastiques . . . . . . . . . .... .77
Frtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
3
Catchistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
579
(Avec 207 catichumtnats ayant a908 catechumines.)
Religieases indighnes. . . . . . . . . . . . . ...
46
Conversions d'inidles . . . . . . . . . . . . ..
848
Baptemes d'enfants in articadt mortis . . . . . ..
4383
Eglises on chapelles . . . . . . . . . . . . . . .
324
Acoles ......................
372
tglves.....................
.841
.
Collgges (zo3 6lves) . . . . . . . . . . . . . ...
Acoles normales (62 &lves). . . . . . . . . . . .
4
Population catholique . . . . . . . . . . . . ..
73661
(Plus zoooa catechumines assez bicn disposes.)
Population heretique .. . . . . . . . . .... .'.
coo?
infiddle . . . . . . . . . . . . . . ..
3oooooo?
Orphelinat (47 enfants) ...
. .
. . .. . .
..
TCHt-LY OCCIrDNTAL (Tchen-ting-fou; Mgr Coqset)

vue lazariste . . . . . . . . . . . . . . . ..
Missionnaires lazaristes. ..
. . . . .. . .
..
PrtrUes indighnes (s6culiers)... . . . . . . . . .3
S6minaires ....................
etudiants cccldsiastiques ..
. . . . . . . ...
..
Freres ......................
Cat istes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Avec x36 catdchumenats ayant 2833 cat&chumrnes.)
Religieuses europ6ennes (Filles de Is Charit). ..
indigines. . . . . . . . . . . . . . .
Conversions d'infdidles . . . . . . . . . . . . ..
Bapt&mes d'enfants i articio mortis . . . . . . .
iglises on chapelles.
. . . . . . . . . . . . ..
Icoles,. .......
...............
Elves ......................

Coll&ges (24 3 d1ves) . . . . . . . . . . . . . . .

29
a
23
36
28
7
So
2874
30544
5x6
48
26xx

7
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Population catholique . .
(Plus 4 382 catichumenes
Population infidele. . . ..
Orphelinats (717 enfants) .

. . .
assez
.. .
. . .

. .
bien
. .
. .

6o210

.
disposes.)
. . . . .
. .....
..

Ouvroirs (190 enfants) . . . . . ..

oo000000?
4
4

..

Dispensaires . . . . . . . . - ............
(Ayaat eu 34965 assistes.)
HBpitaux et hospices . . . . . . . . .

3
6

......

TCHt-LY OBIEXTAL (Young-ping-fou; Mgr Geurts)

.
£v&que lazariste .....
Missionnaires lazaristes .. .
Pretre indigene (siculier) .
...........
Seminaire .
Etudiants ecclisiastiques . .
Frere . . . . . . . . . . .
Cat6chistes. . . . . . . . .
(Avec 159 catichumtnats
menes.)
Religieuses indigenes . . .
Conversions d'heretiques . .
d'infidles . . .

............
.
.
. . . . . . . ..
. . . . . . . . . ...
.
......
. . . . . . . . ...
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ...96.
ayant i 792 catechu-

. . ..

..

. . ..

107
1770
31o

.

Eglises ou chapelles. . . . . . . . . . . . . .
(Non compris les oratoires particuliers.)
..

i

.18
.
. .........
. . . . . .... ..
.
. . . . . . . . . . .

Baptemes d'enfants n articulo mortis . ......

Ecoles. .

10

33

.

52

. . . . . . . . .

t•eves

......................
£cole normale (1o eleves). . . .
Population catholique . . . . .
(Plus i ooo catechumenes assez
Population heretique . . . . . .
infidele ................
Orphelinats (5o enfants) . . . .

723
. . . . . . . .. .
. . . . . ....
bien disposes.)
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

10889
3 5oo?
5 oooooo?
3

TCHe-KIANG ORIENTAL (Ning-Po; Mgr Reynaud)

£veque lazariste . . . . . .
Missionnaires lazaristes. . .
Pretres indighnes (s6culiers).
Seminaires...................
ttudiants ecclesiastiques . .
Freres . . . . . . . . . . .
Cat6chistes. . . . . . . . .
(Avec

17

catechumenats

. . . . . . . ....
. . . . . . . . ...
. . . . . . . . .

.

. . . . . . . ...
.
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ... .o.
avant

i o52

catechu-

menes.)
Religieuses europiennes (Filles de la Charite).
..6
indigenes. ..............
Conversions d'heretiques . . . . . . . . . . . . .
d'infideles ..............
Baptemes d'enfants in arliculo mortis . . . . . ..

Egiises

ou chapelles.
Ecoles .........
Eleves ......................

. . . . . . . .
.
.......

21
x3
3
36
3

. ..
..

..
..77

54
64
1447

3697
26
2577

-
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Hbpitaux et hospices . . . . . . . . . . . . ...
Colleges (49 lves) . . . . . . . . . . . . .
Population catholique . . . . . . . . . . . ...
(Plus 3 xo9 catichumenes assez bie disposes.)
Population heretique. . . . . . . . . . . . ..
infidele. . . . . . . . . . . . . ..
Orphelinats (678 enfants) . .
. . . . . . . .
Ouvroirs, fermes et ateliers (684 enfants). . . .
Dispensaires . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ayant eu 09 458 assistes.)

9
. .
o6
.
. .
. .
..

12 00ooo?
oooooo?
7
20
6

TCHt-KIANG OCCIDENTAL (Hang-Tcheou; Mgr Faveau)

fveque lazariste . . . . . . . . . . . . . . . ..
Missionnaires lazaristes . . . . . . . . . . ...
.
Pratzes indigenes (s&culiers). . . . . . ... .. .
.
. ......
. ..........
Seminaire .
etudiants ecclesiastiques . . . . . . . . ..... .x8
Cathchistes. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
(Avec 8 catechuminats ayant 154 catechumines.)
Religieuses europiennes (Filles de la Charit6). . indigenes. ...............
Conversions d'hdretiques . . . . . . . . . . . . .
d'infidles ......
. . . . . . . . . .665
Bapt&mes d'enfants in articulo morti: . .
.. ..
.
£glises ou chapelles . . . . . . . . . . . ... .161
Acoles ......................
.37

elves

17
9
I
x2
i6
6
2
1272

889

......................

H6pitaux et hospices. . . . . .
Population catholique ..... . . .
(Plus z 825 catichumines assez
Population heretique. . . . . .
...
.
infiddle. ..
Orphelinats (419 enfants) . . . .
Ouvroirs (233 enfants). . . . . .

Dispensaires.

. ...........

..
. . ...
. . . . . .
bien disposes.)
. . . . . . . ...
. .
. . . . .
. .
. . . . ..
. . . . ....
.

8
1iS52

..

.
.
.

5.oo?
9 0000?
6
8

5

.......

(Ayant en 66 297 assistbs.)
KIANG-SI SEPTENTRIONAL (Kiu-Kiang; Mgr Fatiguet)
velque lazariste . . . . . . . . . . . . . . . . .
Missionnaires lazaristes. . . . . . . . . . . . ...
Pratres indigenes (seculiers). . . . . . . . . . . .
Seminaires ....................
.. . . .
Rtudiants eccl6siastiques . . . . . . ..
Catechistes. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
(Avec x46 catechuminats ayant 5 906 cat6chumines.)
Religieuses europeennes (Filles de la Charit). . .
.15
.
indigenes...............
Conversions d'heretiques .....
. . . .. . .
...
d'infideles . . . . . . . . . . .
Baptemes d'enfants in articule mortis .... . ...
.
,
..
. ..
..
tglises ou chapellcs .

23
3
2
52
342

18
.

9
x5
44
3264
34

-
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Ecoles

.55
......................
lbrves .
...
.................
H6pitaux et hospices . . . . . . . . . . . . . .
College (isn elves). . . . . . . . . . . . .. ..
Population catholique . . . . . . . . . . . . ..
(Plus x8 872 catichumenes assez bien disposes.)
Population infidle. . . . . . . . . . . . . . ...
Orphelinats (389 enfants) . . . . . . . . . . . . .
Ouvroirs, fermes et ateliers (339 enfants) . . . . .
Dispcnsaires...
. ...............
.

4687
4
o 626
oooooo?
4
5
3

(Ayant eu 78 6x6 assistes.)
KLANG-SI ORIENTAL (Fou-Tcheou, Mgr Vac)

Pvlque lazariste.................
.
Missionnaires lazaristes . . . . . . . . . . . .. .
Pritres indighnes (seculiers) . . . . . . . . . . .
Siminaires . ..
..................
$tudiants eccl6siastiques . . . . . . . . . . . . .
Catechistes. . ..................
(Avec 79 catichuminats ayant 1859 catichumenes.)
Religieuses curopeennes (Filles de la Charite). ..
indigenes. . . . . . . . . . . . . ..
Conversions d'her6tiques . . . . . . . . . ..
.
d'infidles . . . . . . .. . . . . . .
Baptemes d'enfants in articulomortis . . . . . .. .
tglises on chapelles . . . . . . . . . . . . . ..
ecoles ........
..............
ives ....
..................
H8pitaux et hospices . . . . . . . . . . . . . ..
Colleges (61 6elves). . . . . . . .... .
.. . . .
-cole normale (92 eleves). . . . . . . . . . . .7
Population catholique . . . . . . . . . . .
. .
(Plus 3 462 catechumenes assez bien disposes.)
Population infidle. . . . . . . . . . . . . . . .
Orphelinats (472 enfant) . . . . . . . . .... .
.
Ouvroirs (387 enfants) . . . . . .
. . .. . .
.
Dispensaires . . . . . . . . . . . . . . . . ...
(Ayant eu 56 377 assist6s.)
LUproserie (24 16preux) . . . . . ..
. . . .
.

25
8
2
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6
24
23
599
680
95
104
3539
25
3
z2959
8ooo?
6
14
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KIANG-SI MIKIDIONAL (Ki-Ngang-Fou; Mgr Ciceri)

kveque lazariste . . . . . . . . . .
Missionnaires lazaristes .. . . . . ......
Pretres indigenes (sculiers). . . .

..

..

.

....

.
..

.

.

Seminaires .....
. . . .
.....
. ...
etudiants eccl6siastiques . . . . . . . . . . . . .
Cat&chistes .
.................
.
(Avec 55 catechum6nats ayant 1 45 catdchumenes.)
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Conversions d'hdrdtiques . . . .. .
d'infiddles ............

. . . . ..
.

Baptemes d'enfants in articuo mortis. . . . .

Pglises ou chapelles . . . . . . . .
Ecoles....
..................
Aleves .....
............
H6pitaux et hospices. . . . . . . .
Population catholique . . . . . . .
(Plus 3 953 catechumnnes assez bien

.

9
140
2460

. . . . ...
.. . ..
. . . . . . .
. . . ..
dispos6s.)

Population infiddle. . . . . . . . . . . . . ... .
Orphelinats (422 enfants) . . . . . . . . . . . . .
Ouvroirs, fermes et ateliers (346 enfants) . ..
.
Dispensaires...
................
(Ayant eu 41 529 assistes.)

6
706
5
838
oooooo?
8
14
3

TCHE-KIANG ORIENTAL
NING-PO
Kang-Po est un faubourg de Ning-Po. C'est le
centre d'un district qui comptait, en 19i1, I 9oo chrdtiens. Kang-Po posside une grande 6glise batie en
189o, une grande r6sidence batie en 1893, un catechumenat et des &coles paroissiales.
Il y a en outre deux 6tablissements dirig6s par des
religieuses : celui du Ma-Lou, tenu par les Filles de
la Charit6 et celui, plus pros de la r6sidence, crie
en 1899 pour 1'instruction des filles des chr6tiens et
des femmes catechumenes. II est dirige par lesvierges
de la soci6t6 du 4 Purgatoire -.
A Kang-Po a eu lieu la fete dont le Messager de
Ning-Po (1912) donne le r 6 cit suivant :
LA FETE DU SIN-TE-HOEI

Les membres de la Sin-te-hoei on t Soci&t6 de la
foi , ont invite Mgr Reynaud a pontifier pour l'Ppiphanie. C'est leur fete patronale. La cc Soci&t de la
foi n a pour but de grouper les chretiens pour les
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conserver, et d'aider les Missionnaires. Ses membres
payent une obole proportionnie a leurs forces. Les
plus riches adoptent les plus pauvres et versect, a
leur place, une petite cotisation. Cette soci6t6, tres
populaire parmi les chr6tiens de Kang-Po, serait peutetre plus difficile ailleurs, oui les chr6tiens sont moins
a l'aise et plus habitu6s i recevoir qu'i donner.
Monseigneur a 6et heureux d'accepter cette invitation pour encourager les membres de cette soci6t6.
Le sujet du sermon 6tait tout trouve : les Mages
viennent avec des presents, les chretiens doivent les
imiter en aidant la Mission. C'est un devoir et un
grand merite.
Les Missionnaires donnent tout aux chr6tiens : leur
temps, leurs forces, leur vie; ils ne marchandent pas
leurs sacrifices, et cependant ce n'est pas assez. De
leur c6te, les chr6tiens d'Europe, malgr6 d'autres
charges accablantes, s'imposent encore des privations
g6n6reuses en faveur des Missions. Neanmoins, les
ceuvres, croissant plus vite que les secours, les Missionnaires ne peuvent faire face A tous les besoins. II
faut done les aider. Un arbre doit vivre du sol oh il
est plant6. Ainsi la religion. D'ailleurs, tout le ben6fice est pour les chr6tiens.
Monseigneur, s'adressant aux chretiennes, leur parle
du d6vouement admirable des Dames de l'(Euvre apostolique. Elles aussi, elles imitent les Mages, elles
ornent les creches de Jesus, c'est-a-dire nos pauvres
chapelles, en donnant des chandeliers, des missels,
des nappes, des tapis, meme des cand6labres; elles
habillent J6sus dans la personne de ses ministres,
qu'elles fournissent d'ornements sacres. Pourquoi nos
chr6tiennes ne tenteraient-elles pas an effort semblable dans la mesure de leurs forces ?

Le sgir, apres la ben6diction du saint Sacrement,
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eut lieu la reunion des membres de l'Association dans
la bibliotheque chinoise. On recite le Veni Sancte Spiritus en chinois et Monseigneur dit encore quelques
mots aux assistants : le matin, il leur rappelait la ginerosit6 des chr6tiens d'Europe, .le soir il leur cite
l'exemple des chretiens chinois, les docteurs Li-leou
et Yang (Michel) qui aid&rent si efficacement les premiers Missionnaires du Tche-Kian. Si les chretiens ne
peuvent pas se passer des Missionnaires, ces derniers
ont aussi besoin de I'aide des chr6tiens. Les uns et
les autres, en reunissant leurs efforts, feront prosprer
'oeuvre commune pour le plus grand bien de tous.
A son tour, M. Seung, cure de la paroisse et organisateur de l'oeuvre, se lkve pour rappeler l'origine et
les progres de la Six-tU-hoei; il termine par quelques
conseils et des vaeux pratiques pour sa prosperit6.
M. Ou (Maur), a son tour, parla tres bien, recommandant la communion fr6quente comme moyen de
fortifier la foi et d'entretenir le zele.
M. Paul Lou recommande les lectures utiles; ce sont,
dit-il, les bons livres, les lectures pieuses qui vous
aideront a chasser le demon et a etablir le regne de la
foi dans votre vie et vos familles.
On proceda ensuite aux elections et quand les titulaires furent nommis, le nouveau president, M. Ting,
quitta sa place, vint au milieu de la salle, fit un salut
profond aux assistants qui tous se leverent pour le
rendre; il s'humilia du choix qu'on avait fait de lui,
fit appel aux devouements de tous et se retira an
milieu des applaudissements. D'ailleurs, c'est l'habitude, on bat des mains aprbs chaque discours. Nous
sommes modernes.
D'autres membres auraient di et voulu parler; c'etait
dans le programme, mais le jour baissait et il restait
encore une c6remonie importante, celle qui termine
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t6ute reunion t s6rieuse n, la photographie du groupe.
On pria done Monseigneur de b&nir l'assemblee et la
seance fut levee.
Chaque dimanche les membres de la Societe, surtout
les jeunes, reviendront la bibliothique chinoise pour
lire, se distraire, etc. On leur fera une petite instruction. C'est le commendement d'un patronage. II faut
bien y penser pour conserver nos jeunes gens si
exposes au milieu des paiens.
Depuis longtemps, les protestants ont le Tsin-nienhoei ou Young-men's christianassociation avec une revue
mensuelle ou hebdomadaire. D'un autre cB6t, dans plusieurs endroits, les representants do regime actuel
organisent des soci6ets et des reunions de jeunes gens
surtout parmi les collgiens. Cette tendance nous
montre un devoir. II y a un effort a faire, et puisque
nous n'avons pas pris les devants, tichons du moins
de ne pas 6tre en retard.
Nous donnerons des nouvelles de cet essai.

SHAO-SHING
Une note historique de 191o donne sur Shao-Shing les indi-

cations suivantes : u SHAO-SHING : 900 chritiens. Grande
gglise et residence baties il y a cinq ans. tcole-catichumnnat.
Ce district renferme cinq sous-pr6fectures qui ont toutes des
chapelles. L'une d'elles, Tchu-tchi, possede meme une belle
eglise neuve. ,

Lettre de M. LOUAT, Pritrede la Mission, & M.A. FIAT,
Supirieur geniral
C'est a Shao-Shing que nous avons 6lev6 une belle
6glise . saint Joseph.
Le nombre de nos cat6chistes, qui etait de 18 au
commencement de 1'ann6e, est mont6 a 23, et j'espere
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qt'a la prochaine retraite ils seront 26. Le plus ftfvent a demand6 a devenir enfant de la congregation
et M. le Visiteur a promis de le recevoir a la fin de
I'annee comme frere coadjuteur. Nous avons ouvert
cinq oratoires, commence la construction d'une chapelle et nous achevons une belle 6glise au Sacr&-Coeur.
Notre chretient6 la plus fortunee qui, par ses nombreuses collectes, a pu nous permettre de lui batir une
belle 6glise voit ses reves se r6aliser. Nous achevons
de bAtir une 6glise au Sacr&-Caeur. Nous regardons
presque comme un miracle d'avoir pu achever cette
6glise malgre les troubles. Nous en sommes bien consoles et nous voudrions bien pouvoir, chaque ann6e,
remplacer une de nos chapelles par une 6glise, comme
nous venons de le faire.
Nous allons confier le soin de cette chr6tienti a
M. Delafosse. II a du zMle et de bonnes jambes, cela
fera bien son affaire. II aura 12o kilometres A parcourir pour aller d'un bout a l'autre de la chr6tiente;
des montagnes magnifiques a escalader, des torrents
avec des ponts de treteaux longs de 200 metres, hauts
de 5 a o1 et larges de 2 a 3 pieds. Ponts, en outre,
pas solides pour deux sous, puisque, d&s que le
torrent grossit de 2 ou 3 pieds, ils sont emportes
comme un jouet d'enfant. Quand la crue cesse, on
apporte de nbuveaux tr6teaux avec de nouvelles planches et, sans faire appel aux fonds de l'itat, on a un
pont neuf.

La pr6fecture de Shao-Shingse compose d'une plaine
riche et fertile au nord et de belles montagnes dans le

Sud. Sa plaine est protegee du c6t6 de la mer par une
digue renomm6e qui a plus de 3oo kilometres de long
et qui va de Hang-tcheou jusqu'a Ning po. Dans
beaucoup d'endroits, cette digue est deja loin de la

mer qui se retire d'aun6e en annie, laissant une plaine
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fertile 1l oii l'on allait a la ptche il y a quelques
annies. Les Chinois s'empressent de cultiver ces terrains qui leur apportent la richesse. Cependant, la mer
a parfois des retours terribles; non seulement elle
reprend ce qu'on n'a pas d6fendu, mais meme elle
renverse la digue la plus solide. Nous en avons vu
quelque chose au mois de septembre dernier, quand
les autorit6s locales, avec de nombreuses 6quipes d'ouvriers, n'arrivaient pas a nous preserver d'un envahissement d6sastreux.
La ville de Shao-Shing est la premiere capitale historique de la Chine. Certains monuments et quelques
noms d'endroits rappellent son ancien titre. L'empereur Ta yu qui habitait Shao-Sing est regard6 comme
le premier monarque de Chine ayant certainement
existe. Son tombeau se trouve dans une montagne a
4 kilometres d'ici.
Le plus beau monument de la ville est sans contredit notre belle 6glise de Saint-Joseph avec ses deux
belles tours. A plus d'une lieue i la ronde, on peut
admirer ce beau monument sur lequel brille la croix
qui nous invite a I'esp6rance.
Cette ann6e-ci, les autorites de la prefecture ont proc6de & nm recensement en regle de la population : on
a ainsi constat6 que la prefecture de Shao-Shing, a elle
seule, a 3 449 157 habitants; on a remarque que, partout,

la population f6minine est inferieure a l'autre; que
c'est dans la sous-pr6fecture la mieux fam6e que la
difference est la moindre, et dans celle qui a la plus
mauvaise renomm6e que la diff6rence est la plus
grande. Le nombre des hommes I'emporte de 237999.
Cet 6tat de choses provient certainement de I'infanticide, de la mutilation des pieds et du pen de soin
qu'on prend des petites filles qui, souvent, sont moins
bien vues de leurs parents que les petits garCons.
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La revolution vient de gagner a elle toute notre
prefecture. Par ordre de notre nouveau pr6fet, tout
commerce d'objets superstitieux a cesse. Dieu veuille
que ce peuple d6tourni ainsi de l'idolktrie se toume
vers notre sainte religion.
P.-Cl. LOUAT.

PING-YANG
Les Missions catholiques(g f6vrier 1912) ont publiC
les lignes qui suivent:
( Sons ce titre : Lettre ouverte ai rEnfant fdsus, nous
recevons de M. Salon, lazariste, Missionnaire &PingYang pros Wentcheou, les touchantes lignes que l'on
va lire :
« DIVIN ENFANT,

, Je viens deparcourir une vaste mission, y trouvant
partout la paix, malgre la tempete qui agite ce vaste
empire de Chine.
4 Vous connaissez les besoins spirituels de cette
mission. Vous seul appelez ces nombreux cat6chumbnes
qui se pressent a nos portes en d6pit de ces temps
troubles.
« I1 me faudrait plus d'un millier de piastres pour
subvenir aux necessites de plusieurs de mes chr6tientes, d'ou vous serez sous peu mis a la porte, faute d'un
local &vous offrir. Comme & Bethlbem, point de logement a louer. Encore si je pouvais vous trouver une
grotte convenable, mais, helas! point de grotte.
( J'ai frapp6 en vain a bien des portes, pour vous
donnercet humble abri qu'on decore du nom de chapelle,
oi mes chr6tiens, aussi bumbles de naissance que vos
premiers adorateurs, pourraient venir vous adorer;
toutes Sont resties fermaes, Point de place pour les
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pauvres! Et voici que vous me dites : Sto ad ostium et
pulso. Ces nombreuses recrues sont l'expression de
votre volont6...
« Touchez de compassion, divin J6sus, les ames gn&reuses qui liront ces quelques lignes a vous dedites, et
faites qu'en ce jour m6morable de votre naissance, je
trouve pour vous l'humble demeure qui vous convient.
c Avec confiance, je d6pose cette lettre sous le
manteau hospitalier des Missions catholiques... ,

KIANG-SI ORIENTAL
KING-TE-TCHENG

M. Clerc-Renaud, Missionnaire lazariste, 6crit de
King-te-tcheng, le 2 janvier 1912 :
(, Cette fin d'annie 191g a 6t6 tranquille: les kcoles
ont fonctionn6 comme en temps ordinaire. Avant-hier,
dernier jour de l'an, surprise : on annonqait a la population qu'elle eit a se conformer, pour le calendrier,
a la maniere des Europ6ens; d'oi obligation pour tout
le monde de ffter le lendemain le premier de I'an.
« Le peuple n'y comprend plus rien; mais le jour oh
onlui donnera la confiance et quand le commerce aura
repris, il se ralliera a n'importe quelle forme de gouvernement. Les autorites locales annoncent la proclamation de la Republique avec Sunwen (Sun-Ya-Tsen)
comme president. J'attends confirmation de la nouvelle. n - Missions catholiques, 9 fevrier 1912.
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LES LAZARISTES PORTUGAIS EN CHINE
Les documents relatifs aux Lazaristes portugais en
Chine sont rares. A cause de cela, nous reproduisons
ici deux notes qui se rapportent A eux.
La premiere, plus courte, donne surtout des dates

importantes.
La seconde, plus ktendue, contient d'interessants
renseignements historiques et biographiques.
I. -

LES LAZARISTES DE LA PROVINCE PORTUGAISE
EN CHINE

Les Lazaristes de la province du Portugal vinrent
en Chine vers 1784, introduits par Mgr de Gouvea,
eveque de Pekin qui amena avec lui les premiers
Pr&tres de la Mission. On leur confia d'abord a Macao
le siminaire et le college Saint-Joseph. C'est dans ce
college que mourut, en 1841, M. Joachim-Alphonse
Gonzalez qui fut de son temps un sinologue distingue.
D'autres lazaristes furent appel6s un peu plus
tard k P6king, pour y soutenir 1'ceuvre des jesuites
portugais. Is continuerent leurs travaux a la cour et
au tribunal des math6matiques.
C'est parmi les lazaristes portugais que le SaintSiege choisit, dans le premier tiers du dix-neuvieme

siecle les eveques de Pikin, Nankin et Macao.
L'un de ces &evques,celui de Nankin, Mgr Pires,
qui etait membre du tribunal des mathematiques et ne
put, pour ce motif, quitter la capitale, v6cut assez pour
voir le commencement de la r6organisation des missions sous Grigoire XVI. En m6me temps qu'ivaque
de Nankin, il 6tait, depuis 1827, administrateur du
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diocese de Pekin. A sa mort, son vicaire g6neral
pour le diocese de P6kin, M. Castro, n'ayant pas
accept6 sa nomination de vicaire apostolique du
Tchely, le Saint-Siege, sans detruire encore ce diocese,
en nomma administrateur Mgr Mouly, qui le resta
jusqu'a ce qu'il fit nommi vicaire apostolique de
Pekin, en 1856.
Dans le diocese de Nankin, Mgr Pires avait nomme
vicaire general son confrere M. Henriquez. D'autres
missionnaires lazaristes s'y occupaient des nombreuses missions qu'y avaient autrefois evang6lis6es
les PP. de la Compagnie de Jesus. Apres la suppression des congregations en Portugal, en 1834, le
Saint-Siege appela dans ce diocese les lazaristes
frangais (1836), et 1'un d'eux, M. Faivre, fut nomm6
vicaire g6neral.
Mgr de B6si, ayant et6 un peu plus tard nomm6
vicaire apostolique du Chan-Tong et administrateur
de I'6vech6 de Nankin, appela les Jesuites, qui vinrent
y reprendre leurs anciennes missions et les Lazaristes
se retirerent.
E. S.
II.

-

NOTES SUR LES LAZARISTES PORTUGAIS
DE MACAO

Ces notes nous oat etk communiqutes par le fxire Joseph Van den
Brandt, C. M., charg6, pour sa part, de Pimprimerie de la Mission a
Pekin; il les a regues de S. Gr. Mgr Jean de Azevedo e Castro, 6veque
de Macao.
Ev&chd de Macao. -

6 juin 19t1.

Les Peres de la Congregation de la Mission (Lazaristes) sont venus en Chine a la demande de l'6evque
de P6kin, Don Alexandre de Gouvea, lequel reconnaissant le triste 6tat oiu se trouvaient les missions
apres la suppression de la Compagnie de I)sus, en

-
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demanda au roi de Portugal de lui

procurer une congregation religieuse capable de pourvoir de missionnaires les missions de Chine.
La Congr6gation de la Mission, invit6e par le roi,
n'accepta pas une telle obligation et elle ne s'engagea
qu'a 6lever dans sa maison de Lisbonne et dans les
deux colleges de Macao et de Pekin, dont elle fut
mise en possession, les jeunes gens voulant se d6vouer
an service des missions.
Des 1784, 6poque de l'arriv6e des premiers Peres a
Macao, 23 Lazaristes sont venus en Chine, les seuls
pretres venus de l'Europe, car la maison de Lisbonne
n'en a form6 aucun et les colleges de Macao et de
P6kin ne formerent que quelques pretres indigenes
pour les missions de la Chine..
De ces 23 Lazaristes, 8 sont all6s dans l'int6rieur

de l'empire; 4 d'entre eux y sont morts, et les autres
sont retourn6s en Europe.
Les 15 restants ne sont pas all6s dans l'int6rieur et
ne passerent pas au dela de Macao, oi ils rendirent
de trbs bons services, soit au s6minaire, contribuant a
ce que les missions fussent convenablement pourvues
de missionnaires, soit dans le ministere des ames et
dans la diffusion de l'instruction.
Quelques-uns de ces 23 Lazaristes etaient des
hommes remarquables par leurs vertus et leur savoir.
En effet, 4 ont 6et d6cores de la dignit6 de mandarins
a la cour de Pekin, et furent membres du tribunal de
math6matique.
Sept ont 6t6 nomm6s par le roi de Portugal 6vaques
pour des dioceses vacants, et quelques-uns d'eux furent
confirmis par le pape. Si on ajoute a ce nombre
D. Eusebio Luciano Carvalho da Silva (lazariste),
6veque

de

Nankin en 1790, on aura 8 ýveques

lazaristes, savoir :
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Pour Pikin :
I° Don Joaquim de Souza Saraiva.
2* D. Verissimo Monteiro da Serra.
3* D. Joao de FranCo Castro e Moura.
Pour Nankin :
4" D. Eusebio Luciano Carvalho da Silva.
5* D. Gaetano Pires Pereira.
6 D. Jose Joaquim Pereira de Miranda.
Pour Macao :
7* D. Nicolao Rodrigues Pereira de Borja.
8° D. Jeronymo Jose da Matta.
D'autres Lazaristes ont eu une grande reputation a
cause des services qu'ils ont rendus aux lettres et i
l'instruction. Tels sont :
Le P. Joaquim Alfonso Gonsalves;
Le P. Joaquim Jose Leite.
Le premier 6tait un c6l1bre sinologue, professeur
au college de Saint-Joseph, dont les ouvrages sont
encore de nos jours consult6s avec interet par tons
ceux qui s'adonnent a l'6tude de la langue et de la
litterature chinoise.
Le dernier, le P. Leite, a 6tC pendant plusieurs
ann6es sup6rieur du college de Saint-Joseph de
Macao.
Ce fut une 6poque assez brillante pour le college
que celle oit il fut sous la direction d'un tel sup&rieur,
et oi l'enseignement fut ainsi confi &a
des professeurs
habiles. En outre de ces deux Pires, il yen cut encore
d'autres, illustres aussi, dont les noms figurent parmi
ceux d6ji connus.
Outre la lecture, l'6criture et le calcul, on y enseignait leg langues portugaise, anglaise, francaise, Iq
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chinois et le latin, la musique, la rhotorique, les
mathematiques et la philosophie, avec les 6tudes thbologiques pour ceux qui se d6vouaient A la vie eccl6siastique.
Le nombre d'6elves qui recevaient l'instruction au
seminaire 6tait assez considerable.
En quel pays de 1'Extr&me-Orient y avait-il, a cette
6poque, une ecole si bien organisee pour la diffusion
de l'instruction ?
Les biens des missions portugaises en Chine, tels
qu'ils sont actuellement, doivent leur conservation et
leur conversion, qui leur garantit plus de sureti et un
accroissement progressif, principalement a la part
que les Lazaristes ont prise dans leur administration
pendant presque soixante ans.
Voici les noms de quelques-uns de ces Pires :
D. Joaquim de Souza Saraiva, ceda en faveur de
ces biens la pension qu'il recevait de I'1tat.
D. Caetano Pires Pereira, item; et il fit tout de son
mieux pour sauver ces biens de la perte totale.
P. Joaquim Pereira Miranda;
P. Nicolau Rodrigues Pereira de Borja;
P. Joaquim Jose Leite, qui furent tous trois procureurs des missions a Macao, pendant plus de trente
ans;
P. Manoel Corea Valente, promoteur A Goa d'une
souscription en faveur des biens des missions;
P. Francisco da Silva Pinto et Maia, procureur des
missions a Singapore.
La Congregation de la Mission, sous le patronat
royal portugais, a subsist6 en Chine jusqu'en 1836,
6poque oi elle fut dissoute en vertu du d6cret du
pouvoir civil du 28 mai 1834, qui supprimait tous les
ordres et congregations. Quelques-uns des P&res y
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subsisterent encore, le P. Joaquim Jose Leite etant
le dernier, il d6ceda le 25 juillet 1853.
D'apres le Kalendarium perpetuum ad usum Macaonensis dioeceseos, la f&te de saint Vincent de Paul,
de m~me que celles de saint Ignace de Loyola et de
saint Francois d'Assise, les fondateurs des congregations qui ont rendu les meilleurs services dans ce
diocese, est de rite double de deuxieme classe. C'est
un hommage a la Congregation en souvenir de ses
services.
Voici des renseignements sur quelques missionnaires
lazaristes en particulier :
D. Joaquim de Souza Saraiva, nomm6 coadjuteur
et futur successeur de 1'6veque de Pekin D. Alexandre
de Gouvea, le 20 d6cembre 1804 avec le titre d'iveque
de Tipasa, est mort a Macao en 1818 sans avoir
pen6tr6 dans son dioctse.
D. Verissimo Monteiro da Serra, ne a Bombarral,
village de la province de Beira en Portugal. II arriva
en Chine en 1804 et vecut a la cour de P6kin, oi il
fut membre du tribunal de math6matique avec la
dignit6 de mandarin. En 1827, il partit pour Macao
qu'il quitta trois ans aprts pour se rendre en Portugal, oi il fonda le s6minaire de Bombarral, destine
aussi a pr6parer des missionnaires pour la Chine.
ttant nomm6 par le roi 6veque de Pekin, il r6signa
son titre avant d'etre confirme par le Saint-Siege. II
mourut le 9 octobre 18... 7, 6tant superieur du s6minaire qu'il avait fonde.
D. Jodo de Franca Castro e Moura, n6 en 1804,
fut nomm6 e6vque de P6kin le 25 f6vrier 1841; mais ne
voulant pas se soumettre a la juridiction de la Sacree
Congregation de la Propagande, il ne fut pas confirm6
par le Saint-Siege. Vicaire g6neral des dioceses de
Nankin (1830-1833) et de P6kin (1833), il eut des jours
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de grande tribulation a cause de la persecution religieuse. En quittant la Chine, ouf i! avait travaill aux
missions pendant dix-sept ans, il se rendit en Portugal, oi il fut nomm6 6veque de Porto et fut confirme
par le Saint-Siege. 11 mourut le 16 octobre 1868,
ag6 de soixante-quatre ans.
D. Eusebio Luciano Carvalho da Silva, nomm6
eveque de Nankin le 14 juillet 1789 et confirm6 en
I790, est mort Goa le 3o mars de la meme ann6e. I1
naquit le 8 decembre 1763. II 6tait tres jeune quand
il fut nomme et confirm6. Il existe un 6loge de sa vie
et de sesvertus par ledocteurNicolaoPedrod'Oliveira.
D. Gaetano Pires Pereira, n, a Cerdeira, banlieue
de la ville de Carvoeiro (Portugal), arriva a Macao le
12 aott 18oo. Nomme6 6vque de Nankin, il fut confirme Ie 29 aoit 1804. II a aussi &etadministrateur du
diocese de Pkin, oh il est mort le 2 novembre i838,
ag6 de soixante-neuf ans; tres estime pour ses vertus
et son savoir. M. Faivre, lazariste francais, fut
nomm6 vicaire g6enral du diocese de Nankin pendant
I'infirmite de D. Gaetano Pires Pereira.
D. Jose Joaquim Pereira de Miranda, n6 h Nozetho
de Monforte de Rio Livre, commune (concelho) de
Valle Paisos, en 1776, chevalier de 1'Ordre de la
Conception, arriva a Macao en i8o3. II y a 6t6 professeur et sup6rieur du college Saint-Joseph. Nomm6
6v6que pour le diocese de Macao, le 8 mars 1833, il
ne fut pas confirme comme tel. Nomm6 encore pour
le diocese de Nankin, le 28 d6cembre 1842, il ne fut
pas non plus confirm6. II est mort le 4 novembre 1856.
D. Nicolao Rodrigues Pereira de Borja, n6 en 1777
SCortigada, commune (concelho) d'Aguiar da Beira
un des plus illustres professeurs du college SaintJoseph. Nomm6 6veque le g9 juin 1843, il est mort a
Macao le 21 mars 1845, ag6 de soixante-huit ans,

n'ayant pas encore recu la consecration episcOpale.

Ses ossements furent transfrb6s, en 1859, du cimetiere
de Saint-Paul au tombeau existant a la chapelle du
Trýs-Saint-Sacrement de la cathbdrale. II avait commence la reconstruction de cette 6glise, mais il n'eut
pas la satisfaction de la voir terminie, ce qui 6tait
r6serv6 a son successeur.
D. Jeronymo Jose da Matta, n6 a Arnoia, commune
(conselho) de Cert& (Portugal), le 18 d6cembre 1804.
Arrivei Macao au mois de mai 1834 ; il fut nomm6
coadjuteur et futur successeur de l'Fveque du diocese,
le io novembre 1843, confirme avec le titre d'46vque
d'Allobozco le 17 juin de l'ann6e suivante et sacri
en d6cembre 1847. II gouverna le diocese depuis
1845 et d6missionna en 1859, ayant quitt6 Macao pour se
rendre an Portugal deux ans auparavant. Il est mort A
Campo Maior, district de Portalegre (Portugal), le
5 mai 1862. Cet illustre pr6lat pr6sida en plusieurs
occasions au gouverement de la colonie, r6velant
de la sagacit6 et de l'6nergie, surtout a I'occasion du
meurtre du gouvereur Amaral, perpttr6 par des Chinois au service des soci6t6s secretes de l'intbrieur de
la Chine.
Le P. Joaquim Alfonso Gonsalves [n6 le 23 mars
1781, a Tojal, petit bourg de la province de Traz os
Montes (Portugal)], mourut h Macao le 5 octobre 1841,
son corps, enseveli au cimetiere de Saint-Paul, en

fut transf6re en 1872 a l'eglise de Saint-Joseph. Le
Roletino do Governo de Macau du 5 octobre 1872
a publi6 le programme de la translation des restes
mortels du P. Gonsalves. (Suit I'inscription du sarcophage qui se trouve aussi dans les ~crivains de la
Congrigation de la Mission, p. 126.)
Le P. Joaquim Jose Leite [nI le 16 septembre

1764, et baptis6 dans 1'6glise de Villarnva dos Infan-

tes (Portugal)], mourut a Macao le 25 juillet i853 et
fut enseveli au cimetiere de Saint-Michel. Plus tard ses
ossements furent transfir6s a l'6glise de Saint-Joseph.
II a rendu de tres bons services a l'instruction de la
jeunesse et a I' administration des biens des missions
portugaises en Chine. Il s'opposa a la dissolution de
sa Congregation, ce qui retarda de deux ans l'execution du decret du 28 mai 1834.
Le P. Francisco da Silva Pinto e Maia a t6 le
fondateur de la mission portugaise a Singapore en
1825. II y mourut le 17 fevrier 185o, leguant ses biens a
la mission, savoir : quelques maisons et un grand
espace de terrain situi entre les Victoria Street,
Middle Street et Queen Street. Ce terrain correspond
a le moiti6 du Compound au milieu duquel a eti rigee
une chapelle, laquelle vient d'etre remplac6e par une
nouvelle, grande et belle 6glise, - 1'6glise de SaintJoseph, - pour le service de la Mission portugaise.
II y a a Macao les portraits de quelques-uns des
Lazaristes qui y ont excerc leur ministere, savoir:
Au siminaire :

De D. Joaquim de Souza Saraiva,
De D. Caetano Pires Pereira,
Du P. Joaquim Alfonso Gonsalves,
Du P. Joaquim Jose Leite.
Au palais ipiscopal :

De D. Nicolao Rodrigues Pereira de Borja,
De D. Jeronymo Jose da Matta.

AFRIQUE
EGYPTE
STATISTIQUE des oeuvres des Lazaristes et des Filles
de la Charit6 durant l'annee 1911 i
Missionnaires lazaristes, 7; Ftire coadjuteur, i.
Religieuseseuropdennes (Filles de la Charite), 15I.
Conversions d'h6r6tiques, 4; baptemes d'enfants in articulo
mortis, 870; dglises ou chapelles, ii ; coles, 7 ; l1ves, 2 16o;
h6pitaux et hospices, 4 ; orphelinats, 6 (528 enfants): dispensaires, 5, oit il y a eu 291 209 assistis.

ABYSSINIE
STATISTIQUE des oeuvres des Lazaristes ;annee 1911:
Missionnaires lazaristes, 5 ; Pr6tres indighnes (siculiers), 12.
Siminaire, i; etudiants ecclisiastiques, 25; freres, 2; catechistes, io.
Religieuses indigenes, 15.
Conversions d'hdretiques, too; baptemes d'enfants in articulo mortis, 15 ; eglises ou chapelles, 5; ecoles, 7 ; 6ives, 170.
Population catholique, I 5oo.
Dispensaires, 2, oi il y a eu 65oo assistes.

A cette statistique, nous ajouterons quelques autres
renseignements un peu plus anciens que nous n'avons pas eu 1'occasion encore de mentionner. De-
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puis lors, la situation n'a pas d6 varier sensiblement.
C'est en 1839 que M. de Jacobis se rendit en Abyssinie; il eut alors juridiction sur toute I'Ethiopie.
Bient6t, eut lieu le premier partage de la mission
par 1'erection vers 1843 du Vicariat apostolique du
Soudan; puis, vers 1846, eut lieu un second partage
par l'erection du Vicariat apostolique du Harrar et
des Gallas. En 1895, eut lieu le troisieme d6membrement par 1'erection de la Pr6fecture apostolique, aujourd'hui Vicariat apostolique de l'Erythree.
A la mort de Mgr de Jacobis, en 1860, le Vicariat
apostolique comptait environ 5 ooo catholiques.
En 1895, quand les Lazaristes durent se retirer, la
mission comptait une trentaine de pretres indigenes
et environ 12ooo catholiques. C'est le chiffre auquel
il parait qu'il faille se tenir. En effet, d'apres le
P. Francois de Bassano, la prefecture de 1'Erythree ne
comptait que 1oooo A Ii ooo catholiques en 1907. Or,
le nombre n'a pas diminue depuis 1895, bien au contraire.
En 1897, le Vicariat apostolique d'Abyssinie est de
nouveau administre par les Lazaristes. I1 comprend
alors les quatre royaumes du Tigr6 (sauf la prefecture
de l'Erythree), de 1'Amara, du Godjam, et du Choa,
limit6 au nord par le Mareb et l'Erythree, au sud par
le pays de Gallas, A l'est par I'Erythree et A l'ouest
par le Soudan.
En septembre 1906, on retranche la partie m6ridionale du Choa avec la capitale Addis-Abeba pour
l'ajouter au Vicariat des Gallas qui a, A sa tate, Mgr Jarosseau, capucin frangais.
La partie qui demeure aux Lazaristes peut compter 3 5oo ooo a 4 millions d'habitants. Pour le moment,
nous n'occupons que deux endroits, A savoir :

-

5-9 -"

a) Le pays des Irobs Bokeneito; c'est la residence
d'Alitiena avec une.eglise succursale a Aiga;
b) Deux endroits sur le plateau de l'Agami6,i
savoir Gouala et Mai Brasio.
1. Les Irobs Bokeneito, environ i ioo, sont tous catholiques, a quelques rares exceptions pres.
2. Les Agameens sont tous schismatiques, sauf
87 catholiques a Gouala, 75 catholiques a Mai Brasio.
II faut ajouter a ceux-li une centaine de catholiques tant Irobs, qu'Agam6ens qui vivent disperses
dans d'autres endroits de 1'Agamie ou de 1'Enterta (au
sud de 1'Agamie).
A Alitiena, il y a une belle petite eglise, une ecole
avec 60 garcons; on recrute parmi eux le clerg6 indigene, cependant I'objet principal de cette ecole est
I'enseignement de la religion, de l'amarigna (langue
officielle), du ghees (langue liturgique) et du chant
religieux de leur rite. Un certain iombre de ces jeunes garcons apprennent aussi le francais.
Ily a en outre une ecole avec une vingtaine de filles
dirigee par des religieuses indigenes.
Les communions pascales en 1910 ont eti de 325,
6elves compris. Certains 6elves sont schismatiques.
A Aiga, il y a une 6glise qui a besoin d'etre rebitie
a neuf. Communions pascales, 53.
A Gouala, il y a un oratoire form6 de deux chambres. Communions pascales, 65.
A Mai Brasio, oratoire form6 d'une chambre; on
nous refuse 1'autorisation de rebitir le toit de l'6glise
que nous y possedons. Communions pascales, 44.
En r6sum6, sur 4ooo000000 d'habitants, I 300o
1 400
sont catholiques, dont 487 ont communi6 & Paques
en 1910.

Il ya:
I. A Alitiena, le Sup&rieur, trois confreres, huit
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pretres indigenes, dont un est vieux et innrme, un
moine et sept soeurs indigenes.
2. A Aiga, un pretre et une soeur indigene.
3. A Gouala,un confrere, un pretreindigeneet trois
sceurs indigenes.
4. A Mai-Brasio, deux pretres indigenes et un
moine.
En plus, a Tatai-Zeban et a Biera, nous avons un
cath6chiste, ainsi que trois autres circulant dans le
pays Irobs.
Nota. -Un pretre a &t6 envoye en Igio, dansl'intbrieur du pays ; particulibrement a Ankober et a Gondar,
il a trouv6 des catholiques, au nombre de 3oo environ.
On a envoye imm6diatement un deuxieme pr6tre a
Gondar, pros du lac Tsana, dans les environs duquel
demeure la tribu des Kamantes, paienne et animee de
sentiments favorables. Ils sont environ 5 ooo (sud-est,
dans l'Amara).

Extrait d'une letire de M. Corneille de WIT, Pretre de la
Mission, i M. Hubert MEUFFELS, c Panningen.
15 octobre 1911.
.. Nous l'avons done enfin sous les pieds, cette
chere terre d'Abyssinie. Dieu soit b6ni ! Massouah, oh
nous venons de d6barquer (15 septembre) est r6put e
la ville la plus chaude du monde. Je n'ai pas de peine
a le croire. Nous ne restons dans cette etuve que sept
heures. Nous visitons avec un aimable Pere capucin
l'6glise bAtie par le v6n6rable Mgr de Jacobis. Hilas!
elle est abandonn6e : il n'y a presque plus de chr6tiens
dans cette ville oi l'ap6tre de l'Abyssinie a fait un si
grand bien.
Les indigenes sont musulmans, et lesItaliens pr6fRGouala,
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rent aujourd'hui habiter sur un plateau a l'interieur, i
Asmara. Seul l'autel en marbre est rest6 debout parmi
ces d6combres, et, dans la nef, il y a le tombeau de
Mgr Touvier, notre confr&re, fort honore dans le pays.
Un seul Pere capucin occupe la grande maison bitie
autrefois par les Lazaristes. Nous y sommes accueillis
avec beaucoup d'amabilit6. D'ailleurs, Mgr le vicaire
apostolique de l'lrythr6e a averti de notre arrivie les
pretres r6sidant dans les localites que nous devons traverser. Aussi, nous recevons une hospitalite parfaite
chez ces bons Peres capucins! Ils vont jusqu'd nous
charger de provisions pour le voyage du lendemain.
Nous partons de Massouah vers deux heures de
l'apres-midi. Nous avons 6chang6 la soutane noire
contre la blanche. Un immense chapeau, blanc lui
aussi, avec une ombrelle, achevent de nous orientaliser.
Je ne sais quelle mine je fais l-dessous, mais je ne
puis m'empecher de sourire en voyant mes deux compagnons de vogage; les freres Blandeau et Cabanes,
dans ce costume de demoiselle. A la guerre comme i
la guerre !
Le chemin de fer nous conduit d'abord A travers le
desert : c'est sur ce sable brhlant que mourut, accablM
de chaleur, Mgr de Jacobis. Nous passons ensuite k
travers des montagnes et arrivons a la gare terminus,
N6fassit. Notre expediteur de Massouah a telephone
ce matin pour qu'une voiture nous prenne ici la gare
et nous conduise a Asmara, la grande ville. Helas! il
n'y a pas de voiture et nous sommes obliges de passer
la nuit dans une auberge fort malpropre. Enfin, voici
une voiture, trois mulets et un cocher musulman coiff6
d'un fez et arm6 d'un pistolet. Les Italiens ont fait
dans leur colonie des routes carrossables dont la commodit6 excite notre itonnement. Nous rencontrons
deux de nos mei!leurs amis di bateau qui reviennent
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dej d'Asmara. Nous nous groupons autour de la figure
noire du cocher et un officier tire une photographie.
Puis, en route de nouveau jusqu'a Asmara, oui Mgr Carrara et ses excellents confreres capucins nous donnent
I'illusion de nous ietrouver avec des Lazaristes. Nous
jouissons de cette aimable hospitalit6 du samedi soir
au lundi matin. Le lundi soir, aprbs six heures de
voiture, nous arrivons a Saganeiti. Desormais, notre
voyage va prendre une couleur plus abyssine.
(A suivre.)

MADAGASCAR
VICARIAT MERIDIONAL

STATISTIQUE des
l'ann6e 1911 :

CEuvres des Lazaristes durant

Eveques lazaristes, 2; Missionnaires lazaristes, 18; Fr:res
coadjuteurs, 4; Catichistes, 3o.
Religieuses europiennes (Filles de la Charit6), 19.
Conversions d'infideles, 3oo; baptemes d'enfants in articulo
mortis, 275; eglises ou chapelles, 14: 6coles, 8; 41~ves, 55o;

h6pitaux et hospices, i.
Population : infiddles, Sooooo (?); catholiques, 8ooo.
Leproserie, t (400 lepreux); orphelinat, I (44 enfants); ou-

vroir et atelier, i (ioo enfants).

t A raison de sa sant6 assez 6prouvee, Mgr Crouzet,
vicaire apostolique de Madagascar meridional, a demand6 au Souverain Pontife un coadjuteur sur qui il
puisse se d6charger: c'est sur un de ses Missionnaires,
a Madagascar depuis quinze ans, M. Lasne, que le

choix du Souverain Pontife s'est porte. A cette occasion, M. le Sup&rieur g6n6ral a jug6 avantageux pour
cette Mission d'eriger Madagascar meridional en province de la Congregation, avec Mgr Crouzet commr
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visiteur; quelques nouvelles risidences de Mission-

naires ont t6 6tablies et organisees, et les Filles de la
CharitY, qui avaient d6ja une maison a Fort-Dauphin
et une autre a Farafangana, en ont ouvert une troisieme a Tul6ar.
" La Mission de Madagacar meridional, dont les
premiers dibuts ont ete p6nibles, se d6veloppe sensiblement et ne pourra que gagner beaucoup a la suite
de ces mesures prises. , - COMPTE RENDU.
Lettre de Mgr LASNE,

coadjuteur du Vicariat apostolique de Madagascar-Sud.
Farafangana, 5 decembre 191r.

Nous sommes, depuis une dizaine de jours, au terme
de notre voyage. Notre travers6e s'est effectu6e dans
de fort excellentes conditions. Les Soeurs ont bien,
ici et lI, pay6 leur tribut au mal de mer, mais elles en
6taient Aleur premiere navigation.
L'accueil qui nous a ete fait A Farafangana a &t4 on
ne peut plus cordial. La vue d'une foule compacte de
chretiens et d'amis qui attendaient sur la plage pour
nous souhaiter la bienvenue, me ramenait par la pens6e Atreize ou quatorze ans en arriere. Quelle difference entre ce debarquement et celui du mois de
mai 1898! Notre arriv6e, il y a treize ans, ne produisit
chez les indigenes qu'un simple mouvement de curiosit6. Notre costume seul les intriguait. Ils se demandaient qui nous pouvions bien etre. Cette fois, au
contraire, c'est par centaines que les chr6tiens t6moignaient par leurs salutations et leurs chants, que nous
n'etions plus pour eux des inconnus.
Ce spectacle, je l'avoue, 6tait fort encourageant.
Notre action dans le sud de Madagascar, me disais-je,
a done 6te fructueuse, Ne faut-il pas, de temps 8

-

264 -

autre, s'encourager soi-meme, regarder le chemin parcouru et s'entrainer pour une nouvelle 6tape a fournir!
Les moyens dont nous disposons pour I'apostolat a
exercer dans cette immense r6gion ne sont pas en proportion avec 1'rtendue de 1'ceuvre qui serait a raaliser.
Nous pouvons n6anmoins nous depenser trbs utilement
et, dans notre petite sphere, realiser un bien durable.
Ch. LASNE.
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LA CONGREGATION DE LA MISSION
SOUS LES VICAIRES GENERAUX, de 800oo

1827

EXTRAIT

des Notes historiques de M. Gabriel PERBOYRE
III. M. Dominique-Francois HANON
Vicaire general (1807-1816)
(Suite, Voyez ci-dessus, t. 77, p 1o5)

§ 6. Occasions des persecutions iprouviesfar M. Hanon.
Mesures adoptees
Le vicariat de M. Hanon s'6tait ouvert sous les plus
heureux auspices pour la Congregation de la Mission.
Le Souverain Pontife avait fait ridiger le bref de sa
nomination a ce poste si important, de maniere A pr6venir les ennuis auxquels avaient &t6 exposes ses pr6d6cesseurs, a concentrer en ses mains toute 1'autorite
du Sup6rieur g6neral et a le mettre a meme de r6organiser la Comnpagnie en France. Une maison assignee
par le gouvernement 6tait destinee a recueillir les Missionnaires anciens, s'appliquant a vivre selon les rggles
laiss6es par saint Vincent et a former de nouvelles
generations qui perp6tueraient son ceuvre. Bon nombre
d'&v6ques timoignaient le d6sir de remettre entre les
mains des Prktres de la Mission la direction de leurs
s6minaires, de confier a leur zAle les missions diocksaines. Le gouvernement lui-meme se trouvait intiress6
a favoriser le developpement d'une Compagnie qui
devait lui fournir des pr&tres pour les colonies et pour
les Missions du Levant, d'Alger et de la Chine. Enfin,
Son Altesse Imperiale le cardinal Fesch, oncle de

l'empereur, honorait d'une affection sincere les disciples de Saint-Vincent et s'estimait beureux de secoj.
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der l'ceuvre de leur r6tablissement. De plus, M. Hanon
6tait dou6 de qualites assez 6minentes pour re.'plir
toutes ces vues et r6aliser toutes ces esp&rances.
Malheureusement, une difficult6 surgit. A cette m&me
6poque, le gouvernement civil, c6dant au penchant de
tout r6glementer, s'immisca dans le regime interieur
des communautes hospitaliTres, voulut les soumettre
a des dispositions uniformes, les placer sous la d6pendance imm6diate des 6veques et leur donner a toutes
une sorte de Sup6rieure g6nerale, sons la denomination de t Protectrice ,, dans la personne de Madame-

Mere.
Ce projet pouvait peut-etre s'adapter aux constitutions d'un tres grand nombre de communautes; mais
applique i la Compagnie des Filles de la Charit6, plus
nombreuses a elles seules que toutes les autres ensemble, il alterait essentiellement I'Institut fond6 par saint
Vincent de Paul. D'ailleurs, a quel titre le pouvoir civil
d6pouillait-il le Sup6rieurde la Mission, dudroit propre
de diriger une communaut6, droitqu'il exercait depuis
bient6t deux siecles, que saint Vincent de Paul avait
legue6
ses successeurs, que Mile Le Gras, la digne
coop6ratrice des Filles de la Charit6, regardait comme
essentielle pour qu'elles puissent se maintenir dans
leur vocation et que le Souverain Pontife venait, en
moins de cinq ans, de confirmer aux vicaires generaux
de la Mission dans plusieurs brefs et notamment dans
celui de 1804, o0 il constate que le soin et le gouverne-

ment des Filles de la Charit6 est annex6 a la charge
de vicaire g6enral de la Congregation de la Mission :
Quia vero huic Officio (muneri Vicariigeneralis) adnexa
est turn cura et Gubernatio Communitatis Mulierum, seu
Puellarum Caritatis, ubicumque erectae, vel erigendae.
Le pouvoir civil ne contestait pas, il est vrai, la
legitimit6 de la direction que le vicaire general de la
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Mission exercait sur toutes les Filles de la CharitY;
mais il voulait qu'il renongat aux droits inh6rents a sa
charge, qu'il rect en &change la juridiction que I'archev&ch6 de Paris et les autres 6veques auraient bien
voulu lui accorder, juridiction temporaire et r6vocable a volonte, et qu'il reconnit comme premiere Sup&rieure de 1'Institut Madame Mere de 1'empereur Napoleon.
M. le vicaire g6neral ne pouvait pas souscrire a une
demande de ce genre.
De la resulta un disaccord entre le Superieui g6neral des Filles de la Charit6 et le pouvoir civil, qui amena
la suppression des trois Congr6gations de pretres qui
s'adonnaient aux Missions, et qui aboutit a l'emprisonnement de M. Hanon a Fenestrelles, a la d6position de
la Superieure des Filles de la Charite, la soeur Mousteiro, pour mettre dans cet office sceur Durgueil.
Des les premiers moments, M. Hanon ne se dissimula pas la gravite de la lutte oi ii s'engageait contre
celui a qui, alors, rien ne resistait impuniment en
Europe, et les suites desastreuses de la r6sistance
qu'il estimait commandee par sa conscience, Mais, dou6
d'un caractere energique et pr6par6 dejý par les rudes
6preuves de la Rtvolution, il soutint cette lutte avec
abn6gation de lui-meme et avec persev6rance.
Dans les premiers temps de son sejour a Paris, il
habita l'appartement que ses pr6d6cesseurs avaient
occup6 dans la maison oui se trouvaient les Filles de
la Charit6, rue du Vieux-Colombier, conjointement
avec ses confreres appliqu6s a la direction des Sceurs;
mais les travaux auxquels il fut oblig6 de se livrer
pour faire valoir ses droits, et la divergence d'appr&ciations qui existait entre lui et son secretaire M. Viguier,
I'engagerent A louer quelques chambres, rue du

Cherche-Midi, v;5,
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DMs le 9 janvier 18og, M. Hanon 6crivait a M. Sicardi: a Je ne m'aveugle pas sur les dangers des temps
pr6sents et de l'avenir; et, depuis longtemps, je roule
en mon esprit les moyens praticables d'en pr6venir les
effets, relativement a la conservation de la Compagnie.
L'essentiel, c'est de conserver des chefs et des centres
d'unite au moins partiels.

u D'aprbs le bref de ma nomination au vicariat g6n6ral de la Congregation, j'ai le droit de me d6signer
un successeur dans le gouvernement de la Compagnie.
Je n'ai encore pu le faire, mais je le ferai incessamment, selon les formes accoutumies et avec l'aide de
Dieu.
( Mais, pour la meme raison, il est surtout essentiel
de pourvoir A ce que nos maisons continuent a subsister
dans les Empires ou Etats 6trangers, dans le cas oi le
tronc de 1'arbre, la maison mere ou centrale, ne pourrait subsister ou se r6tablir solidement en France. Et
c'est a quoi je pense depuis longtemps; c'est aussi ce
a quoi je viens vous prier de r6fl6chir serieusement
devant Dieu, d'en conf6rer avec vos conseillers et avec
ceux des confreres Ag6s et experiment6s que vous
jugerez a propos, pour m'en faire passer ensuite votre
sentiment et le leur. "
Il lui indique ensuite le projet qu'il a conqu dans ce
but. Ce plan ayant obtenu l'assentiment des visiteurs, il
1'exposa, d'une maniere plus complete,le I°r mars ISog,
dans une lettre adress6e a son premier assistant, avec
priere d'en solliciter I'approbation du Souverain Pontife. Nous le reproduisons ici :
M. Hanon, en vue de prevenir des troubles qui, dans ces
temps-ci, pourraient s'introduire dans la Congregation, et
pour lui conserver l'esprit qui lui est propre, au moyen d'un
centre et de 1'unite de gouvernement dans son sein, nous pro-
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projet suivant :
Ce projet consiste A conceder aux visiteurs de la Compagnie, toutes les facultes qui sont propres aux supdrieur et
vicaire gendral de la Congregation pour la gouverner selon
les Constitutions, aux conditions suivantes :
i* Que ces faculths extraordinaires seront revocables . la
volont6 du vicaire gendral pro tempore.
2o Que l'exercice de ces facultes extraordinaires n'aura lieu,
pour chaque visiteur ou dans chaque province respective,
qu'aux deux conditions ci-aprbs marquees :
i" cas. - Lorsque le vicaire gineral pro t•Upore aura express6ment fait savoir d'une manibre authentique et certaine
qu'il ne peut plus diriger ou gouverner la Congregation, ou
seulement la province;
2* cas. - Lorsque, de fait, toutes les relations ou toutes les
correspondances avec le vicaire gindral seront difendues ou
suspendues par quelque d6cret, on par un autre acte de la
puissance politique sous laquelle il fait sa rdsidence, pour le
gouvernement de la Congregation.
Je pense que, par ce moyen, le chef unique de la Congregation venant a manquer, chaque province aura au moins son
chef legal et reconnu, et pourrait, de cette manibre, se r6gler
et se conserver isolee, en attendant les circonstances favorables pour le retablissement du gouvernement dans son uniti
premiere.

M. Hanon prie ensuite M. Sicardi de prendre une
risolution et de solliciter une d6cision du Saint-Siege
sur les points suivants :
I* Sur ce qu'il conviendrait de faire dans le cas de
deces du visiteur d'une province, ou celui oh il ne
pourrait pas gouverner;
2° Sur la maniere dont se gouvernera une partie
d'une province qui, par disposition des lois politiques,
ne pent avoir une libre communication avec son visiteur;
3' Sur la convenance qu'il y aurait a ce que les visiteurs pussent conferer ensemble sur les choses les plus
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importantes, surtout les visiteurs d'Italie, ou d'Espagne, on de Portugal. lls pourraient faire partde leurs
delibirations au premier assistant g&6nral risidant a
Rome, par dispense et avec l'autorisation du Souverain
Pontife. L'assistant g6neral le communiquerait ensuite, selon les occasions qui se presenteraient, au
vicaire g6n6ral.

Le 16 avril 18o9, M. Sicardi soumit, en audience
particulibre, la supplique de M. Hanon, conjue dans
le sens indiqu6 plus haut, au Saint-Pere qui eut la bont6
de l'accueillir avec bienveillance et d'en agrier toutes
les dispositions.
Le 13 mai de cette meme ann6e I809, voyant 'orage
approcher rapidement, le vicaire g6neral adressa aux
visiteurs des provinces de Pologne la circulaire suivante, avant la reception de la reponse de Rome.
(La traduction est faite sur la version polonaise) :
Nous, Dominique Francois Hanon, nomm6 par le Tres
Saint-Pere Pie VII vicaire gin6nal de la Congregation de la
Mission, avec tous les pouvoirs et privileges propres aux
generaux de la Congregation, comme .le prouve le bref du
meme Saint-Pere, du 14 octobre 1807; I tous les visiteurs,
prktres, clercs et freres coadjuteurs de cette Congregation,
ainsi qu'a toutes nos chires visitatrices et toutes les Filles de
la Charit, servantes des pauvres malades;dans nos provinces
qui ne font pas partie de l'Empire franSais,.salut et be64diction.

Notre devoir et la sollicitude paternelle pour les deux
families fondees par saint Vincent de Paul, nous imposent
l'obligation de privoir toutes les circonstances qui pourraient,
en raison du pr6sent dtat de choses vraiment deplorable, menacer leurs rapports mutuels et leur existence. Voulant douc
privenir un pareil malheur, apres avoir bien des fois invoqu6
avec ferveur les lumieres de 1'Esprit-Saint, apres avoir pris
conseil de nos sages confreres, et esperant que notre Saint
Pire Pie VII daignera confirmer notre presente ordonnance,
adapt6e aux besoins des temps et a la publication de laquelle
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hOus obligent les circonstances du moment, nous diclarimes
et declarons, nous dicidimes et decidons ce qui suit:
z* Disormais, et dans la suite des temps, il y aura dans
chaque province de la Congregation de la Mission, qui n'appartient pas & 1'Empire frangais, outre le visiteur actuel, un
vice-visiteur pour aider et remplacer le premier dans le
besoin, mais surtout pour prendre cet emploi de suite et ifso
facto, avec tous les pouvoirs et cum acultatibus ordinariiset
extraordinariis,et tous les privileges ordinaires et extraordinaires accordes audit visiteur, si la mort ou une absence
forcee, ou' toute autre cause absolue et incessante empechait
ce dernier de diriger et de gouverner sa province. Mais le vicevisiteur ne prendra le titre de visiteur, qu'apres la mort du
visiteur actuel.
z2 Chacun des visiteurs de provinces qui ne font pas partie
de 1'Empire francais, apres avoir regu la presente lettre et
pris l'avis de ses consulteurs, nommera en temps opportun
un des superieurs ou des pretres les plus distingues de sa
province, son vice-visiteur, pour le remplacer dans les circonstances et dans la maniere prescrite dans Particle premier.
3* Ce vice-visiteur 6tant nomm6 visiteur sera oblige, dans
le second mois de son entree en charge, de nommer un autre
pretre vice-visiteur qui le remplacerait dans les cas ci-dessus
exprimis, et ainsi de suite, pour que, par ce moyen, aucune
province ktrangere k l'Empire frangais ne se trouve sans
chef et sans gouvernement et ne se perde pas comme Congregation.
4* Et si meme, une ou plusieurs maisons, ne faisant pas
partie de 1'Empire frangais, se trouvait par n'importe quelle
circonstance dans l'impossibilite de correspondre avec nous,
ou leurs visiteurs, ou leurs ci-dessus mentionnis vice-visiteurs; dans ce cas, nous permettons et voulons que le sup6rieur de cette maison, ou le plus ancien supdrieur de ces maisons prenne l'autorit6 ordinaire au visiteur ifso facto, sans
autre formalitd, mais seulement d'une manibre provisoire,
c'est-a-dire pour un certain temps, jusqu'A ce qu'ou puisse
revenir a la correspondance, soit avec nous, soit avec nos
remplacants, ou avec les ci-dessus nommds visiteurs on vicevisiteurs.
50 Nous donnons par la presente ordonnance a tons les cidessus nommes vice-visiteurs, des le moment oif, les circonstances privues dans Particle premier se presentant, ils
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entreront en charge de visiteurs, 1'autoritd pleniere, ordinaire aux visiteurs, et mime toutes les facultes extraordinaires, c'est-a-dire privileges extraordinaires, qui seront I'objet
de 1'article suivant:
6° Nous donnons par la pr6sente ordonnance, A tous les
visiteurs des provinces qui ne font pas partie de 1'Empire
frangais, tous les droits, privileges et facultes, permis ou
reserves par nos constitutions ou par le Saint-Siege a nos
Superieurs generaux et nos vicaires generaux eux-memes,
pour que lesdits visiteurs puissent en faire usage au besoin,
de suite aprbs avoir recu la prisente ordonnance.
7* Ces facultes et privileges tant ordinaires qu'extraordinaires, contenus dans les deux articles precedents, s'etendent
a toutes les maisons et personnes de la Congregation de la
Mission et des Filles de la Charite, qui composent la province, confide au visiteur ou vice-visiteur, mais seulement
sous les conditions suivantes:
Premiere condition. - Que les ci-dessus exprimies facultis
ou privileges extraordinaires ne serviront a chacun des visiteurs ou vice-visiteurs des provinces, qui ne font pas partie
de 1'Empire franSais, que tant que nous on nos successeurs
dans le gouvernement general de la Congregation le jugerons
a propos, et ils pourront toujours etre revoques.
Deuxiime condition. - Que ces facultis ou privileges extraordinaires ne pourront servir aux ci-dessus nomm6s visiteurs
ou vice-visiteurs que dans les cas suivants :
i1 Quand nous leur d6clarerons on leur ferons declarer
qu'ils peuvent entrer dans l'exercice desdits privileges;
z* Quand sans etre pr6venus par nous, ils apprendront
avec certitude, ou pourront penser avec toute probabilite que
toute communication ou correspondance entre eux et nous
sont interrompues ou defendues d'une manitre irrevocable.
8» Tant dans le premier que dans le deuxieme cas le visiteur ou vice-visiteur qui devra entrer en exercice de cette
autorit6 extraordinaire, fera savoir a toutes les maisons et
personnes de sa province, qu'il se trouve dans une position
qui i'oblige a entrer dans I'exercice de toutes les facultds et
privileges ordinaires et extraordinaires accordes par nous,
et il commencera alors a en faire riguliirement usage.
Des lors, ces conditions se prisentant comme expos6es cidessus, toutes les personnes et toutes les maisons tant pretres
et freres de la Congregation de la Mission que la compagnie
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des Filles de la Charitd, sont obliges d'obeir aux visiteirs ou
vice-Visiteurs conform6ment
nosS constitutions et a nos

Regles.
Donni

&Paris, le 13 mai 1809.
HANoN, vicaire geinral
de la Congrigationde la Mission.

D.

SALHORGNE,

remplafant le secretaire.

Le 12 juillet 1809, M. Hanon adressa aux visiteurs
de Pologne une nouvelle circulaire qui modifiait un
peu la pr&ecdente en ce sens que le visiteur devait
laisser a son deces, dans un billet cachet6, le nom de
celui qui devait gouverner la province, jusqu'i ce que
les Superieurs des maisons de cette meme province
eussent choisi le successeur du d6funt. Et tel etait le
mode qui devait etre egalement pratiqu6, pour la
nomination du successeur du visiteur d6funt, dans les
autres provinces de la Compagnie.
Ces dispositions prises avec l'assentiment du Souverain Pontife, le vicaire g6neral de la Congregation
pouvait avoir moins d'inqui6tude relativement A la
conservation des provinces de la Compagnie et a leur
administration, selon ce qui s'etait pratique jusqu'alors.
§ 7. Suppression des corporations appliquies
aux Missions.

Cependant, dis conferences avaient lieu, soit chez
le ministre des Cultes, soit chez le cardinal Fesch,
avec les yicaires generaux de Paris et M. Hanon, pour
decider ce dernier a renoncer a la qualit6 de Sup&-

rieur g6n6ral des Filles de la Charit6 et pour lui faire
accepter la nouvelle d6elgation que les vicaires g6n6raux lui protestaient etre d6cid6s &lui donner.
M. Hanon, d'apr4s 1'avis de quelques personnageq,
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recommandables, ne crut pas devoir abdiquer !'autorite qu'il tenait de plus haut et contribuer a porter a
une des principales ceuvres de saint Vincent un coup
capable d'en entrainer la ruine. Les vicaires generaux
du diocese de Paris, d6sespirant de triompher de ses
resistances, 'un d'eux voulut lui disputer le titre et les
pouvoirs de Sup6rieur g6n6ral des Filles de la Charite,
pour ainsi dire de vive force, en s'installant comme
Sup6rieur de la maison, en y tenant sans son aveu del
conferences journalibres(i).

Le vicaire g6neral du diocese de Paris ,tait soutenu
dans ses pr6tentions par deux ou trois sceurs, que le
premier chaos du r6tablissement de cetteCommunaut6
avait porttes a la tete de la Compagnie.
M. Hanon 6tait si persuad6 de la l6gitimit6 de ses
droits, qu'il ne balanca pas, pour mettre fin aux pretentions du vicaire general de Paris, d'implorer en
juin la protection du Conseil d'etat; et la section de
l'Interieur et de la Legislation prononca en 8o9: que

les pretentions des vicaires g6n6raux de Paris 6taient
nouvelles et sans fondement (2).
C'est alors que le 22 septembre 1809, M. Hanon
requt de S. Lm. le cardinal Fesch, les lignes suivantes
que nous transcrivons :
Plaise k Dieu que les pretentions que vous avez Olevies dans
1'affaire dont vous me parlez ne vous aient pas fait faire des
demarches irreflCchies qui pourraient opirer la suppression
de votre Congregation et de toutes celles qui ont pour objet
les Missions ktrangeres! Que de mal vous auriez 6vit6 i
l'tglise!
Du reste, la douleur que j'en dprouverais, sera egale au
regret que sans doute vous 4prouverez par la suite; mais il
(s) Memoire de M. Hanon du 9 mai x8x3 & MM. les conseillers
d'etat.

(2) Memoire de M. Hanon du 9 mai zx83 a MM. les conseillers
d'ltat. La Compagnie des sceurs ne comptait alors que x 598 sceurs.
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sera inutile, et peut-6tre les soins que je prends en ce moment-ci pour conjurer 'orage, s'ils 6taient infructueux, vous
feront connaitre quel 6tait mon divouement pour la Congregation 4 la tete de laquelle vous vous trouvez.
Cardinal FESCH.

Quatre jours apres cette lettre, 1'empereur Napol6on,
dans un moment d'humeur et d'irritation (dit le

ministre des Affaires ecclesiastiques, le 7 mars 1829 a
la Chambre des d6put6s), signa, sous la date du
26 septembre I8o9, un d&cret qui rivoquait non seulement celui du 27 mai 1804 (7 prairial, an XII), mais
supprimait meme toutes les Congr6gations des Missions 6trangeres : celle du seminaire des Missions
6trangeres, celle du Saint-Esprit, comme celle de la
Mission.
Ce dicret fut notifi6 a M. le vicaire gneral- de la
Mission, le 6 octobre 1809. On comprend sa douleur.
Dans une lettre a M. Ansaloni, visiteur de la province
de Rome, dat6e du 9 octobre 99og, il 1informait de
cette douloureuse situation et il ajoutait en postscriptum :
( Le nouveau Superieur g6ndral (i) des Filles de la
Charit6, M. Viguier, que vous connaissez depuis longtemps pour ce... (le mot est illisible ou effac6) en ces
derniers temps, m'a assur6 que les Missions 6trangeres
seraient bient6tr6tablies, et que le ministre des Cultes
avait dbjA pris des mesures pour conserver nos colleges
de Plaisance, Savone, etc.; je ne doute pas que vos
maisons, surtout Monte Citorio, n'attirent encore sa
bienveillance; ainsi ne perdez pas courage. Ce serait
une bien grande consolation pour moi dans notre malheur, si vous pouviez vous maintenir. »
(i) Lorsque nous parlerons de la persecution qu'endurerent les Filles
de la Charitd, nous verrons que les vicaires gCneraux de Paris n'avaient
pas le droit de conferer ce titre a M. Viguier et qu'il etait contraire aux
r&glements piomulgu6s sur les Congregations hospitaliires.
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M. Hanon se trouva done dans la necessit6 de
quitter d6finitivement la maison des Filles de la Charite, de se retirer dans le logement qu'il avait lou6
depuis quelque temps rue du Cherche-Midi, et de
s'interdire toute relation avec la Communaut6 dont il
6tait le Sup6rieur g&ndral.
La mesure prise a l'6gard de M. Hanon occasionna
une bien plus grande emotion dans la Communaute,
dans les maisons de Paris et celles de province que
celle qu'avait produite la violence du vicaire gendral
de Paris. Sa prudence, l'int6r&t qu'il portait a la Compagnie en gendral et a chacune des Filles de la Charite, lui avaient concilid 1'estime et la confiance universelles.
§ 8. Arrestation et emprisonnement de M. Hanon
i Finestrelles
M. Hanon s'occupait a mettre ordre a ses affaires
pour se retirer dans sa famille, lorsque, le 29 octobre 1809, il fut arret6 de grand matin par la police
et conduit en prison. Pendant sa d6tention, le cardinal
Fesch lui fit parvenir, le 16 novembre I8o9, un billet
concu en ces termes :
( Son Excellence le ministre des Cultes m'ayant
demand6 de nommer un commissaire pour recevoir les
comptes de la gestion des deniers, accord6s a votre
Mission, dans le d6lai de deux jours, je vous previens
que j'ai nomm6 M. Rausan, vicaire general de l'archev6ch6 de Lyon, commissaire a cet effet. Veuillez bien
le mettre a meme de faire son rapport dans le d6lai
fix6, afin de remplir les intentions de Son Excellence.
u Cardinal FESCH. ,

4 commengait

a se conformrer aux desirs du grand
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Aum6nier, quand, la nuit du 17 au 18 novembre, un
commissaire de police lui signifia l'ordre de partir
immediatement pour Saint-Pol (Pas-de-Calais), sa
ville natale, et d'y rester en surveillance, conformement a la decision du ministre de la Police generale,
du 3o octobre 1809; un passeport signe la veille lui
fut remis pour se rendre a sa destination. Les ordres
6taient si rigoureux qu'il ne lui fut pas permis d'emporter quoi que ce fit, ni livres, ni papiers indispensables a la revision du compte qui lui avait ete demand6, ni de ranger la moindre des choses.
Cette surveillance dura jusqu'au printemps de 1811 ;
elle fut convertie en une detention d'abord a SaintPol meme, puis a Paris pendant trois semaines, et

ensuite dans une des huit prisons d'Etat, la forteresse
de Fenestrelles, pour avoir, lui alleguait-on, contrairement a la defense qui lui en avait 6te faite, continu6 d'entretenir des correspondances avec les sceurs
de la maison mere, rue du Vieux-Colombier.
Peu de jours apris son arriv6e a Fenestrelles,
M. Ianon mandait a un de ses amis et son homme

d'affaires a Paris, sous la date du 14 mai 1811 :
t Je remplis la promesse que je vous ai faite de
vous donner de mes nouvelles, quand je serais definitivement fixe. Je le suis a Fenestrelles, forteresse et

prison d'Etat dans les montagnes des Alpes entre
Pignerol et Briancon. Votre bon cceur s'inquietera de
ma situation, j'en suis sir, ainsi que mes autres amis.
Rassurez-vous et consolez-vous tous. Au sein des privations, des incommodites, des peines meme inseparables de l'etat oui je suis, la Providence sait menager

des adoucissements et des consolations... ,
Et ie 7 aost I81r, il disait : a Ma sant6 se soutient
toujours et fort bien... L'air est extremement froid,
mais il est tres pur et tres sain. Presque tous les pri-

sonniers de l'Itat s'y trouvent mieux que chez eux, et
je suis du nombre. Le froid et les autres incommodit6s de ce genre peuvent se parer aisement; quand
on ne peut le faire, on prend patience et on y gagne
encore davantage... Je n'ai pas encore eu un moment
de peine et d'ennui depuis que je suis ici... n
Ces previsions ne devaient pas se r6aliser; car,
comme il nous l'apprend dans une lettre du 19 octobre 1813, tous les ans, d&s le mois de d6cembre, il
6prouvait une forte maladie qui se prolongeait jusqu'a la belle saison; a cette 6poque, il ne se trouvait
pas encore remis de celle dont il avait &t6 travaille
durant le dernier hiver qui l'avait presque conduit a
la mort et il appr6hendait de ne pouvoir r6sister aux
rigueurs de l'hiver suivant.
Un autre sujet de peine lui venait encore de la reddition des comptes au sujet de laquelle le cardinal
Fesch d'abord, et ensuite le ministre des Cultes le
harcelaient sans cesse, alors qu'on lui avait enlev 6
tous ses papiers. Sa m6moire put cependant a la
longue lui fournir le moyen de les r4gulariser; mais
il lui manqua toujours les pieces justificatives dont on
lui demanda impitoyablement l'exhibition. C'est ce
qui le determina a insCrer a ce sujet une note dans le
memoire d6ja mentionni du 9 mai 1813, adress6 a
quelque membre du Conseil d'Etat : u Tout est en
rigle pour mes comptes, et les fonds qui reviennent
au tr6sor public sont d6ji deposes en des mains respectables. Mais les pieces justificatives, depuis que
j'ai quitt6 Paris, ont subi avec mes autres papiers tant
de d 6 placements depuis l' 6 poque de mes malheurs,
que je ne sais pas oiu elles sont toutes. Je supplie
done que, par ma mise en libert6 entiere, que je peux
reclamer a tant d'autres titres, on me fournisse les
moyens de les rechercher avec succes et de les con-
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signer a qui de droit, le plus promptement qu'il me
sera possible. ,
Se trouvant toujours press6 par le ministre des
Cultes relativement aux pieces venant a l'appui de ses
comptes, il lui disait le 19 octobre 1813 : , Permettezmoi, Monseigneur, de vous repr6senter qu'il y aurait
un moyen beaucoup plus court et plus simple de terminer toute discussion et toute autre relation, ce serait
de me rappeler au moins momentan6ment a Paris,
soit en pleine libert6, soit dans une maison de surveillance et de sante qu'on m'assignerait. Je le sollicite
depuis longtemps, pour terminer mes affaires temporelies et spicialement celle de ma liquidation et des
Missions 6trangeres. Bient6t, peut-etre, il ne sera plus
temps. Si on me laisse expose t une mort comme certaine et qu'elle arrive en effet, ne pourra-t-on pas
imputer a ma m6moire les embarras qui en r6sulteraient pour la liquidation ult6rieure de mes comptes
et les 6tats de situation des Missions etrangeres. ,
Cette demande n'eut pas plus d'effet que les pr6c6dentes, malgr qu'il eut pris quelques mois auparavant,
dans sa lettre aux conseillers d'itat mentionn6e plus
haut, l'engagement, alors meme que le Souverain
Pontife ne ratifierait pas sa d6mission, de se conporter comme d6mis de ses pouvoirs sur les Filles de
la Charit6, et de n'avoir avec elles aucune espece de
correspondance relative aux affaires de cette Societ6.
II se proposait de rentrer dans la vie privie, pour ne
s'occuper que des devoirs inherents au sacercoce.
§ 9. Partage de la Congrigation de la Mission
en deux obddiences.
Le s6jour du vicaire general de la Congr6gation de
la Mission dans la forteresse de Fenestrelles, ne le
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privait cependant pas de toute esphce de consolation;
il pouvait parfois converser avec le cardinal Pacca (i),
et quelques autres illustres prisonniers dont tout le
tort 6tait de n'avoir pas donn6 leur approbation aux
vues de l'empereur des Francais; il pouvait correspondre avec. sa famille et avec quelques amis. Les
Missionnaires de Rome trouverent moyen de lui faire
connaitre leur position et il leur transmit de ses nouvelles.
Ce fut dans une de ces communications, qu'il eut
avis que, malgr6 les dispositions prises pour le bon
gouvernement de la Congregation de la Mission dans
ces circonstances critiques, et sollicities par la m6diation de M. Sicardi, celui-ci avait obtenu du Souverain
Pontife la reprise du gouvernement des provinces
d'Italie, d'Espagne et du Portugal. En portant cette
nouvelle a la connaissance de M. Hanon, M. Sicardi
lui disait : " Je vous previens, mon tres honor6 Pare,
qu'en consequence des temps present et passe, par
I'autoritA sp6ciale du Saint-PNre, et non comme superieur de cette maison (Monte-Citoric), je puis ad
tempus gouverner la Congregation dans toute 1'Italie
et l'Espagne. Mais cela ne portera aucune consequence
particulibre ni division du gouvernement dans la Congr6gation. Et ensuite vous serez averti de tout. Vivez
tranquille. n
Dans ce billet, M. Sicardi, pour ne pas aggraver la
position de M. Hanon, s'abstint de lui specifier sous
quel titre il se trouvait charg6 du gouvernement des
provinces 6trangeres a la France; nous savons que c'6tait
sous celui de vicaire g6enral, quoiqu'il ne nous soit
pas possible de pr6ciser la date a laquelle il 1'aurait
recu du Souverain Pontife. La biographie de M. Si(i) Al noires sur le Pontificat de Pie VII, par le cardinal Pacca.
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cardi, ecrite par M. Casoni, ne fait pas mention de
cette nomination; il est a croire que la juridiction
aura etA conferee oraculo vivae vocis. Nous poss6dons
seulement une lettre du mois de janvier 1808, adress6e
par M. Sicardi a M. Charles Verbert, portant la signature suivante : Carolus Dominicus Sicardi, indignus
presbyter Coxgregationis,ejusdem, auctoritateApostolica,
ab anuo 18o8, Vicarius generalis (I).
En prenant pour base cette date, la Congregation

aurait eu, un an avant l'emprisonnement de M. Hanon,
deux vicaires g6neraux 16gitimement nommis, et cela
Sl'insu de M. Hanon et peu de temps aprbs le bref
qui declare ce dernier u vicaire g6neral de toute la
Congregation et nomme M. Sicardi, premier assistant
de M. Hanon ». Nous presumons que M. Sicardi aura

voulu mettre x809 au-lieu de 1808. Mais toujours est-il
que c'est a dater de cette 6poque que le partage de la
Congregation en deux obediences a eu lieu de fait et
de droit sans contestation aucune. Cette scission a ete
depuis confirmbe dans tous les brefs qui avaient trait
a la nomination des vicaires generaux des deux obediences. Elle a dur6 de droit jusqu'a la nomination de
M. de Wailly par le Souverain Pontife aux fonctions de
Superieur general de la Mission et, de fait, pour les
provinces d'Italie, jusqu'a 1'election de M. Salhorgne,
par 1'Assembl6e g6nerale de 1829.
§ Io. Dicks de M. Philippe (Jean).
Pendant le s6jour de M. Hanon a Fenestrelles,
d6c6da,le 25 juillet 181i, M. Jean Philippe, directeur
des Filles de la Charit6, qui fut oblige de quitter

Paris pour n'avoir pas voulu se preter aux changements qu'on se proposait d'introduire dans le r6gime
(i) Registre des pi.ces de

x8oo

B x829.

-

2

82

-

de cette Communaute. Retir6 & Nimes, il 6tait loge a
l'auberge du Louvre. Surpris par une maladie, il fut
transport6 a l'h6pital desservi par les Dames hospitalibres de Saint-Joseph. Son confesseur, excellent ecclsiastique, lui prodigua tous les soins qui d6pendaient
de lui et il fut prie par le malade de vouloir bien
remettre tous ses effets et ce qui lui restait de numeraire & M. Hanon. Cet eccl6siastique justifia la confiance du v6n6rable d6funt et, apres avoir sold6
275 francs a la Superieure pour frais de maladie et de
funarailles, il se rendit & F6nestrelles pour remettre &
M. le Vicaire general les objets laisses par son confrere. La perte de cet ami fut des plus sensibles i
M. Hanon.
M. Philippe avait 6t, nomm6 sup6rieur du grand
s6minaire de Poitiers, le 12 aofit 1754, il occupa ce
poste jusqu'en 1776. Le 20 septembre 1778, il exerca
les m&mes fonctions &Saint-Servan pendant une annee.
Le 18 mars 1779, il fut promu a la cure et & la sup6riorit6 de la maison de Saint-M6en, ou il resida jusqu'en 1786. A cette derniere 6poque, il fut appel6 &
Paris pour etre applique i la direction des Filles de la
Charit6, fonction qu'il remplit jusqu'& la dispersion
de cette Communaute. Lorsqu'il fut permis aux Sceurs
de se reunir, il s'empressa de se mettre k leur disposition. Peu apres, la superieure des Filles de la Charit6 le pria de se rendre a Rome a l'effet de prendre
de M. Brunet les instructions convenables a la reorganisation de la Communaute des Soeurs. Apres quelques
mois de sejour aupres de son superieur, il rentra a
Paris pour se devouer sans r6serve a l'oeuvre si int6ressante et si importante qui lui 6tait confibe. Dans la circulaire du I" novembre 180o, adress6e aux Filles de
la Charit6, M. Brunet rendait de M. Philippe le t6moignage suivant : t Ce que je ne puis faire par moi-
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meme aupres de vous, je le puis faire par un substitut.
Aussi m'en suis-je donn6 un A cet effet, c'est M. Philippe que vous auriez surement choisi vous-memes, s'il
eit 6t6 a votre choix. Homme vraiment apostolique
qui pour vous maintenir dans 1'esprit de votre saint
6tat dans les temps les plus critiques, a essuye tant de
fatigues, a couru tant de dangers et sur lequel la Providence a 6videmment veill6 d'une facon toute singuliire pour le conserver jusqu'a present, afin que vous
eussiez toujours en lui un guide sur, un conducteur et
un directeur digne de toute votre confiance. , En effet,
sa prudence et la haute estime que ses iminentes vertus commandaient A toutes les personnes qui l'approchaient, contribuerent puissamment a faire reprendre
dans la communaute, une partie des anciennes pratiques et a y faire revivre l'esprit du saint Fondateur.
Sa constance a soutenir les droits et l'autorit6 du
vicaire g6neral sur la Compagnie des Filles de la
Charite lui attira l'ordre de quitter leur maison et,
comme nous l'avons vu, de se retirer & Nimes.
C'est en 1814 que M. Hanon retrouva sa libert6 et
revint prendre place a la t&te de la famille de saint
Vincent de Paul.
(A suivre.)

NOS DPFUNTS
MISSIONNAIRES
1. Neumann (Frangois), pretre, d-cede le 28 decembre 1911,,Henri-Chapelle (Belgique); 73 ans d'Ige,
44 de vocation.
2. Beaumevieille (Clement), pretre, d6c6dele 18 janvier 1912, a Damas (Syrie); 36, 16.
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3. Zambianchi (Antoine), frere coadjuteur, d6ced6
en janvier 1912, a Sienne (Italie); 78, 54.
4. Piazzoli (Joseph), pretre, dc6dCle 17 janvier 1912,
a Naples (Italie); 84, 67.
5. Giorello (Francois), pretre, d6cede le 23 janvier 1912, A Casale (Italie); 84, 67.
6. Reed (Arthur), pretre, d6c6d6 le 9 janvier 1912, A
Denver (Etats-Unis); 31, 11.
7. Valdivielso (Aquilin), pr&tre, d6c&dd le 3 f6
vrier 1912, a Madrid (Espagne); 86, 56.
8. Koch (Leonard), frere coadjuteur, deced6 le 5 f6vrier 1912, a Elseneur (Danemark); 63, 45.
9. V6rillon (Amable-Jules), frere coadjuteur, d6c6d6
le 12 f6vrier 1912, a Santorin (Grace); 8o, 36.
io. Courandiere (Eugene), pretre, decede le 22 f6vrier 1912, a Tauris (Perse); 38, 19.
NOS

CHtRES S(EURS
(Novembre igi9-flvrier i 12).

Adelaide Amerio, dicidie i la Maison Centrale de Sienne;
71 ans d'Age, 50 ans de vocation.
Victoire Bueno, Maison Centrale de Quito; 62, 39.
Maria Sessa, H6pital San-Saverio de Palerme; 58, 3o.
Marie Boulanger, Maison de Bully-les-Mines (France); 63, 37.
Catherine Simon, Maison de Rennes; 85, 56.
Marie Prikoszovits, Maison de Piliscsaba (Hongrie); 28, 5.
Adeline Melli, Maison Centrale de Turin; 36, io.
Cdsarine Barbaroux, Hospice Civil de Constantine;62,34.
Clara George, Hospice Civil d'Estaires (France); 46, 22.
Marie de la Bourdonnaye, Orphelinat de Fecamp (France);
64, 42.

Jeanne Wodara, Maison Centrale de Graz (Autriche); 21, x.
Angele Pokrzywicka, Maison Centrale de Culm; 58, 36.
Anne Maguin, H6tel-Dieu de Douai (France); 84, 58.
Catherine Carri, Maison de Sim-le-Noble (France); 33, i2.
Martina Murphy, H6pital de Baltimore (Etats-Unis); 36, 14.
Pauline Gudin, Maison Saint-Louis-en-l'Ile a Paris; 78,
49.
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Zod Mobillion, Maison Sainte-Genevibve h Reims; 34, 9.
Marie Desmond, Maison Centrale de Mill-Hill (Angleterre);
70, 45.

Josephine Musso, H6pital G6neral de Montpellier; 53, 25.
Angele Lestage, Maison de Saint-Vincent-de-Paul (France);
31, 5.

Marie B6lesta, H6pital de Nogent-le-Rotrou (France); 62, 4o.
Josephine Figiel, Maison Centrale de Cracovie; 31, 8.
C6lestine Paillard, Hospice Civil d'Orthez (France); 54, 23.
Rosalie Resmik, Hospice des Incurables d'Idria (Autriche);
44, 17.
Antonia Amorese, Maison Centrale de Naples; 46, 25.
Anne Cresnjar, H6pital Wilhelmine de Vienne (Autriche);
31, 4.

Camille Karpinska, Maison Centrale de Varsovie; 66, 39.
Philomine Bianchi, Maison Saint-Joseph, Turin; 74, 48.
Victorine Roux, Orphelinat agricole de Kerhars (France);
69, 40-

Florence Cortes, H6pital de la Paix de Constantinople; 86,
62.
Julienne Prat, Maison Principale de Paris; 84, 64.
Marie Lacruche, Maison de Vendhuile (France); 60, 37.
Paolina Manzoni, Asile d'Arsoli (Italie); 64, 43.
Emdlie Loras, Maison de Chiteau-l'veque (France); 77, 52.
Madeleine Colomer, Asile des ali6ens de Barcelone; 54, 31.
Josephe Benllor, Hospice de Pampelune (Espagne); 65, 48.
Eladia Lamarca, College de Carabanchel (Espagne); 42, 20,
Francisca Charlez, Hospice de Tolbde (Espagne); 67, 45.
Caroline Amerio, Maison Centrale de Turin; 27, 5.
Alphonsine Penaveyre, Maison Principale, I Paris; 79, 61.
Marcelline Garrauz, Orphelinat de Bayonne (France); 33, i2.
Euginie Nadaskay, Prison de Marianostra (Hongrie); 55, 30.
Vicenta Moreno, Asile des Alienes de Lyon; 76, 5i.
Louise Palacios, H6pital d'Arequipa (Pdrou); 38, z5.
Elisabeth Rose, H6pital de San Jose (Itats-Unis); 38, i5.
Elisabeth Solamon, Asile des Alienes, Nouvelle-Orlkans;
69, 53.
Antoinette Trouette, Creche de Constantine; 95, 70.
tlise Scheiblbrandtner, Maison de Schwarzach (Autriche);
17, 2 mois.
Adelaide Bonnieu, Orphelinat d'Orsay (France); 73, 52.
I.ouise Pr;vost, Maison de Commentry (France); 69, 49.
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Marie Chevrier, Orphelinat de Saint-Itienne-du-Rouvray
(France); 65, 43.
Cesira Marinelli, Ricovero de Jesi (Italie); 42, lo.
Cecile Louis, Maison de Clichy (France); 68, 4o.
Ursule Kolar, Prison de Marianostra (Hongrie); 74, 53.
Jobita Lopez, H6pital de Cali (Colombie); 23, 3.
Clara Rohr, Maison de Schwarzach (Autriche); 3o, 9.
Ellen Brannan, Asile des aliends de Baltimore (Etats-Unis);
81, 56.
Marie Thebarge, H6pital de Saint-Louis (Itats-Unis); 23, 4.
Assunta Bianchi, Maison Centrale de Sienne; 22, 14 mois.
Marie Piraux, H6pital de Sedan (France); 52, 25.
Anne Faye, Maison de Saint-Eugene; 73, 47.
Angelina Gatta, Maison Centrale de Naples; 64, 43.
Louise Tibi, Maison Centrale de Turin; 5o, 28.
Louise Gazzola, Maison Centrale de Turin; 27, 5.
Marie Marcet, H6pital de Bar-sur-Seine (France); 66, 38.
Elisabeth Zarti, Hospice de Vacz (Hongrie); 24, 3.
Christine Herole, Maison Centrale de Cologne - Nippes;
38, 4.
Maria Gonzalez, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro (Espagne); 25, 4.
Marguerite Murgo, H6pital de Logrofio (Espagne); 52, 33.
Maria Resano, Collbge de l'Immacul6e-Conception de Cebu
(Iles Philippines); 22, 2.
Josephe Bayo, Asile de Grenade (Espagne); 38, 19.
Maria Escudero, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro (Espagne); 3o, i.
Catalina Diez, Fourneau de Almeria (Espagne); 23, 5.
Emilia Martinez, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro (Espagne); 36, 12.
Rafaela Camara, Hospice de Las Palmas (Iles Canaries); 8z,
60.
Marie Charvolin, Maison Centrale de Naples; 81, 56.
Innocenza Re, Maison Centrale de Turin; 32, 9.
Amdlie Dubuisson, Maison Saint-Vincent de 1'Hay (France);
76, 54.
Marie Coupy, Maison Centrale de Sienne; 77, 57.
Marie Ganier, Maison Saint-Vincent de 1'Hay; 65, 40.
Marie MAUCHE, Maison Principale, a Paris; 67, 46.
Bernarde Laffitte, Maison de Montolieu (France); 78, 57.
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Jeanne Claverie, Maison Saint-Nicolas k Toulouse (France);
71, 51.

Louise Jamay, Maison Principale, a Paris; 38, t6.
Maria Brea, H6pital Gentral de Madrid; 23, 3.
Josefa Campos, Maison Centrale de Madrid; 55, 32.
Maria Igartina. H6pital de Murcia (Espagne); 69, 52.
Mathilde Suminska, H6pital G6neral de Posen; 73, 45.
Maria Sppuheda, Asile Santa Anna de Valparaiso (Chili); 44,
22.

Ida Facchini, H6pital d'Orvieto (Italie); 33, lo.
Angelica Girolami, H6pital d'Orvieto (Italie); 32, 2.
Julie Kornowska, H6pital de Kalisz (Pologne); 32, 9.
Fanny Dulac, Maison de Saint-Die (France); 74, 52.
Marie Zuffada, Maison Centrale de Turin; 27, 6.
Olga Woyak, Maison Centrale de Graz (Autriche): 24, 4.
Caroline Lee, Orphelinat de la Nouvelle-Orleans (ttats-Unis);

89,63.
Angele Comi, Maison Centrale de Sienne; 72, 45.
Faustine Albertini, Maison Centrale de Sienne; 55, 3o.
Anne Starck, H8pital de Casamassina (Italie); 8o, 58.
Maria Maglio, Orphelinat de Palerme; 41, i6.
Maria Tophan, Icole de Puerto de la Luz (Iles Canaries); 64,
IO.
SMaria Salvans, H6pital de Palma de Mallorca (Iles Baleares);
75, 52.

Marthe Daguerre, Maison de Saint-Vincent-de-Paul (France);
83, 46.
Suzanne Vergezac, Maison de Chitillon - sous - Bagneux
(France); 82, 57.

Marguerite Garvey, Icole Saint-Vincent de San-Francisco
(£tats-Unis); 53, 34.

Jeanne Piot, Maison de Saint-Frangois-Xavier &Paris; 39, 17.
Marie Gay, Maison Centrale de Turin; 61, 41.
Marie Gardes, Maison de Clichy (France); 70, 44.
Marie Barbieri, Maison de Tours; 68, 36.
Antoinette Bost, Maison de Montolieu (France); 43, i8.
Marie Mule, Maison de Montolieu; 84, 57.
Rosanna Moran, Asile des Alienes de Baltimore (ttats-Unis);
72, 48.
Antoinette Vandable, H6tel - Dieu de Clermont - Ferrand
(France)? 63,40.
Madeleine Tonello, Maison Centrale de Turin; 66, 45.
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Marie Hermet, H6pital du Soleil, Saint-itienne (France);
54, 33.
Marie Salvignol, Orphelinat de Pernambuco (Bresil), 78, 59.
Marie Castro, College de Fortaleza (Brdsil); 46, 25.
Eugenie Donai, Orphelinat de Dublin; 67, 46.
Amelie Leconte, Maison Saint-Frangois-Xavier & Paris; 85,
62.
Marie Trouilhet, H6pital d'Andria (Italie); 75, 56.
Marthe Bontron, Maison Saint-Augustin & Paris; 52, 3o.
Pastora Gavilanes, Hopital de Babahoyo (tquateur); 22, i.
Victorine Lorquin, Maison de Bourg-la-Reine; 34, I1.
Marianne Wajdang, Maison Centrale de Varsovie: 44, 23.
Sophie Morin, H6pital de Cahors (France); 71, 48.
Marguerite Chevrot, Maison Principale, A Paris; 68, 46.
Rende Douris, Maison Sainte-Genevieve a l'Hay (France);
68, 46.
Jeanne BessiBre, H6pital de Vias (France), 72, 49-

Marie Donnet, Maison de Clichy (France,, 7 , 57Brigitte Flynn, Orphelinat de Los Angeles (Itats-Unis); 73,
44.
Marie Savoldi, Asile des Ali6n6s de Colorno (Italie); 64, 37.
Marie Pradal, Maison Carrie (Alg6rie); 7o, 46.
Maria Gutierrez, H6pital de Santiago (Chili); 75, 51.
Francoise Griinnes, Ecole de Nagyvarad-Vilencze (Hongrie);
63, 41.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
413. - Cheng Keue pao Ky. (Recueil de Cantiques
et Chansons religieuses compos6es par des chr6tiens
chinois et recueillies par J.-M. Planchet, C. M.) P&kin, g9I I. Un vol. in-8".
On lit dans la vie de saint Alphonse de Liguori quece grand predicateur

et ecnvain composa des cantiques pour &trechantes par les gens du peu-

ple, persuade que c'etait un genre de predication tris efficace. C'est le
meme but moralisateur que poursuit depuis quelques annees le barde
breton Botrel, par son (Euvre de la Bonne Chanson.
Les Chinois aussi aiment a chanter; deji les chretient6s, t peine
vieilles d'un ou deux siecles, possýdent leurs chants naifs, debordants de
foi, de pi&td, rappelant nos chansons du moyen Age. Ce sont ces

Feliques que M. ?l4nc et, missionnaire lazariste, a voulu sauver de
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I'oubli et remettre en honneur, en les livrant B l'impression. Des trente
chants que contient ce recueil, k peine trois ou quatre avaient deji ete
imprimis; tous les autres ont ete deterres dans les vieilles families chretiennes, oi, souvent ils n'etaient conserves que de memoire.
Aux sujets anciens se sont ajoutes des chants qui rappellent des v&nements recents, les angoisses de l'annee terrible (19oo), les souffrances
des victimes. Un chant special est consacrie
la memoire du martyr
M. Pierre Nie, le pieux pretre lazariste chinois.
Par cette publication, M. Planchet a accompli une oeuvre fort interessante dont on pent attendre d'excellents fruits.

414. -

BOCCARDI. Conferenze delle Effemeridi astro-

iomicke in Parigi.Ottobre,.1911i rino, Corso Palestro, 14.

Brochure in-8. To=

Dans cette brochure, M. J.-B. Boccardi, C. M., directeur de I'Obserz
vatoire royal de Turin, rend compte des efforts dignes d'eloge que les
astronomes de tous les pays font pour arriver k des 6tudes d'ensemble
et k l'unit6 de mithode qui procure des r6sultats prompts et plus complets.
La conference reunie i Paris au mois d'octobre 9xgr comprenait une
vingtaine de membres; c'etaiert communiment les directeurs des observatoires de diverses nations envoyCs par leurs gouvernements respectifs.
La France itait reprisentee par MM. Baillaud, directeur de l'Observatoire de Paris; Bigourdan, directeur du Bureau des Longitudes;
Henri Poincare (cousin germain de Pactuel president du Conseil des
ministres), professeur a la Sorbonne, membre de 1'Institut et du Bureau
des Longitudes, et par quelques autres.
Les autres pays etaient representes par les notabilites de la science
astronomique de chaque nationj; I'Allemagne par M. Cohn, professeur B
l'Universite de Berlin, directeur des Astronomisches Jahrbuck; l'Angleterre par M. Dison, directeur de l'Observatoire de Greenwich; l'Italie par
M. Boccardi, professeur k 1'Universiti royale et directeur de 1'Observatoire de Turin; les Atats-Unis d'Amerique, par M. Eichelberger,
directeur de l'Observatoire de Washington; 1'Amerique du Sud, par
MM. David Gill, directeur de 1'Observatoire du cap de Bonne Espd
rance ct M. Perrine, directeur de l'Observatoire de Cordoba (Argentine).
La liste comprend encore d'autres nomsd'astronomes, tousd'une grande
notori6td.
Aprbs s'ttre entendus sur la methode commune B suivre pour P'tude
de plusieurs questions d'astronomie, les membres du Congres ont regl6
entre eux la part d'observations a faire sur la position apparente des
etoiles: on a rnparti le travail entre les divers observatoires. Nous noteIons seulement ici que M. Boccardi s'est charge pour l'Observatoire de
Turin de 1'observation des 6toiles de la liste Auwers-Newcomb; l'Observatoire de Paris est charge de l'observation des K 6toiles circumpolaires a
c'est.--dire, comme it a &td convenu d'entendre cette expression, des
etoiles qui ne sont pas iloignies de plus de so" de chacun des p6les. Le
reste du travail d'observations a et6 r6parti entre les observatoires des
autxes nations.
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4t5. Nous avons fait mention prtcedemment du Congr-s que
tienuent chaque anuine, a 'Paris,les supcrieurs et directeurs des grands
si-minaires de France. Nous nous abstenons d'intervenir dans ces
rcuiionls par un sentiment naturel de discretion : en effet, la direction
des grands sCimiu.ires es.t chose a laquelle nous devons, pour le moment,
rester ctrangers, cst la ccux qui ont la charge de cette ceuvre d'examiner
ittre cux les nmvthodes d'aprs lesquelles ils doivent la conduire. Mais,
ne tut-ce qu'a c.use du passe, et aussi parce que la Congregation des
Lazaristes dirige hurs de France un certain nombre de grands seminaires, nous suivots avec hintcre, par la lecture du compte rendu, les
dciibcrations du Cnugrl s : nous constatons les vues des directeurs
aclueis sur ies amlior.ttions i apporter, les rtsultats obtenus, I'orientalion qu'il dluinent a cette o•uvre si importante de la formation du
clergc. C'est unc grande force pour eux que de s'entendre ainsi, de
c;.user eusemble chaque annee. Ils publient Ie compte rendu de leur
Cungres. Et cunmme nous avions parcouru les comptes rendus des annees
prccdentcs, dont nous avons fait mention ici meme, nous veaons de
parcourir celui de I'annce 19it. (Un vol. in-S; Beauchesne, I17, rue de
Rennes, Paris).
Dans le compte rendu de 'annee prt'cidente, il s'agissait surtout dela
direction a donner aux etudes et nous avons lu dans ce volume-la de
justes co!!sidrations. Dans le volume de cette annee, en outre des
questions d'tudes, on a touche a quelques points importants de la vie
des directeurs et de Iinfluence qu'ils doivent avoir sur 1'Pme des s6minlaristes.
Deux imporitants rapports out cte lus et discutes : le premier de ces
rapports a cit lu par M. Saliege, superieur du seminaire de Saint-Flour,
sur , les rclatiios ties directeurs et des saminaristes ,. Le second rapport
a itc lu par M. Wlouct, directcur au grand siminaire de Coutances sur
. lt vie couuunue des directeurs de seminaires ,. Sur ce dernier point,
en partuiculicr, on a reconnu qu'une congregation, celle des Sulpiciens
ou ceile des Laaristes av•it un avantage tout acquis.
QuAtre alutres rppuorts, tyant pour objet les teudes, ont ite Ius et
disa:ut11 dJas ids comtmiissions particulieres : le premier sur I'enseignetl•n;t d.1 la ils;.oujpiiie par M. Dubusq, suptrieur du grand seminaire
c liU.tc~;: ILscoLun sior lenlseignement de la Morale, par M. Parpaillon, proui•scur au scmin.iIre de Lu(on; le troisieme, sur I'enseigneinet't de la lltologie assctique, par M. Girouw, superieur du seminaire de Troyes; le quatriime, sur Penseignement desquestions sociales,
par 1. Garriguet, sup-rieur du seminaire de La Rochelle. On comprend
que puur tous ceux qui ont a s occuper, a un titre quelconque, de 'oeuvre
des grandjs scmiuaires, ces etudes et ces discussions entre
hommes
d experience sukt du plus haut intiret.
416. -

En Iparcourant un livre sur lequel nous nous proposons de

revenir, l'Histire
du senminaire de Saint-Nicolas du Chardonnel
i Paris,
par P. Schiener (2 vol. in-8, Paris, Desclee, 1911), nous avons remarque

quelques interessants renseignements sur Gentilly. A Gentilly,
etait la
maison de campagne du scminaire de Saint-Nicolas;
Jl aussi est la
maison de campagne ies Lazaristes, dont nous dirons aujourd'hui
un

Avant la Rdvulution de 1789, la maison de campagne
du petit semi-

'1

ri
1i ..
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naire de Saint-Nicolas etait traversee par la Bibvre; c'est aujourd'hui la
* cit6 Flotard P, rue d'Arcueil, x5 (t. II, p. 27). Aprbs la Revolution, le
meme petit seminaire acheta en x838, unautre terrain, et Mgr Dupanloup,
alors superieur du petit seminaire, y installa en x84o les Oleves des
basses classes. C'est la maison occupee actuellement par les Filles de
la Charite qui, a leur tour, l'acheterent en 1874 au petit seminaire de
Saint-Nicolas (ibid., p. 562).
En face de la maison des smurs, qui est i main droite, avenue de la
Gare et rue Frileuse, quand on arrive par la porte des Peupliers, se
trouve, avenue de la Gare, a main gauche, la maison de campagne des
Lazaristes. Nous en consignerons ici brievement I'histoire.
Dans la Notice qu'il a ecrite sur le ritablissement de la CongrWgation de
la Miission apris la Rivolution de 178o (in-4 de 78 pages, Paris, 187o),
M. j.-B. Etienne, alors Superieur general, a kcrit (p. 16) au sujet de Gentilly :
a Je dois ajo-ter, pour 1'edification de la gendration presente ct pour
celle des genei;. )ns k venir, que les vinerables Missionnaires appelis
a relever 1'edifice de saint Vincent, contribuerent aussi, autant qu'il leur
fut possible, aux frais de l'installation de la nouvelle maison mere. Leur
amour pour la Congregation etait tel,'que, meme durant leur emigration,
lorsqu'ils vivaient en quelque sorte de I'aum6ne de Petranger, ils amassaient des economies, dans le but d'aider un jour a son r6tablissement.
Rentres en France, et occupant des postes dans le clerg6 seculier, ils
etaient pr6occupes de la meme pensee. Aussi apporterent-ils i la
Famille renaissante leur mobilier, leur linge, leurs livres, leurs vases
sacres, leurs ornements et autres objets consacr6s au culte. Ce fut ainsi
qie se forma le premier fonds de la lingerie, de la bibliotheque et de la
chapelle. Plusieurs meme avaient amasse des sommes assez importantes
qui furent les premiers articles des recettes de la caisse de la maison
mere. Je citerai M. Verbert, vicaire general, qui y deposa 5o 0oo francs,
et M. Boujard, son successeur, qui avait apporte d'Espagne, oi il avait
passe tout le temps de I'emigration, une somme de 60 ooo francs, qu'il
affecta a l'acquisition de notre maison de campagne de Gentilly; acquisition qui fut faite en 1824.
En i83o, une ordonnance royale de Charles X, du 7 fevrier, autorisa la
Congregation I accepter la propriedt de cette maison :
a ARTICLE PREMIER. -

Le Superieur gendral de la Congregation de

Saint-Lazare, a Paris, est autorisd k accepter, au nom de cet 6tablissement, l'offre de donation d'une maison avec jardin, sise a Gentilly pres
de Paris, et d'un pre attenant, le tout evalud a soixante-six mille neaf
cent cinquante francs, faite par les sieurs Philippe Billiet et Jean-Baptiste Etienne, suivant acte sous seing priv6 du 28 aofit 1829, aux clauses
et conditions y exprim6es.
SII sera passe acte public de cette donation.
Quelquesagrandissements ou ameliorations eurent lieu successivement.
En 1842, le xx mai, une ordonnance du roi Louis-Philippe autorisa
l'acquisition d'un pre :
a Sur le rapport de notre Ministre secretaire d'Etat au dipartement
des Affaires eccl6siastiques et de l'Instruction publique,
a Notre Conseil d'Etat entendu,
a Nous avons ordonn6 et ordonnons ce qui suit:
1 Vu 14 4elibHration dn coneil municipal de Gentilly du 8 mai i838,

-

293 -

a Vu la declaration du sieur Etienne, procureur general des Laza"
ristes en date du 2x juin x8 38 ;
" Vu l'avis du prefet de la Seine;
" Vu la loi du 2 janvier 1817;
" Notre Conseil d'etat entendu,

7Y*E.~

GENTILLY
LA MAISON DB CAMPAGNE
UNE

a

ALLEB,

PONT SUR

DES LAZARISTBI
LA BI*VBE

Nous avons ordonnE et ordonnons ce qui suit :

a ARTICLE

PREMIER. -

L'Association des pr6tres

sculiers des

Missions ktrangeres (Congregation des Lazaristes), itablie i Paris (Seine),
reconnue par le d6cret du 7 prairial an XII, est autorisce ., acquirir df
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la commune de Gentilly (Seine), 6galement autorisee aux fins de la vente,
moyennant la somme de sept cert douze francs cinquante centimes, montant de I'estimation, unt pice de pre ddjk reunie au domaine appartenant a ladite Congregation.
a II sera passe acre public de cette vente. ,
En 1868, on construisit le refectoire actuel des prtres. 11 y avait en

1842, sur cette emplacement, un pigeonnier qui fut ensuite transforme en
oratoire.
En 1870, le 9 juillet, un decret de Napoleon III autorisa la Congregation de la Mission a accepter une maisun avec cour, jardin et une
parcelle de terre, a Gentilly. C'etait une construction situee sur la rive
droite de la Bievre, achetee par M. Etienne quelques annees auparavant.
En 1896, on construisit le bitiment qui fait pendant au rcfectoire des prtres et qui est affecte au logement des ktudiants et des seminarnstes.
En 1897, on 6leva la nouvelle chapelle.
En 1911, on fit le mur de cloture qui borne la propriete P'est, et 'abri
des seminaristes, aupres de cette cloture.
Les jeunes gens de la maison mere des Lazaristes 4ont
Gentilly les
jours de conge de chaque semaine. Apres Paques, les seminaristes v
habitent jusqu'a la fete de saint Vincent de Paul, milieu de juillet; les
etudiants y habitent pendant le temps des vacances.
GENTILLY, commune et departement de la Seine, dans la vallee de la
Bi;vre et contigue a l'enceinte fortifi-e de Paris, au sud. La population
en 1912 est de x5 ooo habitants. Les rois de France de la premiere race
eurent H Gentilly (Gentilium ou Gentdiacum) une villa oi Pcpin le Bief
tint un concile en 766. Saint Eloi et saint Louis y fondirent des monasteres.
417. - Lorsque, comme on a ecrit les Memoires de ia Congrigationde
la Mission concernant les travaux des Missionnaires k Madagascar,
en
Chine, etc., on ecrira le volume concernant la Perse, il y aura lieu
d'utiliser les donnees contenues dans le volume que nous avons
sous les
yeux : Histoire de
/'tablissementde la mission de P~rse par Ces Peres
Carmes-Dechausses det annee 160o4 d annee 1612, par le P. Berthold-Ignacede-Sainte-Anne. Un vol. in-12, Paris, 76, rue des Saints-Peres; sans
date.
On y trouvera quelques renseignements utiles notamment sur la
mission
d'Ispahan et sur celle d'Ormuz.
II manque a ce livre ce qui manque trop souvent aux livres ecrits par
les membres des Congregations : ils ne voient que leur a saint Ordre
».
L'objet de cet ouvrage nWest qu'un episode de ievangelisation
de la
Perse, episode qui ne s'etend que sur une duree de huit ou dix
ans, au
dix-septieme siecle. II eht fallu, comme introduction un bref tableau
des
travaux de I'evangelisation de la Perse: on y aurait vu quelle est la place
que tient dans l'ensemble P'entreprise des pieux religieux dont on nous
raconte les travaux. Ce n'est qu'en ecrivant Phistoire avec
ces vues un
peu generates qu'on donne des evenements de detail une notion vraiment exacte.
418. - Une liste des livres en langue allemande interessant les deux
communautds de Saint-Vincent-de-Paul a paru recemment. Voici l'indi-
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daton des principaux ouvrages mentionnes sur cette liste; les livres sont
en vente chez les Pretres de la Mission i Graz, Mariengasse, 48.
Vie de saint Vincent de Paul, par Maynard. Traduit en allemand et
revu par Edm. Heger. Prix, 4 kr (couronnes).
Vertus et Doctrine de saint Vincent de Paul, par Maynard. Traduit en
allemand et revu par Edm. Heger. Graz. Prix, 4 kr.
Lettres choisies de saint Vincent. Traduit en allemand. Graz. 3,5o kr;
Meditations de la Congrgation de la Mission pour tou s jours de
'anrne par Ed. Mott. Traduit en allemand. Graz. 4 vol. Prixi i8,5o kr;
Miditations pour les retrailes du mois et de Pannier par Collet. Traduit
en allemand. Graz. 3 kr.
Les Annales de la Congregation de la Mission et des Filles de la Cha.
#itl en langue allemande. Paraissant 4 fois par an. Environ 5Sopages
par numero. Graz. 5 kr.
listoire des Filles de la Charitf dans la provinre de Salzbourg, par
Ant. Zdesar, C. M. En allemand.
Manuel des enfants de Marie. En allemand. Nouvelle ed. Graz. 2 kr.
A. MILON.

Le Gerant : C. ScaHusaR.

Imprimerie de J. Dumoulio, a Paris.

EUROPE
FRANCE
A la place de la soeur Marie Mauche, qui 6tait A la
tete de la Compagnie des Filles de la Charit6 et qui
est deced6e r6cemment, a 6t6 6lue le 27 mai 1912, a
la maison mere de la Communaut6, rue du Bac, A
Paris, la soeur Marie-Jos6phine MAURICE.
La sceur Maurice remplissait depuis quelques ann6es
I'office de visitatrice provinciale A Turin.

CLICHY
LE TROISIEME CENTENAIRE
DE SAINT VINCENT DE PAUL A CLICHY

En 1612, saint Vincent de Paul, sur le conseil de
M. de B6rulle, acccepta de devenir cur6 de la paroisse
de Clichy; il y succ6dait A M. Bourgoing qui allait
devenir l'un des collaborateurs de M. de B6rulle dans
la fondation de la c6~1bre congregation de l'Oratoire
de France.
C'est le 2 mai que fut install6 saint Vincent de Paul
comme cure de Clichy, et A cette date, cette ann6e,
c'est-a-dire juste trois cents ans apres, le trbs z616
cur6 actuela voulu qu'une fete religieuse vint rappeler
et honorer le souvenir de son saint pr6dCcesseur, saint
Vincent de Paul, cure de Clichy. Cette f6te, un triduum, a eu toute la splendeur projet6e et un tres consolant succes de pi6t6 et d'6dification.

-

298 -

CLICHY, en latin Clippiacum, puis Clichiacum, est une

importante commune du d6partement, dans la banlieue
de Paris; elle compte aujourd'hui quarante mille habitants. Elle se trouve entre !a rive droite de la Seine et
la route de Saint-Denis a Versailles.
Ce bourg est tres ancien; le roi de France Dagobert
y avait un chateau et en faisait ordinairement sa r6sidence, parait-il. La vaste plaine oi se trouve Clichy
avait le nom de La Garenne. Alors, faisaient partie
du territoire de Clichy, diverses localit6s, Montceau,
le Roule dont saint Philippe 6tait le patron, Batignolles
et d'autres encore qui en ont &6t successivement d6tach6es pour 6tre englob6es dans la ville meme de Paris.
- Lecanu, Histoire de Clichy-la-Garenne. In-8, Paris,
Poussielgue, 1848.
Le 2 mai 1612, saint Vincent de Paul fut 6tabli cur6
de la paroisse de Clichy.
Chacun sait, parmi ceux qui ont lu la vie de saint
Vincent de Paul, combien fut heureux pour la paroisse
de Clichy le passage de M. Vincent.
II fut imm6diatement appr6cie et des fiddles dont il
venait prendre soin et des confreres de son voisinage.
Le vicaire qu'il y avait laiss6 pour prendre soin de la
paroisse en son absence lui 6crivait un jour : i Messieurs les Cures nos voisins d6sirent votre retour. Tous
les bourgeois et les habitants le d6sirent pour le moins
autant. Venez done tenir votre troupeau dans le bon
chemin oi vous l'avez mis, car il a un grand d6sir de
votre pr6sence. , Et si le troupeau aimait le pasteur,
le pasteur de son cote n'avait pas une moindre affection pour les ames qui lui avaient &et confees et qui
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lui ,.taient d'une admirable docilite. Devenu vieux, il
aimait a rappeler ces souvenirs et voici ce que, dans
une conference de 1653, il disait un jour (25 juillet):
J'ai kt6 cure des champs (a Clichy); j'avais un si bon
F
peuple et si ob6issant a faire ce que je lui disais que,
leur ayant recommand6 de venir tous les premiers
dimanches du mois a confesse, ils n'y manquaient
point; et, voyant les progres que faisaient ces ames,
j'en avais une consolation et un contentement non
pareils. Et unjour, Mgr le cardinal de Retz me demandait : - Eh bien! Monsieur, comment vous trouveza vous? ) Je lui r6pondis : a Monseigneur, j'ai un cona tentement si grand que je ne puis le dire. - Et
t pourquoi? me r6pliqua-t-il. - C'est que j'ai un si
( bon peuple et si obeissant a tout ce que je lui recoma mande, que je me dis a moi-meme que ni le pape,
< ni vous, Monseigneur, n'etes point si heureux que
a moi. o (Confer. du 25 juill. 1653.)
Son biographe, Abelly (liv. I, chap. vi) ajoute :
c M. Vincent a son entr6e en cette cure trouva 1'eglise
fort pauvre, tant en son 6difice qu'en ses ornements;
il entreprit de la faire reb.tir tout entiere, et de la
fournir de tous les meubles et ornements convenables
pour l'honneur et la saintet6 du service divin; et il
ex6cuta heureuseinent son entreprise, non pas a la
v6rit6 a ses d6pens, car il 6tait lui-meme pauvre, donnant tout ce qu'il avait a ceux qu'il voyait dans l'indigence et ne se reservant rien, ni aussi aux d6pens des
habitants, qui n'6taient pas trop accommod6s, mais par
I'assistance des personnes de Paris, a qui il eut recours,
et qui seconderent volontiers ses bonnes intentions.
u II procura aussi que la confrerie du Rosaire fit 6tablie en la m&me paroisse; de sorte que, lorsqu'il quitta
la cure, il laissa 1'6glise rebatie toute a neuf, bien
fournie d'ornements et en tres bon 6tat; et, outre cela,
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ii la remit purement et simplement, sans en retenir
aucune pension, entre les mains d'un digne successeur
nommi M. Souillard, lequel, outre les soins de la
paroisse, y 6leva plusieurs jeunes clercs qui lui furent
adress6s par M. Vincent, et les mit dans toutes les
dispositions propres pour rendre un service utile A
'Eglise. ))

Jusqu'en 1625, saint Vincent de Paul garda le titre
de cur6 de Clichy quoique absorbe par d'autres oeuvres;
il avait remis le soin de la paroisse A un autre pr&tre,
ne se reservant, comme on vient de le dire, aucune pension. Et meme apris ce temps-la, Clichy lui demeura
cher : on le voit, en 1636, appuyer la demande des
habitants qui reclament leurs enfants envoyes A l'arm6e
et qui campaient alors non loin de 1, a Luzarches.
(Lettres, t. I r , p. 138.)
Tel fut Vincent de Paul, cure de Clichy.

Pour honorer le trois centieme anniversaire du jour
oh M. Vincent prit possession de la paroisse, M. 1'abbe
Blauvac, cure actuel de Clichy, organisa un triduum de
fetes religieuses dont voici le programme :
Premiere journie : jeudi 2 mai
Pelerinage des Lazaristes et des Filles de la CharitW

Offices c6l6bres pontificalement par S. G. Mgr Monnier, 6veque de Troyes, et chant6s par le seminaire
des Lazaristes. A neuf heures et demie, grand'messe.
- A trois heures, vepres, sermon par M. 1'abbe
Courbe, cur6 de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, et salut.
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Deuxikme journde : vendredi 3 mai
Pilerinage des dames de CharitY.

A dix heures, grand'messe. - A trois heures, vepres
pontificales pr6sidees par S. G. Mgr Marbeau, 6evque
de Meaux, sermon par M. I'abb6 Poulin, cure de la
Sainte-Trinit6, et salut.
Troisikme journee : samedi 4 mai:
Pelerinage des

muvres

des Filles de la CharitY.

A dix heures, grand'messe. -A trois heures, vepres
pontificales presidees par S. G. Mgr Herscher, archeveque de Laodicee, et chant6es par le s6minaire de
Saint-Sulpice, sermon par M. Mott, pretre de la Mission, et salut.
Dimanche 5 mai
Cl6ture du triduum, sous la pr6sidence de S. E. le
cardinal Amette, archeveque de Paris.
A dix heures, grand'messe, allocution de Son Eminence. - A trois heures, vepres pontificales, sermon
par M. Lambert, pretre de la Mission, et salut.
Pendant ces quatre jours, apres le salut, procession
et v6enration de la relique de saint Vincent de Paul.

Le premier jour, le pr6dicateur eut la tres heureuse
pens6e, avant de commencer son discours, de donner
lecture de I'acte de prise de possession de 1'eglise de
Clichy, trois cents ans auparavant, jour pour jour,
par saint Vincent de Paul au lieu oi nous 6tions :
apres quoi, il reprisenta L'homme de Dieu s'avancant
comme il est d6crit au proces-verbal de la c6r6mcnie
i 1'autel, aux fonts baptismaux, au confessionnal, oi
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devait administrer les sacrements; a la chaire, d'ou
devait descendre sa sainte et si sanctifiante parole.
L'imagination pouvait se retracer a elle-meme cette
touchante scene d'il y a trois cents ans, et c'6tait vraiment un charme de s'arreter un instant a ces souvenirs.
Voici la traduction de l'acte de prise de possession
de la cure de Clichy par saint Vincent de Paul r6dig6
alors par le notaire ecclesiastique. Cette traduction et
le texte que nous donnons ensuite sont emprunt6s au
Messager de Saint-Vincent-de-Paul qui se publie a
Clichy (numero d'avril 1911):
< L'an du Seigneur mil six cent douze, le mercredi
deuxieme jour de mai, apres-midi: Je, Thomas Gallot,
clerc du diocese de Paris, licenci6 en dtoit canonique
et civil, notaire public apostolique et notaire jur6 en
la v6nerable curie 6piscopale de Paris, soussigne;
inscrit et immatricul6 aux registres de l'6evch6 de
Paris et de la pr6v6t6 de Paris, suivant l'ordonnance
royale, demeurant a Paris, rue Neuve-Notre-Dame; ai,
en vertu d'une certaine signature apostolique de provision de 1'6glise paroissiale des saints Sauveur et
Medard de Clichy-la-Garenne, au diocese de Paris,
faite et conc6d6e par Notre Tres Saint-Pere le Pape
Paul V, a venerable et discrete personne maitre Vincent de Paul, pretre du diocsse de Dax, bachelier en
la sacr6e facult6 de Th6ologie; par le moyen de la
resignation faite par le sieur et maitre Francois Bourgoing, recent ou autrement dernier et immediat paciEque cur6 de la dite 6glise paroissiale de Clichy, ou
faite par un procureur a ce 16gitimement constitu6 du
dit sieur Bourgoing; la dite provision sign6e ainsi :
Fiat utpetitur. C., sous la date : ( a Rome, pros SaintPierre, la veille des ides de novembre, la septieme
ann6e du Pontificat de notre dit Tres Saint-Pere le
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Pape Paul V et exp6diie en la forme dite (<gracieuse >;
ai mis et envoy6, de ce pri6 et requis, le dit sieur
Maitre Vincent de Paul, pour ce comparant en personne et me le requ6rant, en possession corporelle,
reelle et actuelle de la susdite cure et 6glise paroissiale de Saint-Sauveur et Saint-Medard de Clichy-laGarenne; possession que le dit sieur de Paul a prise,
en entrant et sortant librement, en et hors la dite
eglise paroissiale, en faisant l'aspersion de l'eau
b6nite, en priant a genoux, tant devant la v6n6rable
image du Crucifix que devant le majeur et principal
autel de cette m6me 6glise, en baisant et touchant le
dit autel, en touchant encore le tr6sor ou armoire oil
1'on conserve et garde l'adorable corps du Christ, en
touchant les fonts baptismaux, en s'asseyant sur le
siege affect6, df~ et destine au cure dans le choeur de
cette meme eglise, en sonnant les cloches et en observant, bien et diment, les autres c6r6monies qu'on a
coutume d'observer en semblables circonstances; de
meme et semblablement, en entrant, en sortant librement en et hors la maison presbyterale du dit lieu; et
j'ai, a haute et intelligible voix, selon l'ordonnance
du roi, publii et notifid la susdite prise de possession
faite par le dit sieur de Paul et la r6signation du dit
sieur Bourgoing, personne ne faisant opposition ni
contradiction aux susdites ni au sujet de toutes et unes
chacunes des susdites - Je, susdit et soussign6 notaire, ai donnr
et conc6de au dit sieur de Paul me le
requ6rant et demandant, pour le dit acte lui valoir et
servir, en lieu et temps que de droit. - Ces choses
ont ete faites dans la dite eglise et maison presbyterale de Clichy-la-Garenne; pr6sent Maitre Gilles Beaufilz, pretre du diocese de Chartres, vicaire, honorables
hommes Jean Moreau, marguillier de la dite eglise et
procureur fiscal du dit lieu de Clichy, Jean du Mur
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1'ain6, Jean Soret 1'ain6, Jean Vaillant I'ain6, Laurent
Bega (Le begue?) paroissiens et habitants de la dite
6glise, et autres demeurant au dit pays de Clichy,
temoins appeles et requis aux susdites. »
Sigal : T. GALLOT (avec paraphe). (i)
(x) Anno Domini millesimo sexcentesimo duodecimo, die mercurii
secunda mensis maii, post meridiem, Ego Thomas Gallot, clezicus parisiensis, in pontificio et casareo juribus licentiatus, publicus auctoritate
apostolica, venerabilisque curim episcopalii pari*iensis notarius juratus,
subsignatus, in registris episcopatus et praefecturae parisiensis, insequendo edictum regium, descriptus et immatriculatus; Parisiis, in vico
novo Beata Maria Virginis commoraks; vigore et virtute certa signature apostolica provisionis parocchialis ecclesia sanctorum Salvatoris et
Medardi de Clichiaco in Garenna, parisiensis diocesis, factre et concesse, per sanctissimum Dominum nostrum Papam Paulum quintum,
venerabili et discreto viro magistro Vincentio de Paul, presbytero
Aquensis diocesis, in sacra Theologia facultate baccalaureo, medio
resignationis domini et magistri Francisci Bourgoing, nuper, seu alias
ultimi et immediati ejusdem parrochialis ecclesia de Clichiaco rectoris
pacifici seu ejusdem domini Bourgoing ad id legitime constituti procuratoris, sic signatae Fiat ut petitur. C. v, sub data a Roma, apud sanctum Petrum, pridie Idus novembris, anno septimo'pontificatus ejusdem
sanctissimi Domini Papae Pauli quinti a et a in forma gratiosa a quam
dicunt expeditm; eumdem dominum et magistrum Vincentium de Paul,
propter hoc personaliter comparentem et id a me requirentem, in possessionem corporalem, realem et actualem predicta Curae seu parrochialis Ecclesia sancti Salvatoris et sancti Medardi de Clichiaco in
Garenna, per liberum ingressum et egressum in et extra eamdem parrochialem Ecclesiam, sumptionem et aspersionem aque benedicts, precum
fusionem, genibus flexis, tam ante venerandam Crucifixi imaginem quam
majus et precipuum Altare ipsiusmet Ecclesiae; ejusdem Altaris et Libri
missalis super ipsomet Altari existentis osculum atque tactum; tactum
etiam tam sacrarii sive armarii in quo asservatur et custoditur vene-'
randum Christi corpus quam fontium baptismalium; sessionem in sede
parrocho ipsiusmet ecclesiae in choro illius affecta et debita seu destinata; pulsum campanarum et alias in similibus observari solitas et consuetas debite observatas solemnitates; ut et pariter per liberum ingressum et egressum in et extra domum presbyteralem ejusdem loci, posui
et itduxi rogatus et requisitus; quam quidem possessionis adeptionem
per dictum dominum de Paul factam et dicti domini Bourgoing resignationem alta et intelligibili voce, juxta regis edictum publicavi et notificavi, nemine premissis seu opponente vel eisdem contradicente et de
eisdem praemissis omnibus et singulis. Actum dicto domino de Paul id
a me requirenti et postulanti, sibi, loco et tempore prout de jure convcnerit, valiturum et inserviturum, Ego, praedictus et subsignatus nota-

rius dedi et concessi. Acta fuerunt haec in dicta ecclesia et domo presbvyerali de Clichiaco in Garenna, praesentibus ibidem magistro ,Egidio
Bcaufilz, presbytero Carnotensis diuecesis vicario; honestis viris Joanne
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Les c6r6monies et les chants de ces f&tes furent
ex6cutes avec perfection tous les jours du triduum,
notamment le premier jour oii les s6minaristes et les
etudiants des Lazaristes en furent charg6s, s'acquittant avec art et avec une pi6t6 toute filiale de la tache
qui leur 6tait confi6e.
L'6glise 6tait chaque jour remplie par la foule des
fidles; le z616 cure actuel fait rebatir sur de plus
vastes dimensions 1'6glise qui datait de saint Vincent,
la population s'6tant considbrablement accrue en ces
derniers temps. DejA, depuis 1842, l'ancienne 6glise
avait pris le vocable de Saint-Vincent-de-Paul; c'est
aussi celui de 1'eglise nouvelle dans laquelle sera conservye l'ancienne comme l'on conserve une relique.
La nouvelle 6glise, en effet, commenc6e en 1902 et encore inachev6e, a, grace A un plan ingenieux, pour
transept la nef meme de la propre 6glise, bien modeste, batie par le grand ap6tre de la charit6.
La cl6ture des fetes a 6te presid6e par Son tminence le cardinal archeveque de Paris. La Semaine
religieuse de Paris (I i mai 1912) en rend compte en ces

termes :
, Son Eminence le cardinal archeveque de Paris
est venu presider, dimanche 5 mai, la cl6ture de ces
belles fetes qui ont rassemble, pendant quelques jours,
le tout Paris catholique : dames de charite, membres
des conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul, oeuvres
Moreau, matriculario dicte Ecclesia et procuratore fiscali dicti loci de
Clichiaco, Joanne du Mur seniore, Joanne Soret seniore, Joanne Vaillant seniore, Laurentio Bega, parrochianis et incolis dicte Ecclesiae et
aliis in dicto pago de Clichiaco commorantibus, testibus ad proemissa
vocatis et rogatis.
T. GALLOT.

- 5o1 charitables des Filles de la Charit6, les messieurs de
Saint-Lazare et de Saint-Sulpice, plusieurs cur6s de
Paris et des membres des congregations religieuses.
Les orateurs gofit6s de la capitale, MM. Courbe et
Poulin, avec MM. de Saint-Lazare, ont redit les
gloires, les vertus, les oeuvres de saint Vincent de
Paul. Les chants et les c6ermonies ex6cut6s par les
s6minaristes et notre maitrise ont charm6 les assistants. NN. SS. de Troyes, de Meaux et de Laodic6e
ont ajout6 a la splendeur de ces fetes l'honneur de
leur pr6sence. Enfin Son Eminence a ravi tous les
coeurs par le charme de sa parole si p6n6trante et par
son in6puisable bont6.
( Grandes et belles journ6es pour saint Vincent de
Paul et pour Clichy. ,

LES CERCLES D'ETUDES
DES PATRONAGES DE JEUNES FILLES

La Semaine religieuse de Paris a publi6, sous le titre
que nous venons de transcrire, 1'information qui suit,
oii les Filles de la Charit6 sont mentionn6es.
Elles ne pouvaient se tenir a l'6cart d'un mouvement
si g6neral et devenu si n6cessaire. Voici la note de la
Semaine religieuse, num6ro du 13 avril 1912 :
- Devant le nombre croissant des Cercles d'6tudes
dans les Patronages de jeunes filles, l'Archiconfrerie
des patronages a cr66 une section sp6ciale a la tete de
laquelle Son Eminence le Cardinal-Archev&que de
Paris a plac6 M. le chanoine Roland-Gosselin, vicepr6sident de l'CEuvre g6n6rale des Patronages. Le
secr6tariat des Cercles d'6tudes de 1'CEuvre g6nerale
des Patronages est 17, rue Hamelin. Un cercle, conseill6 par M. le chanoine Roland-Gosselin, est suivi
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par les directrices des patronages dirig6s par les dames.
Un deuxieme cercle, conseille par M. l'abb6 Gouyon,
sous-directeur de l'CEuvre g6nerale, est fr6quent6 par
lesdirectrices des patronages d'6coles paroissiales et de
sceurs. Un troisieme et un quatrieme cercles se tiennent
rue du Bac, i la maison-mere des Filles de la Charit6,
pour les nombreux patronages dirig6s par les Sceurs
de cette congr6gation.
( Un Manuel pour les directrices de Cercles d'etudes
(prix : o fr. 75) a 6tC publi6 par les soins de 1'CEuvre
g6nerale des Patronages; chaque ann6e, un nouveau
volume de cet ouvrage paraitra avec des sujets vari6s.
S'adresser, pour se le procurer, 17, rue Hamelin, ou
76, rue des Saints-Peres.
u Pour tous les renseignements int6ressant les Cercles d'6tudes de I'Archiconfr6rie des patronages, priere
de s'adresser, pour ceux diriges par les Sceurs, a
Mile de Malet, 59, rue de Varenne; pour ceux dirig6s
par les dames, au secretariat des Patronages, 17, rue
Hamelin, a Mme Georges Duhamel, secr6taire de
l'Archiconfrerie. ,
Sur la n6cessit6 des Cercles d'6tudes qui sont ainsi
recommand6s, nous ajouterons ici cette simple
r6flexion : qui n'a entendu g6mir les directeurs de
patronages - patronages de garcons et patronages de
filles - sur la disproportion qui existe entre les resultats, helas! bien 6ph6mbres trop souvent, que 1'on
obtient et la somme de sollicitude et de travail que l'on
doit d6penser dans cette ceuvre? La raison principale
parait 6tre que l'ceuvre du patronage, a elle seule, ne
peut suffire que pour un temps. Jusque vers 1'age de
dix ou douze ans, des enfants se contentent de se
trouver reunis pour jouer et recevoir quelques bons
conseils. Mais a partir de cet age, 1'esprit s'6veille; le
jeune garcon ou la jeune fille songent dej' a l'avenir :
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Que serons-nous? Que ferons-nous? Comment nous y
prendrons-nous?
Ii ne suffit plus alors, pour r6pondre A leurs d6sirs,
de les exhorter a jouer; il est bon, dans la mesure oi
leur esprit s'6veille, d'entrer dans leurs preoccupations
et de les aider dans leur orientation. Si I'on ne fait
pas cela, le patronage ne r6pond plus a ce dont ils
ont besoin; ils s'y ennuient et ils s'en vont. Les Cercles
d'6tudes, oh on leur facilite le moyen de s'entretenir
utilement des choses qui les pr6occupent, oi l'on traite
des questions et parfois des objections soulev6es dans
leur esprit par les conversations de la rue ou de I'atelier, sont le complement naturel et indispensable du
Patronage.
Nous publions ici la Table des matieres du Manuel
annonc6 plus haut; il s'agit des Cercles de jeunes
filles, et I'excellent petit livre, recommande par la
Semaine religieuse de Paris,est destin6 aux directrices
de ces Cercles d'6tudes.
TABLE DES MATILRES

Chapitre premier. d'itudes.

Avantages et dangers des Cercles

Chapitre II. - Fonctionnementdes Cercles d'dtudes.
Chapitre III. - Du choix des sujets a traiter dansles Cercles
d'dtudes.
Sujets moraux : 1'Avenir, Source du vrai bonheur, la Lec-

ture, Devoirs du foyer, l'lducation, etc.
Sujets religieux: le Miracle, Difendons notre foi, Autorit6
doctrinale de J'Eglise, la Vie future, le Mystire de la souffrance, le Divorce, le Suicide, etc.
Sujets d'ordre social: Riches et pauvres, Autorite du maltre, le Journal, I'fpargne, Syndicats, Mutualitis, etc.
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UNE CONFERENCE A PARIS
SUR SAINT VINCENT DE PAUL
Voici I'inttressant compte rendu d'une conference sur saint Vincent de
Paul :

t Mgr de Durfort, 6veque de Langres, inaugurait hier
(16janvier 1912), a Paris, la s6rie des conferences que
la Revue Franfaise organise sur les Forces Fran<aises.
II ne pouvait, dit-il, refuser son concours a l'heureuse initiative qui se propose, en c6elbrant nos gloires
nationales, de donner aux plus pures d'entre elles, a
nos gloires religieuses, la premiere place.
" Et, souvent interrompu par les applaudissements
de ses nombreux auditeurs, Mgr de Durfort parle de
saint Vincent de Paul:
( On ne pouvait d6buter, dit le prelat, par un ouvrier
a qui ait plus fait pour la grandeur de la France,
a laquelle, comme l'a dit de Bonald, est avant tout
a une grandeur morale. n
, Pour presenter Vincent de Paul sous ce jour, le
conf6rencier choisit quelques faits saillants de son
histoire, et, pour ordonner son sujet, il propose de le
diviser en trois parties :
SLa jeunesse de Vincent; son initiation a ses
grandes ceuvres; enfin ses oeuvres sociales ellesmemes.
. II Ie montrea l'6cole des Cordeliers de Dax, jeune
pr6cepteur, pretre enfin.
- Tout d'abord cur6 de Clichy, Vincent se voit bient6t appele par le cardinal de Berulle a remplir, dans
la famille de Gondi, les fonctions de pr6cepteur et plus
sp6cialement d'aum6nier.
c C'est l1 qu'il s'initie aux ceuvres auxquelles Dieu
le destine.
- M. de B6rulle avait bien compris que le jeune
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c prktre seul pourrait peu de chose, mais qu'aide ii
( allait faire des merveilles. »

SAINT

VINCENT

DE PAUL

M. et Mme de Gondi sp6cialement, dont la situation, tant ila cour qu'en Picardie, 6tait pr6pond6rante,
(
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s'appliquaient, en effet, a seconder ses charitables
entreprises.
« L'oeuvre des Missions, qui tendait a instruire les
a populations des campagnes et a en assurer le salut;
,< les confr6ries de femmes et d'hommes qui marque( rent l'accession des laiques a l'office public de la
( charit6, fonction vitale de 1'tglise, ouvrant aux Ozac nam, Montalembert et de Mun l'apostolat desceuvres
(c sociales, hospitalit6s de nuit, assistance par le tra<cvail, apprentissage gratuit; I'ceuvre enfin des gal6cc riens,retranches,jusqu'i lui,dela soci6t6 des hommes,
(C et qu'il 6leva de leur abjection jusqu'i la croix du
i< Condamn6 divin; telles furent les grandes et prin" cipales entreprises de ce g6nie de la Charit6. "
a Sa Grandeur montre ensuite le d6veloppement de
ces oeuvres sociales, leur organisation par saint Vincent de Paul et son influence sur les grands hommes
de son 6poque, Bossuet lui-meme.
« Les Filles de la Charite, que tous connaissent
sous le nom de Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 1'oeuvre
des Enfants Trouves, la lutte enfin contre'la misere
des provinces occasionnde par les guerres incessantes,
furent rappel6es par Mgr de Durfort.
« I mit en scene saint Vincent de Paul et le cardinal de Richelieu. Le saint, par ses accents, 6meut
I'impitoyable ministre, qui prend enfin l'engagement
de travailler a rendre la paix a la France.
",Enfin, Mgr de Durfort montre en Vincent de Paul
un des exemplaires les plus authentiques, les plus
sympathiques de notre race.
a Fin et clairvoyant, dit-il, avec une pointe 16gere
a d'aimable malice, d'un infaillible bon sens, d'une
a simplicite admirable; et avec cela, un cceur chard,
a unebont6 aussi tendre que profonde, un entrain et
(c une gaiete toute franjaise. ,

- ffi • II termine en rappelant que saint Vincent, sur le
point d'expirer, s'6cria avec allegresse, en baisant un
crucifix : a Christ, j'ai confiance! ,
( C'est aussi le dernier mot qui nous vient aux
n lvres, dit 1'6veque de Langres, en nous s6parant
c de lui; c'est un saint qui rassure et dilate en m6me
t temps qu'il l66ve. - La Dimocratie, 17 janvier 1912.

ESPAGN E
GUADALAJARA
(Annales de la Mission, edit. espagnole,

1912,

p. 184; traduct.)

GUADALAJARA, ville de la Nouvelle-Castille oh les Pr6tres de
la Mission ont un 6tablissement depuis l'annee 1911, est le
chef-lieu de la province de ce nom, au centre de 1'Espagne.
Cette ville est situde a environ 6o kilometres au nord-est de
Madrid sur la ligne du chemin de fer qui va de Madrid a
Barcelone.
Cette ville est grande ; on voit encore les restes des murailles
qui l'entouraient autrefois. Guadalajara est 'Arriaco des Romains; elle passa au pouvoir des Goths, puis des Maures qui
lui donnerent le nom de Guadalhicara,d'oa l'on a fait Guadalajara.
Les Pretres de la Mission y ont un etablissement dont la
chapelle a ktd benite un an apres leur installation, comme on
le verra dans la lettre qui suit. Les ceuvres de cette maison
sont les missions et une 6cole apostolique.

Fitesde l'inaugurationde la maison de Guadalajara.L'6glise que nous avons inaugur6e a Guadalajara n'est
pas neuve, elle a &6tsimplement restauree. Longtemps,
elle avait 6t6 l'asile et le t6moin du culte que les religieuses franciscaines conceptionnistes rendaient a
1'lmmaculIe Conception, alors que sous ses vofites,
s'elevaient vers le ciel leurs pures et ferventes prieres.
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L'6glise leur appartenait; mais vers le milieu du sibcle
dernier, en vertu d'une loi inique, elle leur fut confisqu6e et abandonn6e a tous les usages, sauf celui 1du
culte sacr6. Elle est situ6e dans un des plus beaux
quartiers du centre de la ville et touche presque a la
pr6fecture. La faqade de notre maison est le prolongement de celle de l'6glise; elle forme, avec la facade
de la pr6fecture, un angle presque droit qui, avec
l'angle oppose, presque droit aussi, et forme par deux
rang6es d'assez beaux 6difices, compose un rectangle
dont l'espace est occup6 par un beau jardin en face de
la pr6fecture, et par une vaste place en face de
l'6glise.
L'6glise n'a qu'une seule nef, qui ne mesure pas
moins de 21 metres de long sur 9 de large et 13 de
haut. Huit piliers, dont quatre de chaque c6t6, sur
lesquels viennent s'appuyer les arcs de la vofte, soutiennent 1'6difice. Anciennement, le chceur se terminait
en forme octogonale, a la maniere d'une abside, augmentant ainsi de 3 mbtres la longueur totale de 1'6glise
.et lui donnant un gracieux aspect.
En retirant cet antique sanctuaire de l'Immacul6e
Conception des mains profanes dans lesquelles il
6tait tomb6, la pensde de notre respectable visiteur
6tait de le restituer integralement a la Mere de Dieu,
sans autres modifications que celles qui seraient indispensables pour lui rendre son caractere de lieu sacr6:
mais diverses exigences de l'administration municipale
l'obligbrent a consentir a la d6molition de l'abside,
pour c6der le terrain a la ville et permettre l'ouverture
d'une rue. L'abside a 6te remplac6e par une 6paisse
muraille, sur laquelle se d6tache aujourd'hui le gracieux r6table du maitre-autel qui 6tait auparavant a la
chapelle du noviciat des Filles de la Charite de Madrid. Dans le centre, on a pratiqu6 une niche pour la
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statue de 1'Immacule Conception de la medaille miraculeuse, patronne de 1'6glise.
Pr6voyant que les travaux de restauration seraient
termin6s pour le l"'octobre 1911 , fete du Tres-Saint-Rosaire, notre respectable visiteur decida d'inaugurer
1'6glise par un solennel triduum les Ir", 2 et 3 du meme
mois. Ayant obtenu a cet effet, de S. E. le cardinal
archeveque de Tolede, les autorisations n&cessaires,
la b6endiction solennelle eut lieu dans l'apres-midi
du 3o septembre, avec toutes les c&rimonies prescrites par le Rituel romain.

PAREDES DE NAVA
(PALENCIA)
RENSEIGNEMENTS HISTORIQUES; CEUVRES

La ville de PAREDES DE NAVA est situee a 21 kilometres de celle de Palencia, la plus antique cit6 de la
vieille Castille, capitale du peuple basque dans les
temps celtib6riques, et connue sous le nom de Pallantia
dans les premiers temps de la domination romaine.
Palencia est la capitale de la province et du diocese
auxquels appartient la ville de Paredes. Celle-ci est
situ6e a 788 metres au-dessus de la mer, dans une plaine
immense oiuondulent le bl6 et 1'avoine; I'horizon s'6tend
jusqu'a 9 A lo lieues, sans que l'oeil d6couvre A peine un
arbre ca et la.Cette vaste plaine,connue dans les premiers
siecles du moyen age sous le nom de Champs Gothiques, aujourd'hui appel6e Tierra de Campos (Terre des
Champs), s'6tend depuis le Carri6n jusqu'a 1'Ezla et les
provinces de Valladolid et de Zamora; elle est peupl6e
de nombreuses villes et sillonn6e par une branche du
canal de Castille. Ce canal puise ses eaux dans le
Pisuerga, a Alar del Rey; il se divise en deux bras

dans le Serr6i, pres de Grijota; le premier se deversd
dans le Pisuerga A Valladodid, en passant par Palencia
et Duenas; le second, apris avoir traverse la fertile
Terre des Champs, va augmenter a Rioseco le faible
courant du Riosequillo.
Le nom. - Parades (en frangais murailles) doit sans
doute son nom aux grands pans de murs calcines que
les invasions barbares laisserent de l'antique et considerable cit6 romaine appel6e, on croit, Intercatia,
situ6e au sommet d'une petite montagne, au pied de
laquelle s'est elev6e la ville actuelle. On y a ajout6 de
Nava, a cause de la proximit6 de la grande lagune de
ce nom qui mesure plus de 2 lieues de long sur une
demi-lieue de large, et qui sert de d6versoir a plusieurs
petites rivieres. La ville de Paredes, la plus peuplhe
de laprovince, compte envion six mille habitants; elle
possede quatre 6glises paroissiales tres belles et spacieuses, et une station du chemin de fer de la ligne
de Galice aux Asturies. Elle est sur la route qui va de
Palencia a Leon, en passant par Villada, surnommbe
le (IPortsec ) de Castille a cause de ses riches marches.
Fondation de la maison. - Arrivie des missionnaires.
Inauguration officielle. - La fondation de cette
maison est due la g6n6rosit6 de Mme Patricia Ruiz
de Navamuel qui habitait non loin de Parades. Elle
c6da la maison qui devait 6tre transform6e en la maison actuelle, ainsi que le terrain contigu; elle fonda
I'aum6nerie de l'h6pital de San Marcos et contribua, avec ses revenus, a subvenir aux premiers frais
de l'installation des Missionnaires. Elle aurait aussi
pourvu h l'entretien de la communaut6 en la dotant
largement, si une mort impr6vue et pr6maturde n'etait
venue laisser sans effet ses magnifiques plans.
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Quand les fils de saint Vincent firent leur entree
dans cette maison, le 26 juin 1895, malgre tous les
efforts du frere coadjuteur Barrera qui 6tait venu faire
les r6parations indispensables, ils ne trouverent pour
ainsi dire que des ruines. Les ruines servaient encore de
grenier et d'6table et offraient un gite et unabri auxmendiantset auxcheminots. La ville de Paredes fit un accueil
empress6 aux arrivants. C'6taient M.Grosso, sup6rieur,
et MM. Quintana et Pampliega. Us 6taient aid6s par
les freres coadjuteurs Giiell et Moliner, qui avaient fait
disposer le necessaire pour une tres modeste installation. Ce furent li les pierres fondamentales de la premiere communaut6 de cette maison dont l'inauguration
officielle eut lieu le 13 juillet 1895. Une messe solennelle fut c6l6br6e dans l'Nglise de Sainte-Eulalie;
1'6veque du diocese, Mgr Henri Almaraz y Santos, y
prononga un 6loquent discours. L'affluence 6tait consid6rable; on remarquait le visiteur de la Congr6gation en Espagne, M. Arnaiz; les autorites et le clerg6,
sans compter beaucoup d'autres personnalit6s venues
des differents points de la province, pour assister A
cette solennit6.
Des qu'ils furent install6s dans la vieille ferme, les
Missionnaires songerent i en faire une maison habitable ; d6truisant ici, construisant par li, conservant ce
qui etait utilisable et ajoutant l'indispensable qui
manquait, ils vinrent enfin a bout de la transformation
desiree. Grice A cette m6tamorphose, lente mais ininterrompue, la maison devint une des plus belles de
notre province. Elle a la forme d'un demi-quadrilatere
mesurant 34 metres et demi de long sur la facade principale, situ6e au nord-est, et 20 metres et demi a chacune de ses sections laterales. En y ajoutant les 14 mitres en jardin, la longueur totale est 6gale a celle de
la facade,
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Environ a 5o metres de la maison, se trouve 1'antique 6glise de San-Francisco, A laquelle on donne
encore ce nom, bien qu'elle soit aujourd'hui d6diee a
Notre-Dame de la M6daille miraculeuse. Elle est en
forme de croix latine avec quatre chapelles, deux de
chaque c6t6.
Tous les travaux de restauration etaient termin6s, il
ne restait qu'a rendre A l'6glise son caractere de lieu
sacr6. Il fut done d6cid6 que cet acte serait solennis6
par un triduum qui commenqa le 17 juillet I898, puis
par la b6n6diction de l'6glise et sa cons6cration a
Notre-Dame de la M6daille miraculeuse.
(Euvres de cette maison. - Les diff6rentes oeuvres de
cette maison sont indiqu6es dans le contrat que voici:
I"0 La communauti s'engage

a enseigner gratuite-

ment le latin et les humanit6s aux jeunes gens pauvres
de la ville de Paredes et de Puentes de Nava. Ceux
qui en auront le moyen devront payer 2 fr. 5opar mois
pour les frais de classe; 20 I'enseignement desdites
matieres se donnera pendant trois ans, d'apr's le programme adopt6 par le s6minaire de Palencia; 30 la
communaut6 s'engage aussi a 1'assistance spirituelle
des malades de l'h6pital de Paredes consistant en une
messe quotidienne, d'intention libre, qui se cel6brera
a l'heure choisie par les Filles de Ia Charit6 qui dirigent
cet h6pital, et dans l'administration des sacrements de
p6nitence, d'eucharistie et d'extreme-onction; 4° la
communaut6 c6lebrera t l'intention du fondateur quelques messes annuelles.....; 50 les Pretres de la Mission
rempliront aussi les fonctions propres a leur Institut
comme pr6dication, confession, etc.
Cette maison se propose done ces deux fins : la
sanctification des ames et la formation des jeunes gens
qui se pr6parent dans ce seminaire 4 devenir, autant
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que possible, de dignes ministres du Tres-Haut. Ce
n'est pas seulement dans le cceur des jeunes gens qui
se forment pour le sanctuaire (ils sont actuellement
onze) que nous d6posons la semence f6conde des
maximes de l'ivangile, mais encore dans celui des
soixante enfants qui fr6quentent notre 6cole. Les
r6sultats obtenus sont bien consolants; plusieurs
d'entre eux ont embrass6 d6ji la vie religieuse, tandis
que d'autres laissent concevoir 1'esp6rance fondee
qu'ils suivront bient6t le meme chemin. Ceux qui restent dans le monde seront, A n'en pas douter, si tant
est que par les commencements on puisse pr6voir la
suite, d'excellents pratres ou des peres de famille
modeles si n6cessaires dans les temps actuels. La predication est, en outre, une des occupations constantes
de cette maison.
Les communions 6tant tres nombreuses et frbquentes,
il s'en suit que les confessionnaux sont aussi tres frequentes. Les Peres ont L confesser non seulement
presque toute la ville de Paredes, mais encore bien des
villages environnants. Ils sont charges aussi de la
direction des Filles de la Charite et des Religieuses
de Sainte-Brigitte, ainsi que des confessions extraordinaires de toutes les maisons de Filles de la Charite
de la province. II faut encore ajouter a cela la direction de diverses ceuvres de pi6t6 et de charit6, entre
autres l'6cole dominicale dirig6e par les Filles de la
Charit6 et fr6quentde par quatre-vingt-dix jeunes filles.
Au milieu de ces occupations, I'exercice annuel des
missions ne reste pas oublii; le cours actuel a commenc6 d&s les premiers jours de janvier. En r6sume,
c'est un travail sans reliche, mais c'est aussi un travail
tres fructueux.
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Lettre de la sewur ELUSTONDO, Fille de la Chariti, supd.
rieure • Siville-Triana, a la swua BENGOCHEA, visilatrice de la province d'Espagne.
Seville.Triana, fourneau et ecole de Notre-Dame.du-Rosaire
le 13 fevrier 1912.

Je ne doute pas que les nouvelles de la terrible inondation de Seville, de notre c6lbre faubourgde Triana
surtout, ne vous soient d6ja parvenues. Sans l'avoir
vu, on ne peut s'en faire une idee. Quelles ruines!
Seule notre maison, dans tout le quartier, a 6et respectee par l'eau pendant ces jours d'angoisses. NotreSeigneur le permettant ainsi, sans doute, pour en
faire le refuge et le soutien de tous les pauvres.
La maison du dispensaire des enfants et celle du
patronage furent cern6es par l'eau d&s le commencement du sinistre et les communications y devinrent
aussit6t impossibles; I'eau envahissait tout avec une
rapidit6 effrayante. C'6tait piti6 de voir toutes ces pauvres families fuir pr6cipitamment, courant affolees,
portant de leurs pauvres hardes tout ce qu'elles pouvaient et abandonnant tout le reste! Aussit6t apres,
c'6taient les nombreux troupeaux descampagnesenvironnantes, richessede la contr6e, que nous voyions
passer devant notre porte, conduits a la hate par les
bergers qui avaient pu arriver a les tirer des prairies
et des fermes,'d6j/ converties en une vraie mer.
La terrible temp&te ne faisait que commencer; c'6tait
le soir. A la pointe du jour, le lendemain, j'entendis
des coups de fusil qui sortaient des maisons voisines;
les malheureux habitants voulaient se faire entendre
pour demander du secours. J'envoyai aussit6t deux de
nos soeurs au tl16phone de la garde civile, qui est en
face, pour en avertir M. le maire et pour mettre en
meme temps a sa disposition notre maison, afin d'en
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faire le refuge des pauvres. M. le maire fut tres touch6; il donna ses ordres et, peu apres, la maison 6tait
remplie des malheureux; les chars de la municipalitA
envoy6s pour les chercher nous arrivaient bond6s. Le
conseil municipal nous chargea de pr6parer la nourriture pour tout ce monde et pour les pauvres du dehors.
Outre ceux qui resterent dans les 6tages superieurs
des maisons, la municipalit6 en entassa un grand
nombre dans plusieurs 6difices publics du faubourg,
oi l'eau ne pouvait. pas p6n6trer, ces bitiments 6tant
tres l6ev6s sur le niveau de la rue.
Nous faisions done la cuisine jour et nuit sans trove
ni repit; servant tant6t 6 ooo portions par jour, tant6t 8ooo et jusqu'a Io5oo. Pour pouvoir y arriver,
nous veillions deux chaque nuit, afin de ne pas interrompre le service, car ces pauvres gens, plus que
malheureux, nous arrivaient rtoute heure. Mais nous
sommes certaines que personne n'a souffert de la faim,
malgr6 le nombre des habitants du faubourg de Triana
qu'on dit etre de 3oooo.
Les messieurs du comite de notre maison, qui sont
l'objet de notre juste admiration par leur d6vouement
et leur parfaite charit6, me prierent d'envoyer nos
sceurs distribuer la nourriture et les secours aux
pauvres gens r6fugi6s provisoirement dans les 6tablissements publics; nous le fimes bien volontiers, et,
malgre notre petit nombre, quatre de nos sceurs commencerent ce service. Le premier jour, elles sortirent a
quatre heures et demie du soir (en barque bien entendu)
et leur besogne fut si grande, qu'elles ne purent rentrer qu'a minuit. Dis que notre petite famille fut
augment6e par le renfort que nous procurerent les
autres maisons de S6ville, le nombre fut augment6
pour ce service a domicile. Nous continuons encore
cette oeuvre, le trajet a faire n'est pas considerable,
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6
Quant aux respectables membres du comit ,ils parcouraient et ils parcourent encore avec un devouement
admirable rues et carrefours ; ils ne s'accordent pas un
instant de repos; ils sont obliges de faire ces courses
incessantes, tant6t dans des barques, tant6t sur des
charrettes et non sans p6ril de leur vie. Plus d'une
fois, ils sont tomb6s dans l'eau et, trempis comme des
soupes, ils sont retourn's le soir dans leurs families
gais et satisfaits, dispos6s a recommencer le lendemain
avec une nouvelle ardeur leur office de charit6.
Qu'il est beau de voir, ma respectable Sceur, ces
hommes d6voues exercer ainsi la charit6! ils portent
les marmites dans les barques et les installent tour a
tour soigneusement dans les paniers et les corbeilles
que les pauvres sinistres font descendre et qu'ils
hissent ensuite par le moyen d'une corde. Les premiers jours, lorsqu'ils passaient la journee entiere a
travailler de la sorte, le soir venu, harass6s de fatigue,
ils rentraient chez nous prendre le maigre repas des
pauvres et ils retournaient chez eux joyeux et reconnaissants envers nous.
Quant a nous, il est vrai que nous avons bien tra-vaill6, que nous devrons nous surmener encore pendant
longtemps, car si l'eau commence a baisser, la misere
est chaque jour plus grande et nous avons la douce
obligation de donner a manger gratis a tous ceux qui
arrivent a notre porte; mais le bien que nous avons
pu procurer aux pauvres a d6ji largement compens 6
pour nous cette fatigue passagere. D'ailleurs, le bon
Dieu a eu aussi soin de nous, car nous n'avons manque
d'aucun secours spirituel.
M. le cur6, des qu'il vit le danger, pensa . nous et
se mit en devoir de venir consommer les saintes especes. Pour sortir de chez lui, il dut se glisser par une
corde jusqu'au toit le plus proche et grimpant comme
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il put de toit en toit, il arriva a la maison en face de la
n6tre. Quelle ne fut pas sa surprise, voyant le sol sec
autour du fourneau de Notre-Dame du Rosaire! L'eau
s'6tait arrEt6e a 20 metres a peu pros de chaque c6te
de la maison. La Vierge inmacul6e dont la m6daille
est suspendue a toutes les portes nous a, sans doute,
ainsi prot6gees. De la sorte, est facilit6e la charge
et la d6charge des aliments et des secours que nous
devons faire parvenir aux pauvres.
Notre digne pasteur nous voyant en silrete voulut
retourner chez lui; ce fut impossible. La crue avait
pris des proportions effrayantes. Alors, tant bien que
mal, nous l'installimes dans notre petit parloir et tous
les jours, nous avons eu la consolation d'entendre la
messe et de faire la sainte communion.
Le dimanche venu, nous invitimes nos pauvres r6fugies a assister au saint sacrifice; personne n'y manqua;
la messe finie, M. le cure fit un petit pr6ne et tout le
monde resta content et 6difiL.
Des les premiers jours du sinistre, M. Vega, lazaziste,.qui prkchait une retraite a nos sceurs de S6ville,
vint nous voir, nous le priames de rester toute l'apresmidi pour aider a la distribution des bons, il y avait de
l'ouvrage pour tout le monde! A son retour & Seville,
il parla a nos sceurs de notre d6tresse et trois sceurs,
une des enfants trouv6s, une autre de I'h6pital civil
et la troisieme du patronage Notre-Dame-des-Douleurs,
vinrent aussit6t se d6vouer avec nous. A ces trois,
s'ajoutbrent plus tard nos sceurs du dispensaire des
enfants du quartier; bloquees pendant huit jours, un
char de sauvetage nous les ramena enfin, except6 les
deux qui sont restees pour garder la maison. Comme
vous le voyez, ma respectable Sour, notre petite
famille est devenue considerable ; mais il y a dp travail
pour toutes,
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Demain, les dames de la haute societ6 de Seville
vont venir servir un grand diner aux pauvres.
Priez pour nous et pour nos pauvres et croyezmoi, etc.
Sceur ELUSTONDO.
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(Annales polonaises. Rocsniki Zgromadzenia, juillet 19oo; traduct.)

A M. Pierre Soubieille se rattache le souvenir de la restauration de la province des Missionnaires k Cracovie. Pour
conserver ce souvenir historique, nous publions ici la Notice
tres 6difiante consacree a ce respectable Missionnaire.

Au moment oh les restes v6n6res de M. Pierre Soubieille, visiteur de la province de Cracovie, franchissaient pour la dernmire fois le seuil de notre petite
6glise de Kleparz, au son lugubre des cloches, tout
semblait, autour de nous, lui dire un dernier adieu
et s'incliner devant lui, comme devant son maitre et
son auteur. Ces murs de notre eglise semblaient lui
dire : ( C'est a toi que nous devons l'honneur de nous
6lever en cet endroit b6ni et d'entourer ce lieu saint oi
s'accomplissent tant de mystires entre Dieu et les
ames. » Les autels ajoutaient: ( C'est toi qui nous as
plac6s dans cette enceinte, et tu 6tais fidle a nous
visiter chaque jour, confiant i J6sus, a Marie et i
Josephales dernimres pens6es de ta laborieuse journe.
Nous rendrons temoignage de toi devant Dieu., Et ce

confessionnal qui ne devait plus lui servir desormaig
pour le travail aimb qui avait us6 une grande partie
de sa vie, il prenait aussi conge de lui. Tout semblait
parler, jusqu'a ce petit bane bien connu, t6moin de
ses pieux soupirs et de ses longues prieres, le soir,
pendant ses visites au saint Sacrement. A ces voix
multiples s'unissait le chant funrbre de cent poitrines
de confreres et de fils, sa post&riti spirituelle; puis,
la priere ardente et 6mue d'un tres grand nombre de
Filles de la Charit6, et aussi 1'6cho des derniers adieux
que lui envoyaient nos maisons de la province. II est
rare; en effet, que quelqu'un puisse dire, comme lui,
en toute v6rit6, aurait eu le droit de le faire : " Tout
ceci n'existait pas avant moi ),;car toutes choses autour
de lui semblaient dire : C
C'est par lui que nous existons. )

C'est 1U son h6ritage et c'est aussi son 6loge le plus
dloquent.
II a restaur6 la province polonaise, non par le titre
de sa charge, mais par les ceuvres de son d6vouement
et de sa pers6v6rance. Notre pi6t6 filiale tient a conserver, pour nous et pour ceux qui viendront apres
nous, le souvenir de ses exemples 6difiants et de ses
rares vertus.
*

M. Pierre Soubieille 6tait originaire du midi de la
France, de la patrie de saint Vincent, le pays des
Landes, diocese d'Aire. II naquit i Souprosse, le
23 mars 1824, et fut baptis6 le meme jour. Ses parents
vivaient des revenus de leur propriete, des vignes, a
Souprosse. II fit ses etudes au petit seminaire de son
diocese. Ces 6tudes furent bonnes, sans doute, car il
en sortit homme accompli, au caracttre fort et bien
d6velopp6, et avec cette parfaite harmonie de toutes
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les puissances de l'5me qui est le fruit d'une bonne
education. 11 n'y avait pas trace en lui d'excentricit6
quelconque, ni d'exaltation, soit dans les sentiments,
soit dans la volont6, soit dans 1'esprit, comme, d'autre
part, on n'aurait su remarquer dans ces facultis ni
faiblesse, ni deviation. Cette parfaite harmonie ext6rieure faisait de lui, dans toute l'acception du mot,
un homme au beau caractere, aimable et facile dans
ses rapports avec les autres. 11 avait un esprit sp6culatif qui lui servait admirablement, surtout dans les
conf6rences toujours nouvelles et originales, autapt
que profondes, qu'il faisait aux Missionnaires et aux
Filles de la Charit6, esprit l1ev6, aux vues larges, uni
a un coeur riche en nobles sentiments. II 6tait d'un
temperament vif, plein de force, voire meme d'une
certaine hardiesse, qui se manifestait, pendant qu'il
6tait jeune encore, et dans sa parole et dans ses allures.
Son visage avait une expression de bont6 qui augmentait avec les ann6es; ses yeux interrogateurs, un regard
paisible et bienveillant; ses lkvres, habituellement souriantes, avaient toujours une parole affable. II avait
6galement beaucoup de d6licatesse dans les manieres.
A ces belles et riches qualit6s de l'ame, cependant, il
manquait, en partie, une chose : le sens pratique dans
laction. S'orienter dans les affaires paraissait quelquefois une chose qui lui coitait; alors, en dipit de sa
nature et de son caractere, il devenait hesitant et moins
perseverant. C'est a cette lacune qu'il faut attribuer,
sans doute, le manque de succis qu'il a pu avoir, ci et
la, dans les belles ceuvres que son ardeur lui faisait
entreprendre, lacune qui devenait d'autant plus sensible que le milieu 6tranger et les affaires moins connues de lui auraient exig6 un plus grand don d'orientation.
I1 fit ses 6tudes theologiques au siminaire de son
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diocese, et il dut s'y montrer bon elv'e, car des relations intimes s'6taaent 6tablies entre l'6tudiant et son
professeur, M. de Ladoue, plus tard eveque de Nevers;
ces relations durerent de longues ann6es et subsistaient
encore quand M. Soubieille fut devenu professeur A
.•'

.•

.:

i

8.

M.

PIERRE SOUBIEILLE
PRUTRE DE LA MISSION

Visiteur provincial i Cracovie (1824-1904).

son tour et sup6rieur du seminaire de Ch&lons-surMarne. II 6tait encore au seminaire quand eclata la
r6volution de 1848. I1 en salua l'6cho avec l'enthousiasme qui lui 6tait naturel, comme il le racontait
plus tard lui-meme, car, comme la plus grande partie
du clerg6 franqais, il fondait de grandes esp6rances
pour l'iglise dans ce nouvel ordre de choses.
L'ann6e suivante, en 1849, il reCut les ordres a Dax,
o~ il passa les deux premieres ann6es de son ministere
comme vicaire. L'esprit de saint Vincent, qu'on respire
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plus facilement encore dans le voisinage de son berceau, devait bient6t attirer cette ame genereuse.
En 1851, M. Soubieille entra au s6minaire de la
Congregation de la Mission, a Paris, et, bient6t aprss,
il fut envoy6, comme novice encore, a la maison de
Chalons-sur-Marne, oa il devait remplir la charge de
professeur de philosophie au s6minaire dioc6sain. Il y
enseigna 6galement, ensuite, la th6ologie dogmatique
et la th6ologie morale. Il y demeura dans ces fonctions
pendant onze ans; il avait 1'intelligence de son devoir
et I'accomplissait avec une scrupuleuse exactitude. Les
notes qu'il a laiss6es nous montrent qu'il travaillait
beaucoup et, au dire de ses 61lves, avec un succes tout
particulier, dans le domaine de la th6ologie dogmatique, qui r6pondait particulibrement a ses aptitudes.
Ils nous rapportent 6galement qu'il avait fait un trait6
sur la vie surnaturelle i l'usage de ses seminaristes. II
dut laisser un bon souvenir aussi dans leur m6moire et
dans leur cceur, car treize ans aprbs son d6part de
Chilons, trois de ses premiers 61lves, dont l'un 6tait
d6ji chanoine,firent un long detour pour venir rendre
visite a leur ancien professeur A Cracovie, en se rendant en Terre sainte. Inutile de dire que cette visite
fut pour lui une aimable surprise.
En 1862, M. Soubieille fut nomm6 sup6rieur du s6minaire de Chilons-sur-Marne. Les quinze ann6es qu'il
y passa comptent parmi les plus int6ressantes de l'histoire de 1'Eglise dans notre siecle. Des journaux soutenaient, avec une grande vivacit6 de ton, leurs id6es
contre les 6 veques, a qui ils reprochaient de ne pas les
suivre assez promptemenit. Les m6mes jourauy engageaient aussi des pol6miques ardentes sur la question
de I'enseignement contre les personnalites les plus
c6l6bres, qui ne manquaient pas alors dans l'6piscopat
et le clerg6 francais. Se trouver au milieu de ces con-
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flits et ne m6contenter personne n'etait pas facile.
L'6veque d'alors eit voulu aussi des modifications dans
l'enseignement du s6minaire,auxquelles M. Soubieille
ne se pr6tait pas volontiers. M. Etienne, Sup6rieur
g6n6ral, rappela de ChAlons ses confrbres qui 6taient
charg6s de la direction de ce s6minaire depuis l'ann6e 1832.

M. 9tienne cherchait alors un pr6tre capable, qui
f t dispos6 a aller ouvrir en Pologne un nouveau foyer
a notre Communaut6, un foyer qu'il voulait anime de
l'esprit de saint Vincent et de fid6lit6 a ses traditions.
Son choix.tomba sur M. Soubieille. Celui-ci rebut, le
jour meme de la fete de saint Vincent, 1866, la nomination qui le faisait i la fois visiteur de la province
de Cracovie, form6e alors de trois maisons, dont deux
i Cracovie et une a Culm, et aussi sup6rieur i Cracovie
de la maison de Kleparz.
Son voyage s'ex6cuta au milieu des plus grandes
difficult6s, sur les traces sanglantes encore de la
guerre austro-prussienne qui venait a peine de se terminer. II dut faire de longs d6tours et passer par
Prague, la communication des chemins de fer 6tant
interrompue. I1 arriva enfin a Cracovie le i5 aoft. Des
lors, parler de M. Soubieille, c'est raconter I'histoire
de la province de Cracovie, qui se releva et se d6veloppa sous ses yeux pendant l'espace de trente-trois
ans. II est vrai qu'il cut autour de lui, a diff6rentes
6poques, des confreres plus ou moins nombreux, selon
qu'ils lui arrivaient de la province de Culm, qui venait
d'etre ferm6e, ou que la mort les lui reprenait. Parmi
ces bons missionnaires, il y en avait de v6n6rables par
leur ýge et par leurs travaux, autant que par leurs vertus, et c'est pen de dire qu'ils secondaient leur visiteur. Ils le secondaient ardemment par leur zble
apostolique qui les enflammait pour les ceuvres de
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leur vocation. Mais son merite a lui et sa vertu personnelle faisaient qu'il savait les comprendre et diriger leur ferveur et leur devouement selon 1'esprit de
la vocation. Dans ces oeuvres de zele, du reste, il ne
leur c6dait en rien, allant de pair avec eux et les d6passant meme quelquefois. Avec eux, il commenca, des les
premiers jours, non seulement a penser au present,
mais encore a pr6voir l'avenir de la petite province
polonaise.
L'annee suivante, le jour de la fete de saint Vincent
(1867), qui 6tait tout juste 1'anniversaire de son arrivieen Pologne, il ouvrait, avec l'autorisation du Superieur
g6n6ral, le s6minaire interne dans la maison de Kleparz, par la reception d'un premier candidat a la pr&trise. Bient6t apres, il agrandit la petite maison a un
etage qu'il avait trouv6e i son arrivee et en fit construire une autre destin6e au siminaire. Cependant, il
fallait une grande patience, une force de volont6 et
une perseverance peu communes pour tendre, par cette
vole, a un r6sultat quelconque. En effet, ni le premier
candidat requ, ni le second, ni le troisieme ne restent
a la Communaut6. Un grand nombre des suivants s'en
vont de meme, de sorte que le seminaire, qui a son
directeur et son organisation particuliere, devient une
maison de passage, oii un sur dix i peine s'arr&te pour
s'y consacrer a Dieu selon 1'esprit de saint Vincent.
Dans 1'espace des quinze premieres annees, cinq seulement sont ordonnis pr&tres. De plus, la mort fait de
grands ravages dans le petit nombre de ceux qui pers&evrent. Deux tout jeunes pretres, MM. Szezur et
Ilora, et bient6t aprts, MM. Boruta et Kudermann,
meurent des les premieres annees de pr&trise; d'autres
abandonnent leur vocation. A la fin, il n'en reste plus
qu'un seul.
En face de cette triste situation, si peu encoura-
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geante pour I'avenir, M. Soubieille demeure le m&me.
Plein de sollicitude pour le sort de la province, il poursuit son but, ne se laissant ni d6courager ni limiter
dans ses vues. L'avenir de la province, c'6tait 1l sa
pens6e dominante et determinante; toute sa vie le
prouve.
Arriva I'ann6e 1878. Or, cette annie-la, A l'assemblee g6narale tenue a Paris, on examina specialement
et on approuva l'organisation des petits s6minaires
pour la Congregation, appeles chez nous 6coles apostoliques. M. Soubieille comprit imm6diatement I'importance de cette id6e et son A-propos dans les circonstances actuelles; aussi, A son retour A Cracovie, n'eutil rien de plus press6 que de se mettre l'oeuvre. II fut
seconde, en cela encore, par ses confreres, et, d&s le
mois de septembre de la meme ann6e, on put recevoir
douze jeunes enfants qui devaient former le noyau du
petit s6minaire. Les d6buts en furent b6nis, grace,
sans doute, en particulier, A I'ardente piet6 du premier
directeur, M. Jean Binek.
La question d'existence 6tait ainsi r6solue pour la
province polonaise. Notre petit siminaire, donc,
quelles que soient les phases que lui reserve I'avenir,
demeurera toujours I'ceuvre de M. Soubieille, et c'est
.par le petit s6minaire qu'il a assure l'avenir de la Compagnie en Pologne. Pendant les vingt-deux annees qui
suivirent, il n'est pas arrive, sans doute, a 6riger 1'6difice de la province, telle que nous la voyons aujourd'hui, mais il en a pr6par6 tous les materiaux. Douze
ans aprbs la fondation de la nouvelle oeuvre, M. Soubieille pouvait ouvrit une nouvelle maison A Jezierzany, puis une seconde a Nowa-Wies, et un peu plus
tard une troisieme a Witkow; il pouvait organiser
les missions, dor6navant divisees en deux parties,
et penser d6ja a envoyer quelques confreres en Ame-
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rique, ou l'isolement et l'abandon, au point de vue
moral, des 6migr6s polonais, r6clamaient depuis longtemps du secours. Enfin, au moment de sa mort, il
laissait dans la province 47 pretres et 56 6tudiants et
seminaristes.
*

*

*

Examinons, maintenant, quelle 6tait la source de
cette sollicitude si marquee et si f6conde pour le bien
de la Compagnie et de la province polonaise. M. Soubieille n'tait pas du nombre de ces natures entreprenantes, pouss6es toujours par le besoin d'agir; pour
lui, au contraire, l'initiative 6tait difficile. D'autre
part, il n'aimait pas la Communaut6 pour la Communaut6 elle-meme, et d'une de ces affections 6troites
qui sentent l'6goisme, ce dont notre saint Fondateur
6tait si eloign6. Il y avait cependant quelque chose qui
l'avait attire a la Compagnie, quelque chose de si
frappant, dans le cours de toute sa vie, qu'il n'est pas
possible de douter, m6me a d6faut d'autres preuves,
que ce fut 1l la raison de sa vocation de missionnaire,
comme aussi le mobile de son infatigable activit 6 : ce
quelque chose, c'6tait l'amour des pauvres. De m&me
que le bienheureux Jean-Gabriel s'6tait senti appele
a la Communaut6, disait-il, pour cela seulement qu'il
pourrait aller annoncer l'tvangile en Chine, de meme,
il nous semble que 1'Esprit de Dieu, en jetant le germe
de la vocation dans Fl'me de M. Soubieille, y avait mis
avant tout l'amour des pauvres. A son arriv6e a Cracovie, il avait trouv6 au faubourg de Kleparz une petit
maison et quelques confreres tres pieux et fervents qui
travaillaient de leur mieux selon l'esprit de leur vocation. Mais ce qu'il n'y trouva pas, et ne pouvait y trouver alors, c'etait un certain plan d'action arr&t6 : il
n'en peut etre question que 1~ oi il y a une certaine
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varidt6 dans les oeuvres et un nombre suffisant
de
personnes. C'est lui qui devait 6tably ce plan pour
la
province qui s'agrandissait; il le mit en vigueur
et
veilla a son ex 6 cution et a sa conservation avec
une
fid6lit6 stricte -peut-tre m6me trop stricte - pendant
de longues ann6es, mais cela toujours selon I'esprit
de
saint Vincent, selon les rigles et le but de la Compagnie. II est possible qu'il eit pu elargir davantage
les
limites de son champ d'action et soutenir parfois
plus
d'une ceuvre qu'il n'a pas soutenue, mais ce qui
est
certain, c'est qu'il a pos6 des fondements solides
aux
travaux A venir suivant l'esprit que nous a 16gu6 saint
Vincent de Paul lui-m&me.
Quoiqu'il n'allkt pas pr&cher la mission lui-meme,
c'est aux Missions que M. Soubieille consacra
les
meilleures forces de ses confreres, faisant le sacrifice
de tous ceux dont il pouvait se passer, les remplaqant,
qa et la, lui-meme, au prix des plus grandes difficultes parfois, pour que l'oeuvre des missions ne souffrit
pas. Aussi, depuis le moment de la fondation de la
maison de L6opol, fondation qu'il avait demand6e a
M. le Superieur g6n6ral, d&s la premiere ann6e de son
sejour en Pologne, les missionnaires parcourent sans
interruption les paroisses du diocese. En face des
heureux rbsultats qui en d6coulent, les missions commencent L 6tre mieux comprises parmi le clerg6. Un
des missionnaires de ce temps-la 6crivait, en
1870, a
M. Soubieille : Grace A Dieu, on commence a revenir de ce prejug6 que les missions sont une espece de
blame jet6 sur les pr&tres de la paroisse ou sur leur
enseignement. Au contraire, maintenant, MM. les
cures constatent avec joie qu'apres la mission, les
paroissiens montrent plus de soumission et d'attachement A leurs pasteurs. )
Malheureusement, il vint ensuite des ann6es pen-
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dantlesquelles il fallut interrompre les missions,faute
d'ouvriers; mais Ia Providence compensa, pour M. Soubieille, la peine que lui faisait 6prouver son amour des
pauvres, en cr6ant un nouveau genre de missions, non
moins f6cond en fruits de salut, c'est-A-dire l'ceuvre
des retraites. Au sein de ces exercices qui avaient lieu
dans la petite 6glise de Kleparz, il jouissait a plein
cceur de la consolation que lui donnait le travail au
milieu du pauvre peuple. 11 n'allait pas pr6cher de
missions au dehors, mais sa mission continuelle a lui,
c'6tait son confessionnal. Chaque dimanche et jour de
fete, il y passait toute la matinee, depuis I'heure.de
I'oraisonjusqu'A midi, A part I'heure r6serv6e a la sainte
messe. II faisait de m6me le mardi et le vendredi; les
autres jours, il y demeurait aussi longtemps qu'il y
avait quelqu'un a confesser. I1 commenca ce travail en
1872, au moment ou la chapelle priv6e, aujourd'hui
transform6e en refectoire, fut ouverte au public. Bient6t aprbs, on y erigea un autel a Notre-Dame de Lourdes, le premier en Pologne, ce qui attira une plus
grande affluence de personnes, de sorte que la chapelle se montrabient6t trop petite. La foule des fiddles
qui s'y pressaient, surtout pendant les exercices du
mois de Marie et durant les heures de la matinee, fit
songer a une eglise plus spacieuse. Le projet de construction fut arr&t6 en 1875, et deux ans plus tard, le
2 septembre 1877, Mgr Jacobini, invit6 par M. le visiteur a son passage de Vienne a Starawies, vint consacrer solennellement la petite 6glise sous le vocable de
Saint-Vincent-de-Paul. Dbs lors, M. le visiteur s'6tablit dans le confessionnal de la nef gauche, du c6te
de l'Evangile, oi les pauvres aimaient a venir le trouver, assurant que c'6tait a ce Pere hongrois(comme ils
l'appelaient a cause de son accent 6tranger) qu'il 6tait
le plus facile de se bien confesser. C'est a son assi-
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duite h entendre les confessions - ce en quoi ii rivalisait de d6vouement avec un autre excellent confrere,
M. Kowalik qu'il faut attribuer les d6buts des
retraites pour le peuple. Dieu seul sait combien de
miracles de la grace se sont oper6s lU par son intermediaire. Quelquefois, en r6compense de son zele,
sans doute, Dieu lui envoyait des p6cheurs d'une
maniere qui m6ritait d'etre remarqu6e. L'un d'eux, par
exemple, racontait ceci lui-meme, aprbs sa confession :
(Eh bien! mon Pere, voici comment je suis arrive a
votre confessionnal. J'6tais venu i Cracovie pour la
premibre fois, et, comme je ne connaissais pas la ville,
je m'6tais fait conduire par un commissionnaire. En
passant devant 1'gglise des Missionnaires, je lui demandai quelle 6tait cette petite 6glise. I1 me r6pondit :
(( Oh! ca, c'est une 6glise oi se confessent seulement
((les grands p6cheurs... n Cette r6ponse me frappa.
C'est justement ce qu'il me faut, pensais-je en moiC
a mme; il y a tantd'ann6es que je ne me suis pas cona fess6 ! Ici, ce sera plus facile, puisqu'on n'y confesse
t que des gens comme moi. , Je m'efforgai de bien me
rappeler cette petite rue et cette place devant l'6glise, et
le lendemain, de grand matin, j'accourus ici pour me
confesser. Je vous ai trouv6 1, mon Pere, et j'appris
de vous que, en effet, on confesse ici les grands
pecheurs. »
Une autre consolation, non moins grande, pour
M. Soubieille, c'6tait de voir que ses jeunes confrbres
marchaient sur ses traces et le secondaient fidblement
dans ce travail des confessions; aussi, a la petite 6glise
affluaient sans cesse les gens du peuple des environs
de Cracovie; ils venaient en foule pour faire leur
confession g6nerale chez les Missionnaires.
Mais ce n'6tait pas l pour M. Soubieille la seule
maniere de manifester sa charit6 envers les petits et les
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malheureux. Dans ce temps-la, Kleparz n'avait pas
l'aspect qu'il a aujourd'hui. Les petites masures de ce
faubourg etaient habities par de pauvres gens qui,
aujourd'hui, vont chercher leur demeure en dehors de
la ville. Les enfants de ces pauvres families, abandonn6s a eux-m6mes, passaient lajourn6e du dimanche
et des fetes a courir les rues, se melant a la triste cat6gorie des mendiants de profession et des polissons de
tous genres. La vue de ces enfants abandonn6s a euxmemes donna h M. Soubieille 1'id6e de toute une s6rie
d'oeuvres nouvelles, dans lesquelles il rivalisait d'ardeur avec ses confreres. Ainsi, en 1870, on commenca
les cat6chismes du dimanche, divis6s en trois cours, et
ensuite se forma la congr6gation de la Sainte-Vierge
pour les garcons. Une foule d'enfants assistaient a ces
catechismes, attir6s d'abord par. les quelques r6compenses qu'on y promettait, et ils n'y assistaient pas
sans profit. L'auteur de ces lignes, comme beaucoup
d'autres, conserve, aujourd'hui encore, le souvenir des
impressions qu'il en rapportait, et aussi le souvenir des
premiers sentiments de piet6 qui s'6veillaient dans son
ame d'enfant, au r6ct des beaux traits de la vie des
saints qu'on y proposait comme exemple.
En outre des catechismes du dimanche, un des Missionnaires se mit A rassembler les enfants les plus
abandonn6s; c'6taient des enfants d'ouvriers pour la
plupart. II organisa pour eux I'ceuvre des cat6chismes
du soir, qui durent pendant les six mois d'hiver. Ces
cours avaient pour but de les preparer a Ia premiere
communion et de les instruire des v6rites de la religion. Cela lui donna Foccasion de connaitre de plus
pres la misere mat6rielle et morale de ces pauvres
d6sh6rit6s, et l'amena i fonder la maison des ( pauvres
garcons abandonn6s ), oeuvre qui sera toujours un des
plus beaux monuments de l'epoque de M. Soubieille.
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Pour clore la s6rie de ces belles oeuvres, citons encore
l'institution des pauvres mendiants. Ces mendiants
avaient 6t6 rassembl6s au debut par ce meme confrbre
que nous avons vu rivaliser de zble avec M. Soubieille,
pendant de longues ann6es, dans toutes les oeuvres de
charit6. Lui-m6me les invitait chacun a part, et il fallait appuyer cette invitation de plus d'un argument,
parfois, pour la faire accepter. Une fois rassembles,
ils devinrent bient6t, pour la maison de Kleparz et son
superieur, de v6ritables maitres. Messes des dimanches et desjours de fetes, instructions de l'apres-midi,
distribution des pains, retraites, diners de Paques,
tout cela n'est qu'une faible enumeration de ce que
faisait pour eux M. Soubieille. Nous tenons A noter
ici, cependant, que, durant de longues ann6es, il ne
manqua jamais de leur faire lui-meme une instruction
chaque dimanche. Aprbs avoir passe toute la matin6e
au confessionnal, il divisait son apris-midi entre les
vepres et les diff6rentes instructions, dont l'une 6tait
pour les Filles de la Charit6; une seconde avait lieu
chez les enfants de Marie ou chez les pauvres, et, le
plus souvent, toutes les trois 6taient le meme jour.
C'6tait li, il est vrai, des travaux modestes, sans
6clat aux yeux du monde, et connus le plus souvent de
ceux-lh seulement qui y prenaient une part immediate
ou de ceux a qui les circonstances les d6couvraient,
comme par hasard; mais c'6taient des travaux entrepris pour le salut des ames. En effet, savoir trouver,
dans cet humble milieu, l'objet de son amour et de
ses preferences, cela n'est possible qu'i la foi. C'est la
foi qui a donn6 naissance a toutes les oeuvres de saint
Vincent et a sa grande mission sociale; c'est la foi
aussi qui dirigeait M. Soubieille dans ses oeuvres; elle
6tait son vrai motif et il y trouvait l'assurance de son
unique recompense. C'est 1i pr6cis6ment la raison
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pour laquelle ses oeuvres seront toujours pour nous un
modele. Elles pourront ktre modifi6es, 6tendues, am6liorees meme, peut-8tre, sur plus d'un point, mais ce
que nous ne saurions am6liorer, c'est l'esprit de ces
oeuvres, car c'etait le v6ritable esprit de foi.
Et, de meme que dans ses ceuvres, tout dans sa vie
respirait ce meme esprit de foi. Sa piet6 profonde en
6tait tout impregn6e. II avait une grande d6votion a
certains mystlres, de notre foi, et particulierement a
ceux que la Providence elle-m&me a, pour ainsi dire,
propos6s a notre Communaut6. 11 honorait de tout son
coeur I'lmmaculbe Conception de la tres sainte Vierge
et faisait tout ce qui d6pendait de lui pour r6pandre
en Pologne le culte de ce privilege si cher a Marie. En
1874,un premier autel de Notre-Dame de Lourdes 6tait
erig6 dans lapetite chapelle des Missionnaires, autel
modeste, il est vrai, mais qui n'en fit pas moins connaitre et aimer la Vierge de Massabielle et A Cracovie
et dans tout le pays. En 1877, aussit6t que 1'6glise
actuelle fut terminee, Notre-Dame de Lourdes y eut
son autel. De l1 decoulerent et d6coulent encore des
grices en abondance, ce que t6moignent les ex-voto,
dont le nombre augmente chaque ann6e. M. Soubieille
aimait a venir prier au pied de cet autel; c'est lU aussi
que, de pr6efrence, il c6l6brait la sainte messe. Mais
sa plus grande consolation fut de voir. terminee la
belle 6glise elev6e par la Communaute sous le vocable
de Notre-Dame de Lourdes. C'6tait la premiere en
Pologne, aussi etait-il saintement fier dece sanctuaire,
oit devait retentir, pendant des siecles entiers, les
gloires de Marie. C'est que M. Soubieille lui devait
beaucoup aussi, a cette Immaculee Mere; il lui dut
entre autres sa gu6rison presque miraculeuse, apres
une tres grave chute de voiture, en 1887.
Une autre manifestation de sa pi6t6 fut la devotion

aux Ames du purgatoire. Des les premieres ann6es de
son sejour a Cracovie, il avait organis6 a la maison de
Kleparz la confrerie de la Sainte-Trinite pour leur
soulagement.
M. Soubieille avait une forte sant6; il 6tait bien
constitu6, quoique d'une taille presque au-dessous de
la moyenne. De nature tres resistante au travail et a la
fatigue, il supportait 6galement les rigueurs de notre
climat comme s'il y avait 6t6 habitu6 d6s l'enfance;
aussi ne consentit-il 1 porter de la fourrure que dans
ses dernieres ann6es. Depuis l'accident de 1887,cependant, ses forces diminuaient sensiblement, et il souffrit
beaucoup pendant ces treize dernieres ann6es de sa
vie, montrant au sein de la souffrance toute la force
de sa belle ame.

Le samedi, veille de sa mort, il se sentit plus fatigu6 que d'habitude. Malgr6 cela, il alla confesser,
comme chaque semaine, a la maison centrale des Filles
de la Charite. Le I" avril, dimanche de la Passion, il
se leva encore a quatre heures, ne se doutant pas, sans
doute, que c'ktait pour la derniere fois. II assista a la
meditation en commun, se confessa, presida, a l'oratoire, a la r6p6tition de l'oraison, parlant d'une voix
haute et avec des expressions d'une force inaccoutum6e, puis il alla dire la messe A l'autel de la sainte
Vierge. Apres le d6jeuner, il se rendit a son cherconfessionnal, comme pour y recueillir les derniers epis
de sa riche moisson et s'en aller tout droit de ce champ
d'action, oi il avait travaille toute sa vie, recevoir la
r6compense.du bon Maitre.
Vers neuf heures, il se trouva mal, et ce n'est qu'a
grand'peine qu'il put regagner sa chambre avec 1'aide
des freres. Li, il fut pris de vives douleurs dans la
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region du cceur, qui battait violemment. Se souvenant
de la nuit oil il avait 6prouvi un malaise du meme
genre, il assurait que cela allait passer; aussi ne voulait-il ni secours ni m6decin. On envoya, cependant,
chercher le m6decin, et l'on fit tout ce qui 6tait possible
en pareil cas. Mais, h6las! cet organisme us6 refusait
a jamais ses services, et le bon Dieu allait rappeler a
lui son serviteur. La paralysie du cceur, qui 6tait survenue, laissa a peine le temps de lui administrer
l'extreme-onction, et, vers onze heures du matin,
M. Pierre Soubieille avait quitt6 ce monde.
t( Quelle belle mort! n s'6criait-on de toutes parts.
C'est le premier sentiment qui vint s'unir a celui de
la douleur, quand la triste nouvelle arriva dans nos
maisons de la province. En effet, cette mort etait survenue dans des circonstances si bien en harmonie avec
la vie tout entiere, qu'elle pouvait etre consid6r6e
comme le couronnement de cette vie laborieuse et le
gage dela r6compense promise par Dieu a ses fideles
serviteurs.
CRACOVIE
Nous avions demand6 quelques renseignements historiquts
sur les maisons des Filles de la Charit6 a Cracovie; nous avons
regu les lignes suivantes qui sont surtout un temoignage emu
d'admiration. Elles ne sont pas de nos correspondants habituels. Nous les publions avec plaisir. - A. M.
LES FILLES DE LA CHARITE A CRACOVIE
EN POLOGNE AUTRICHIENNE

« Combien grand a dC etre saint Vincent de Paul,
disait un illustre personnage de Pologne,.puisque ses
oeuvres, loin d'avoir 6td amoindries par le temps, n'olt
pas cess6 de grandir a travers les siecles! n
Mais l'institution qui lui a acquis sa gloire la plus
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pure et qui a fait connaitre et benir son nom dans le
monde entier est sans contredit celle des Filles de la
Charit6. Cette oeuvre florissante entre toutes ne manque
pas, en Pologne comme ailleurs, de porter les fruits les
plus abondants.
A Cracovie suctout, dans cette ancienne capitale du
royaume de Pologne, personne ne refuse aux soeurs de
Saint-Vincent ce beau titre d'anges de la charit6,
qu'elles m6ritent si bien. En quelques ann6es, leur
nombre assez restreint s'est elev6 dans toute la Pologne
autrichienne a 674, et elles ont en ce pays 60 maisons.
Cracovie A elle seule compte environ 200oo soeurs.
La maison provinciale situ6e au Kleparz est un 6difice
considerable, biti il y cinquante ans, grace a la g6n6rosite d'un eveque polonais de Cracovie. Tout y est
installk selon les derni-res exigences du temps. De cette
maison, bient6t devenue trop petite, on a d6tach6 l'asile
d'enfants qui a 6t6 6tabli sous la protection de saint
Stanislas, en face de la maison principale, dans un etablissement assez spacieux pouvant contenir Ioo enfants sous la direction d'une dizaine de sceurs.
La maison provinciale possede une chapelle fort
belle, soigneusement entretenue par les soeurs, delicieuse demeure oi Notre-Seigneur est amoureusement
console des offenses et des injustices des m6chants. La
chapelle 6tant priv6e, elle n'est accessible au public
que pendant les trois jours qui pr6cedent le Careme,
jours assign6s a l'adoration des Quarante heures. Cet
exercice attire de la ville et des environs une nombreuse affluence de braves gens qui viennent participer
a la distribution de grices que Notre-Seigneur fait toujours plus abondante l~ oiL il se voit aime. Certes! Les
sceurs aiment le Divin Maitre.
De la maison provinciale de Cracovie, une legion de
ces admirables Filles se r6pandent dans tout le pays
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pour secher les larmes et pour relever tous les courages.
II existe encore a Cracovie un immense h6pital, SaintLazare, oti 40 Filles de la Charit6 soignent I2oo malades.
Cette maison appartenait jadis aux Carmes. Maislors
de l'expulsion des religieux par Joseph II, les Carmes
durent partir. Dans leur maison et les propri6t6s attenantes, les sceurs ont le soin de 1 200 malades; la
direction est dans les mains du gouvernement de la
province. Ici, on ne peut s'abstenir d'admirer plus
encore qu'autrefois le d6vouement de ces Filles de la
Charit6 qui ne reculent point devait. les plus grandes
difficult6s pour rester B leur poste, pour veiller sans
d6faillance aupres de lits qui, bien souvent, font d6faut
et que deux personnes sont oblig6es de se partager.
Moins austere, en soi, pour les vaillantes soeurs, est
le service de l'h6pital d'enfants, Saint-Louis, non loin
de la. i5o petits enfants trouvent en ce lieu leur asile,
et les 15 soeurs leur tiennent vraiment la place de meres.
On ne tarde pas a le reconnaitre en voyant toutes ces
jeunes figures 6panouies.
Et vraiment, il faut donner raison aux petits, surtout
quand on les voit jouer et gambader dans leur maison
de campagne a Rabka dans les Carpathes. C'est la
qu'ils passent sous la surveillance des sceurs les mois
d'6tk. Quel printemps enchanteur pour leur enfance,
mais qui sera suivi un jour d'un 6t6 accablant de labeur
qu'ils sauront, Dieu aidant, supporter.
Ces deux maisons sont une donation d'un noble m6decin polonais.
Une autre maison doit 6galement son existence au
coeur g6n6reux d'un gentilhomme. C'est un grand hospice, un vrai palais, s'6levant au milieu d'un pare fort
6tendu et install6 tres confortablement pour recevoir
i5o incurables, fondation de la noble famille polonaise
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il y a environ trente ans -

a donne a

cette intention 2 millions de francs. Quinze sceurs
sont li pour conduire la maison et elles trouvent deja
sur la terre une bien belle r6compense dans la reconnaissance filiale des malheureux.
J'en viens maintenant a
Fl'arche de No6 n. C'est
ainsi qu'on appelle a Cracovie une maison situ6e dans
le quartier Saint-Casinier. Et a juste titre. Vingt soeurs
y prennent soin d'environ 2o0 pauvres. L'oeuvre est
d6nu6e de ressources; les pauvres sont entretenus au

moyen de dons spontanbs : aum6nes, tombolas, bals et
ventes de charit6. Ces indigents sont log6s et nourris
sans autre r6tribution que quelque travail utile avec
lequel on les occupe. Lavarite destravaux, la diversit6
des personnes donnent a cette maison un cachet singulier.
Les soldats polonais servant sous les drapeaux autrichiens ont aussi le bonheur, en cas de maladie, de
trouver les bons soins de v6ritables seurs en JesusChrist. Une dizaine d'entre elles dirigent un h6pital
militaire magnifiquement organis6, capable en temps de
guerre de recevoir mille soldats. Elles ne s'en occupent
que depuis peu et deja on en voit les fruits, car, depuis
lors, la mortalit6 a baiss6 sensiblement. Des m6decins
et des officiers haut places ont d&ja t6moign6 toute
leur satisfaction.
En outre, il y a, a Cracovie, cinq creches, oii les
enfants des ouvriers passent la journ6e pour s'en retourner le soir dans leur famille. Quelle troupe joyeuse!
Comme on y passe bien le temps a prier, a s'instruire,
A prendre ses 6bats! Heureux celui qui se recommande
aux prieres des petits : ils ne I'oublient point. Un jour,
ies soeurs dirent aux enfants qu'un prktre affect6 d'un
mal de gorge sollicitait le secours de leurs bonnes.
prieres. Or, ledit pretre se trouvait depuis quelque

-

344 -

temps gu6ri de sa maladie. Mais les enfants criaient
encore le soiren partant : , Ma sour, nous avons oublie
de prier pour l'abb6 qui a mal a la gorge. ,
On vient d'6riger une autre ceuvre dont saint Vincent
a dd vraiment avoir grande joie au ciel. Depuis
quelques ann6es, Cracovie poss6dait une maison pour
des enfants trouv6s tenue par des laiques. Mais l'entreprise ne r6ussit pas. A pr6sent, les sceurs en ont pris
la direction.
Elles luttentavec de grandes difficultes, mais le bon
Dieu soutient leur courage. L'amour de saint Vincent
les anime toutes. Quelle charge ces fourmis bleues aux
ailes blanches n'ont-elles pas tir6e jusqu'au sommet de
la montagne? Une sceur jeune, tenant sur le bras
contre la poitrine un pauvre petit enfant pale et ch6tif,
passant a un autre une tartine de miel et entour6e de
quelques autres encore qui. effarouch6s par l'h6te ami,
se cachaient derriere son tablier - voilL le tableau qui
s'est offert un jour dans cette maison aux yeux de
celui qui 6crit ces lignes.
Certainement, il y a beaucoup de charit6 et de d6vouement a Cracovie; mais, croyez-moi, cette charit6
et ce d6vouement sont encore loin de couvrir toutes
les miseres et d'essuyer tous les pleurs.
11 y a quelques mois, 1'6 veque de Cracovie, le prince
Sapieha fit son entr6e dans la ville ornme magnifiquement pour la circonstance. Descendant d'une noble
famille polonaise, tres d6vouee aux ceuvres de saint
Vincent de Paul, il offrit en ce jour un diner A
250 pauvres r6unis a la maison provinciale. Oi aurait-il mieux plac6 sa charit6, que dans cette maison,
dont la visitatrice fut. avant son rappel en France, la
g6nereuse soeur Talbot, qui a fait la-bas tant de bien,y
sacrifiant volontiers sa tres belle fortune.
Prbs de Cracovie, les sceurs ont encore bien d'autres

riaisons interessantes pour nous, mais je ne puis le§
6num6rer sans encourir le soupcon de tomber dans la
flatterie. La gloire en revient tout sp6cialement a saint
Vincent de Paul qui aimait le.royaume de Pologne, au
poirt que non seulement au temps de terribles guerres;
il l'a recommand6 aux prieres des siensi mais encore;
il a r6pondu aux instances de la reine Marie-Louise,
en y envoyant plusieurs filles qui lui 6taient si chires
pour adoucir ces calamites. On dit que la reine remplie d'admiration pour leur d6vouement, lorsque les
ennemis I'obligerent a fuir en Silesie, voulait les emmener dansson exil. Mais ces Franqaises au grand cceur
r6pondirent tout en larmes : c.Non! Notre Pere nous
a envoyees pour soulager la misere et non point pour
6tre entour6es des splendeurs royales. » Et, depuis lors,
elles sont resties attach6es fidlement, malgr6 tous les
coups du sort, a ce pays de larmes et de d6tresses.
O heureuse France, s'il faut vous envier quelque
chose, je vous envierai votre fils saint Vincent et ces
Filles de la Charit6 dont vous avez &t6 le berceau.
CH.

ASIE
PERSE
Lettre de la sceu LOUISE, Fillede la Charit, a M. BEDJAN,
Pritre de la Mission
Khosrowa, maison de la Providence.

Mon respectable Pere,
Je viens de la part de ma Sceur superieure vous remercier des Vies des saints en langue chaldeenne que vous
lui avez expedites. Toutes nos sceurs ont 6t6 enchanties de ce nouvel ouvrage qui fera certainement beaucoup de bien parmi nos Chald6ens; comme toutes nous
connaissons la langue, nous en avons entrepris la lecture au r6fectoire pendant le repas et toutes nos soeurs
s'unissent a ma soeur sup6rieure pour vous f6liciter et
vous remercier chaleureusement, appr6ciant grandement la valeur d'un ouvrage qui vous a donn6 sansdoute
beaucoup de travail, mais qui sera un puissant moyen
pour instruire et fortifier nos catholiques dans leur foi.
La persecution i laquelle ils ont te6 en butte depuis

six mois, au lieu de d6truire le catholicisme, selon
1'intention de l'archimandrite russe, I'a au contraire
affermi et dans les quelques d6fections qu'il y a eu,
les brebis 6garees sont presque toutes revenues au bercail, bien convaincues que la religion de leurs peres
6tait la seule v6ritable; les quelques rares adeptes qui
restent a l'orthodoxie, c'est-a-dire au schisme russe,
sont retenus soit par le respect humain, soit par le d6sir
de sauvegarder leurs interets materiels, mais tous, inte-
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rieurement, demeurent catholiques. De notre ecoie,
nous avons deux petites filles chez les ' orthodoxes ,,
de celle de la Mission, il y a trois ou quatre garlons.
A Goulizan, les t orthodoxes n avaient aussi 6tabli
une ecole cet hiver. Ils ont cong6di leurs 6leves le
-"mars, selon leur calendrier, cela a fait environ deux
mois et demi de classe. Ces 6leves, aprbs avoir seulement appris l'alphabet chald6en des protestants (pas
un seul l'alphabet russe), ont avoue la soeur charg6e
de la classe des filles de ce village, qu'ils avaient perdu
leur temps a cette ecole, et le peu d'instruction qu'ils
possedent est ce qui leur reste dans la m6moire depuis
les annies pr6c6dentes qu'ils fr6quentaient l'6cole
catholique.
A Khosrowa, on n'a plus peur des Kurdes maintenant, les soldats russes font la ronde dans tous les
villages toutes les nuits; les Kurdes qui s'6taient postes
dans les villages de Zivajoug, Kabakhtapa, etc., etc.,
se sont enfuis. Ces jours-ci, il doit y avoir une entrevue
avec les Russes et un pacha turc pour r6gler la question des frontieres. On ignore toujours si la guerre
doit se d6clarer.
Sceur LOUISE.

CHINE
LES RESSOURCES
L'ceuvre admirable de la Propagation de la foi est le
principal soutien des missions et dans la Chine et dans
toutes les contrees qui restent a 6vang61iser. Voici le
o191
:
compte rendu des recettes de i'ann6e
(EUVRE

DE LA PROPAGATION DE LA FOI

En 1910, les recettes de l'ceuvre de la Propagation

- 348 de la foi s'6taient elev6es a 6986 678 fr. o5, avec ute
augmentation de 276216 fr. 21 sur celles de l'annee
precedente. En g191, elles ont atteint 7 274226 fr. 59,
soit 287 548 fr. 54 de plus qu'en Igo1.C'est la plus
forte offrande recueillie depuis la fondation de l'ceuvre.
11 nous sera sans doute permis de constater que la
France tient le premier rang, et de loin, dans cette
arm6e de la charite. Voici quelques chiffres :
France.....
ttats-Unis. . . .
Allemagne. . . .
Alsace-Lorraine.
Belgique. . . . .
Italie . . . . . .
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.
.
.
.
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3025788 fr.
1401o675

537642
392950
339952
253257

CHRISTIANISME EN CHINE

Les Annalcs de la Propagationde la foi (janvier 1912,
p. 59) donnent les renseignements suivants :
D'apres une statistique qui nous est communiquie,
le nombre des catholiques dans le Cl6este-Empire 6tait:
De
De
De
De

783 ooo,
803 ooo,
880ooo,
950ooo,

en
en
en
en

1903;
1904;
9o5 ;
1906;

De I o014265, en 1907;
De 1 141; 11, en 1908;

De I 210o54, en 1909;
De I 292 287, en 1910.
Si la progression continue, la population chretienne
se trouvera avoir doubl6 en dix ans.
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LA REVOLUTION DE CHINE
LES EMEUTES

On l'avait bien dit : r6unir des soldats n'avait pas
6t6 facile, ni pour le gouvernement de la revolution, ni
pour le gouvernement imperial; mais le plus difficile,
ce devait etre, la revolution accomplie, de se debarrasser de ces soldats de rencontre.
La, se trouve, parait-il, la principale explication des
6meutes qui, dans diverses provinces de la Chine,
notamment au Tch&-li, ont 6clat6 durant les premiers
mois de 1912. On avait enr6le des gens de toute condition, y compris des gens sans aveu et des aventuriers
ou des brigands de profession. Etre vktus, nourris, et
avoir en outre la perspective d'obtenir avec leur solde
quelques autres b6nefices accidentels, ne leur d6plaisait pas : aussi, lorsqu'on a voulu les licencier, il en est
beaucoup qui ont estim6 qu'ils allaient y perdre : ils
ont voulu s'indemniser avant de partir; de lU les scenes
de pillage et d'incendie auxquelles ils se sont livres
en plusieurs grandes villes. Pekin, Pao-Ting-Fou et
Tientsin en ont &t6 particulibrement le theatre.
PEKIN
Voici d'abord les d6p&ches publi6es par les agences
t16Cgraphiques sur les 6meutes. On sait que ces d6p&ches ont toujours besoin d'etre contr6les. Les lettres
que nous publions plus loin rectifieront au besoin les
d6peches.
LES

VEN'EMENTS DE CHINE
A P9KIN

I" mars. - Deux mille des soldats qui se sont mutiues hier &
P'kin ont fui dans la direction de Moukden. Dix des pillards ont etd
pris et executes aujourd'hu!. Beaucoup de Chinois notables et de Mand.
choux ont cherchE refuge dans le quartier des Legations. Le prince Kin
§'est refugi6 dans un h6pital franiaiq.
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Yuan Che Kai a adresse une circulaire k tous les etrangers residant
h Pekin, exprimant ses regrets des recents v&nemrents et assurant qu'ils
ne se reproduiraient pas. Les precautions necessaires pour en Eviter le
retour ont deja ete prises.
LES TROUBLES CONTINUENT
Pekin, 2 mars. - La promesse faite par Yuan Che Kai aux etrangers
de Pekin, disant que les troubles et le pillage qui ont eu lieu le 29 f6vrier
ne se reproduiraient pas, n'a pas etc tenue. La nuit derniere, les memes
evenements se sont produits dans l'ouest de la Cite. II y cut aussi des
6meutes de soldats parcourant les rues, incendiant, pillant specialement
les marchands et aussi beaucoup de maisons de riches Chinois.
Pikin, 3 mars. - Les ministres etrangers ont ordonne l'envoi de mille
hommes de troupes de Tientsin a Pekin. Un bateau de guerre japonais
a requ 1'ordre d'aller k Takou de faoon k etablir des communications
par t6legraphe sans fil avec la station italienne etablie a Pekin.
A une heure, cet apres-midi, deux cents soldats americains sont arrives
ici de Tientsin. Cinq mille Japonais sont attendus venant de Moukden.
LES REPRISAILLES

Pikin, 3 mars. - La loi martiale a te6 proclamee a Pekin et toute
personne trouvee pillant est dicapitee, sur le fait et la tate exposee en
public. En d6pit de ces mesures, on signale des pillages en dehors de
la cite.
Trente malfaiteurs out et6 encore d6capites aujourd'hui.
Pikin, 4 mars. - La population a ete rassuree par la presence des
3 ooo hommes de troupes etrangeres.
Le prince Ching est malade a l'h6pital frangais.
Pikin, 4 mars. - Pekin a repris son acpect habituel.

De la maison de Chala qui est dans la banlieue de
P&kin, M. Desrumaux a adress6 a M. le Sup&rieur
g6neral les lettres suivantes :
Chala, le mardi 5 mars 19x2.

Une lettre est sur mon bureau depuis vendredi, la
poste a refus6 de la recevoir; je vais de nouveau
essayer aujourd'hui. Je n'ai pu me rendre A TchengTing-Fou.Cependant, vendredimatin, i"'mars,ignorant
tout des 6 v6nements de la nuit, je suis alle a la gare,
distante d'une lieue. On m'a dit qu'il n'y avait pas de
train. Rentr6 a la maison, j'appris ce quif s'6tait pass 6
en ville; je remerciai Dieu de ne pas m'avoir laisse
partir. Le c6t6 est de la ville a &t6 pill6 dans la nuit
de jeudi a vendredi, et le cote Quest (notre c6t&), dans
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la nuit de vendredi a samedi. Le pillage ne s'est pas
encore 6tendu jusqu'aux faubourgs. Tous nos 6tablissements ont 6t6 pr6serves jusqu'a maintenant. Les
sceurs de Saint-Joseph-Hospice se sont r6fugies a
Saint-Michel-H6pital. I1 y a eu tres peu de morts
d'hommes; jusqu'a maintenant, on n'a voulu que piller
et incendier. Nous nous tenons sur le qui-vive; nous
pensons nous refugier chez Mgr Jarlin, si les 6v6nements deviennent plus graves.
Jusqu'a. hier matin, on avait annonc6 la mort d'un
missionnaire a Pao-Ting-Fou, peut-&tre meme celle de
Monseigneur et l'incendie de la cath6drale. Dieu
merci, ces nouvelles ont 6t6 d6menties, mais la ville de
Pao-Ting-Fou a &tecompletement saccag6e.
DESRUMAUX.
Chala, le jeudi 7 mars 1912.

Hier soir, je vous ai t6l6graphiC : c Confreres, soeurs,
maisons indemnes. , Apres le pillage de ces jours derniers, pillage sans doute annonc: dans toutes les directions, j'ai pens6 que les parents des Missionnaires et
des Sceurs pouvaient etre inquiets, et alors j'ai cru bon
de vous envoyer ce t6l6gramme, vous pourrez ainsi les
rassurer.
Nulle part, jusqu'a maintenant, les Missionnaires, les
Europ6ens n'ont &t6 molestes, ni dans leur personne,
ni dans leurs biens; il y a bien eu, ici ou la, quelques
individus qui ont souffert, ainsi un prktre indigene de
la maison de Pao-Ting-Fou a eu sa ou ses mules volCes,
mais pas de meurtre ni d'incendie. Le pillage a commenc6 dans P6kin la nuit du 29 f6vrier au Ior mars, il
a continu6 la nuit suivante; il y a eu tres peu de morts.
De P6kin, les soldats, - des soldats licenci6s, dit-on,
- se sont r6pandus dans la campagne; partout ils
pillent : grandes villes et pauvres hameaux. Quand ce
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terrorisme prendra-t-il fin? Sont arrives des renforts
de troupes: franjaises, anglaises, japonaises, etc. Sans
doute les gouvernements prennent leurs pr6cautions.
M. le Ministre de France a bien voulu envoyer, pour
garder 1'6tablissement des Freres Maristes et le n6tre,
douze soldats francais et un sergent, c'est surtout un
appui moral. On a 6galement augmenti la garde du
P6tang,lessoldatssontmaintenantsoixante ;M. Vanhersecke [au Nan-Tang] en a aussi une vingtaine.
A Pao-Ting-Fou, on a couru un grand danger;
cependant, grace a Dieu, la mission n'a rien souffert;
un seul chritien a it6 bless6 A la jambe.
A Tientsin, on s'est battu longtemps, mais pas su?
les concessions 6trangeres. LA aussi, la mission n'a
subi aucun dommage; aucune boutique chr6tienne
meme n'aurait kt6 pill6e. Sans doute, il faut voir un
mot d'ordre venant de haut et auquel obeissent tous
les partis.
DESRUMAUX
PAO-TING-FOU
Mgr Fabregue a dcrit A M. le Superieur gendral:
Pao-Ting-Fou, le 21 mars

1912.

Vous avez dfi tre rassur6 par mon tel6gramme vous
donnant des nouvelles des Missionnaires, puis par ma
lettre envoy6e d&s que la poste a tei retablie.
Aujourd'hui, je yais de nouveau vous parler des
&v6nementsdes

1", 2 et 3 mars et des suites qu'ils eurent

en ville et dans les campagnes. Le 29 fivrier, eut lieu
a Pao-Ting la fete de la R6publique; mais, des ce jour,
on put constater un vif m6contentement parmi les
troupes. Le lendemain, apres une dispute entre revolutionnaires et soldats, ceux-ci commencent se revolter;
tout le monde fuit. Les coups de feu, de plus en plus
nombreux, s'entendent de toutes parts. On se hate de
barricader les portes et nous hissong sur !'eglise ,e
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drapeau franqais. Des sacs de sable, des tas de briques
servent a consolider nos portes, puis, esp6rant la protection du bon Dieu, nous attendons les 6v6nements.
Cependant, le frere Denys, sorti pour acheter un harmonium, n'6tait pas rentr6; son absence nous laissait dans
l'inqui6tude.J'envoyaiplusieurs chretiens sarecherche
et peu apres il rentrait a la residence, nous disant que
des les premiers coups de feu, il avait pu se r6fugier
a la poste.
Peu a peu, un calme relatif renait, mais personne n'a
confiance. Les mandarins se cachent, et plusieurs
viennent chercher asile chez nous, en disant : t Vous
n'avez rien a craindre. ) De fait, un soldat etait venu
nous voir dans l'apres-midi du r"'mars et il nous avait
dit ceci : t Ne craignez rien, et si cette nuit vous
entendez des coups de feu, si on fait du bruit en ville,
n'intervenez pas: que vos gardes ne tirent pas et votre
mission sera prot6g6e. Vers sept heures, les soldats brcilent la porte ext6rieure est de la ville, puis les policiers qui se trouvaient
a l'interieur leur ouvrent la seconde porte et le pillage
de la ville commence. Alors 7 ooo a 8 ooo soldats portant a la main le fusil, baionnette au canon, et tirant
continuellement pour effrayer la population enfoncent
les boutiques, les magasins, volent 1'argent, les marchandises, et, le vol achev6, incendient les maisons.
Le feu allume de toutes parts eclairait notre 6glise
comme en plein jour. Les incendiaires 6taient tout
autour de nous; tous les magasins qui nous avoisinent
furent pill6s, et enfin une partie de la rue qui longe la
residence fut incendi6e yers quatre heures du matin.
Les soldats sont passes plus de deux cents fois devant
notre porte; ils se demandaient entre eux quelle etait
C'est
cette maison et des que l'un d'eux r6pondait : C
ja mission catholique ,r ils partaient sans rien dir..
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Ce pillage a dur6 la nuit du i" au 2 mars, la journme
du 2 mars, la nuit suivante, oit d'autres grands incendies s'allumbrent, et le 3 mars; puis, plus en detail, les
jours suivants. Le 4 mars, M. le Ministre de France,
inquiet a notre sujet, nous envoie de P6kin son premier secr6taire avec quarante soldats francais.
La Mission a &t6 prot6g6e, mais nos chr6tiens ont
fait de grandes pertes et j'ai dO en recueillir un bon
nombre chez nous pour les sauver de la misere. De
plus, pendant la nuit tragique, plus de cent marchands
se sont enfuis chez nous, nous suppliant de leur sauver
la vie, leurs maisons 6tant en flammes. Aussi,.sans
avoir subi de grands dommages nous-memes dans ce
d6sastre, cependant nos charges se sont accrues.
La situation est encore a peu prbs la meme. II ne
parait pas qu'il y ait de danger pour nous; mais le
peuple est affol6, et, des le moindre bruit de d6sordre,
mandarins et peuple se r6fugient chez nous. Par un
dessein de Dieu, nous qu'ils pers6cutaient autrefois,
nous voila devenus leurs protecteurs !
FABREGUE, C. M., Vic. ap.
TCHENG-TING-FOU
Du Tch&-li sud-ouest, Mgr Coqset kcrit N M. le Superieur
general :
Tcheng-Ting-Fou, le 16 mars 1912.

Vous avez pu apprendre les troubles survenus inopin6ment a Pekin par le fait des troupes mutin6es et
avides de pillage; ce mouvement s'est 6tendu t PaoTing-Fou, a Tientsin et a presque toute la province
du Tch6-li. Jusqu'ici, les Missions sont laiss6es
indemnes et celle de Pao-Ting-Fou n'a pas encore 6et
touchie. Nous ne sommes pas sans apprehension cependant et la population est dans la terreur. Chacun cherche
a cacher ce qu'il a de plus pr6cieux. Des marchacds,
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des notables, meme des mandarins ont demand6 a
abriter chez nous leurs marchandises, leurs caisses, et
chez nos soeurs, leurs families.
Cette confiance nous honore et j'ai aussi confiance
qu'elle ne sera pas deque; on dirait qu'un esprit nouveau, a l'6gard des 6trangers et des missions en particulier, se manifeste dans tous ces 6v6nements. Puisset-il durer, grandir et profiter a la propagation de notre
sainte religion dans cette nation impenetrable.
A. COQSET, C. M., Vic. ap.

NOUVEAU VICARIAT APOSTOLIQUE.
On lit dans les Missions Ealholiques (3 mai 1912) :

Sa Saintete a divis6 le vicariat apostolique du I ch6-li
septentrional on P6kin, en 6rigeant un nouveau vicariat, celui de Tientsin, qui comprend le district de ce
nom. Ce nouveau vicariat prend le nom de Tche-li
maritime.
M. Paul Dumond, lazariste, en a 6t6 nomm6 vicaire
apostolique.
NOUVELLES GENERALES
La situation generale en Chine devient normale,
mais tres lentement. Le 21 avril 1912, les ministres
choisis a Nankin arriv6rent a P6kin, et, depuis lors, on
a un gouvernement ayant a peu pros les formes ordinaires.
A P6kin, la deuxieme assembl6e nationale a ouvert
*ses s6ances le 29 avril, quoiqu'un assez bon nombre
des d6putes n'aient pas encore pu y arriver. Yuan
Che Kai, le president de la R6publique, a fait un discours-programme auquel le president de la Chambre a
r6pondu. Dans le discours du president de la R6pu-
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blique, il a 6t6 fait mention de la liberte de conscience:
toutes les confessions seront placees sur un pied d'6galit6 et aucune ne sera ( victime d'un regime d'exception ,.

Nous lisons dans les Missions catholiques (5 avril 1912) :

Chine. - Tout le monde connait le nom de Mgr Stanislas Jarlin, lazariste, le vicaire apostolique actuel de
Pekin, le bras droit de Mgr Favier durant le siege du
Petang, en 19oo, et depuis son successeur. Nous lisons
dans l'cho de Tientsin du 3 mars un entrefilet, relatif
a ce pr6lat, qui interesse 6galement le catholicisme en
Chine; car il r6vele les dispositions bienveillantes du
nouveau regime chinois a l'6gard des catholiques, et
donne droit de bien augurer pour I'avenir du catholicisme en ce pays. Voici l'article auquel nous faisons
allusion :
( Mgr Jarlin, 6veque de P6king, accompagn6 de son
vicaire g6n6ral et de son secretaire, a '6t recu en
audience lundi dernier (26 fevrier) par M. Yuen Che
Kai. Le president de la R6publique accueillit ses visiteurs avec la plus grande affabilit6. Il s'informa avec
int6rkt des oeuvres catholiques et du nombre des fidles,
et d6clara que, sous le nouveau r6gime, la plus grande
libert6 religieuse serait accord6e, et que toutes les
fonctions, tant civiles que militaires, seraient accessibles a tous les citoyens, quel que soit le culte qu'ils
professent, ,

LA PROVINCE DES FILLES DE LA CHARITE
(NOTES HISTORIQUES)

(Suite. -

Voyez, tome 77, page 86.)

CHAPITRE VI

Re.our de la seur Azais et de la smur Pasquier.- Saur
Azais, supirieure a 'Hopital de Shang-hai; swur Jaurias, priecdemment son assistante i Pikin, devient
superieure de rlmmaculze-Conception, i Pikin. Saeur Pasquier,visitatrice i Ning-po. - Sa mort. Son assistante sceur Solomiac prend la conduite de la
maison de Jesus-Enfant.
A Pikin, conseil priside par Mgr Delaplace; i Ning-po,
conseil priside par Mgr Guierry ; hkpital de Shang-hai
Nouvelles fondations Kiu - Kiang
independant. (Kiang-si), 1882. - Tchin-ting-fou, 1882, et Chala-eul (Tch6-li), 1885. - La guerre franco-chinoise
de 1884.
La sceur Azais et la sceur Pasquier revinrent d'Europe en 1873. La soeur Azais, au lieu de retourner a
Pekin, fut nomm6e superieure de l'h6pital europeen
de Shang-hai, tandis que la sceur Jaurias, pr6ecdemment son assistante a Pekin, etait nomm6e superieure
de la maison de l'Immacul6e-Conception de cette derniere ville.
La sceur Azais trouva a Shang-hai un h6pital chinois
et un dispensaire 6tablis par la soeur Jaurias pendant
que cette derniere 6tait sup6rieure de cette maison.
Ces deux oeuvres, annex6es a l'h6pitai europ6en, fonctionnaient sur un terrain ind6pendant, car l'administration s'etait toujours montree oppos6e A la r6alisation de ce projet.
Comme la visitatrice, soeur Azais ne retournait pas
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a P6kin, les maisons du Nord cesserent de former und
province; n6anmoins, M. Etienne, Sup6rieur g6n6ral,
permit a Mgr Delaplace de r6organiser un conseil
pr6sid6 par lui, pour les maisons de son vicariat.
La soeur Pasquier revint a Ning-po avec le titre de
visitatrice du Tch6-Kiang. Des lors, le conseil se r6unit de nouveau a Ning-po, dans la maison de J6susEnfant et sous la pr6sidence de Mgr Guierry, vicaire
apostolique du Tch6-Kiang. L'h6pital europ6en de
Shang-hai resta pour lors ind6pendant. Peu de temps
apres son retour de France, la sceur Pasquier fut
atteinte d'une dysenterie dont elle mourut quelques
mois apres. Se voyant pres de sa fin, elle confla ses
compagnes a son assistante, sceur Solomiac, laquelle
lui succ6da simplement comme sup6rieure.
L'arriv6e de nouvelles soeurs permit l'ouverture de
trois maisons : l'une a Kiu-Kiang (Kiang-si), en 1882;
les deux autres dans le Nord : l'une a Tchin-tingfou (Tch6-li occidental), en 1882, et l'autre a Cha-laeul (Tch6-li nord), en 1885.
Kiu-Kiang est l'une des grandes villes mur6es du
Kiang-si, actuellement a trois jours en bateau a
vapeur de Shang-hai. Quatre Filles de la Charit6 y
aborderent au mois d'octobre 1882. Mgr Bray, vicaire
apostolique du Kiang-si septentrional, leur confia
l'orphelinat, auquel elles adjoignirent un dispensaire;
cette maison (la meme dont on avait projet6 de faire
une maison centrale en 1869) 6tait bitie sur la concession europeenne. Au moment de l'ouverture, les Chinois n'avaient jamais vu les soeurs a l'oeuvre; ils ne
comprenaient pas que l'on pft s'int6resser a la vie
d'une petite fille, panser les plaies d'un malade surtout qu'on ne connaissait pas, etc. Tout cela 6tait un
mystere qui changea totalement et favorablement les
sentiments du peuple a 1'6gard de la religion chr6tienne;
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aussi continuant d'approfondir ce mystere, ils voilurent en avoir la clef, et il vint un nombre considerable
de catechumenes. C'est alors (i885) que Mgr Bray
jugea a propos de former deux maisons dans laville de
Kiu-Kiang. 11 acheta un terrain dans la ville chinoise
et y transf6ra l'orphelinat qui prit le nom de NotreDame-des-Anges. Un dispensaire, une 6cole externe
de filles et un catechum6nat d'abord, et plus tard
(19o4) un h6pital de femmes, sont les oeuvres de la maison de Notre-Dame-des-Anges, tandis que ces memes
oeuvres, exclusivement pour les hommes, sont a l'h6pital Saint-Vincent, situ6 sur la concession.
Quant a la fondation de Tchin-ting-fou (Tch6-li
occidental), c'est une de celles qui sont appelbes a
faire un bien immense. Tchin-ting-fou est une ville
mur6e a 6oo lys de P6kin et reli6e maintenant a cette
derniere par un chemin de fer. Les d6buts furent
lents; la curiosit6 d'abord et plus tard les bons soins
qu'ils recevaient et les remedes distribu6s aux malades
triompherent de tous les pr6jug6s; 1'h6pital fut ouvert
sans autres ressources que celles que la Providence
enverrait et elles n'ont jamais manque. Toutes les
oeuvres s'y sont admirablement d6velopp6es; aussi, en
parlant de sa maison de Tchin-ting-fou, Mgr Tagliabue disait : , C'est une de mes douces joies de
missionnaire et d'6veque. ,
La troisieme fondation fut celle de Cha-la-eul, succursale de la maison de 1'Immacul6e-Conception de
P6kin; la maison est situ6e dans la campagne, a
proximit6 de la capitale. Comme l'air y 6tait tres pur,
les enfants malades y furent transport6s; on y 6tablit
un dispensaire et, peu apres, une buanderie consid6rable qui procura un petit gain a un bon nombre
de femmes paiennes et fut pour plusieurs 1'occasion
d'arriver A la connaissance de la vraie religion. Les
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Soeurs quittirent Cha-la-eul au commelicement des
troubles de 19oo; la succursale pill6e et incendiee par
les Boxeurs, n'a pas it6 rouverte depuis.
La guerre franco-chinoise fut pour les maisons di
Tche-Kiang une bien triste 6poque. L'occasion de
cette guerre fut l'intervention de la Chide codtre la
France au Tonkin, au moment oii celle-ci 6tablissait
son autorit6 au Tonkin. Offciellement, le gouvernement de P&kin protestait de sa bonne voiont6; de fait,
cependant, il tol6rait ou plut6t il encourageait les
troupes de bandits qu'on appelait c Pavilions noirs ,,
qui passaient la frontiere du Yun-nan et faisaient aux
Frangais tout le mal qu'ils pouvaient. La France, i
bout.de protestations inutiles, exerca des repr6sailles
sur les c6tes du Fo-kien et du Tche-Kiang. Telle fut
l'origine de ces hostilit6s (21 ao6t 1884-9 juin 1885),
dont le contre-coup fut p6nible pour les oeuvres des
sceurs. Le gouvernement chinois refusa sa protection
aux sceurs francaises, et elles 6taient la grande majorit6. M. Meugniot, alors procureur des Lazaristes i
Shang-hai, fit des d6marches infructueuses aupres du
consul francais, M. Lemaire; en vain Mgr Reynaud,
vicaire apostolique du Tche-Kiang, r6clama la protection du mandarin de Ning-po. Celui-ci se contenta de
r6pondre que les soeurs frangaises n'avaient qu'a se
retirer sur la concession europ6enne. Mgr Reynaud
obtint seulement des soldats pour la garde des maisons
qu'on ne voulait fermer i aucun prix. Chaque nouveau
succes de la flotte franqaise rendait la situation plus
difficile; il fallut fermer le dispensaire, I'h6pital et
conduire les orphelines a Kang-po, dans l'h6pital
Saint-Joseph, sur la concession. On etait press6 par
le consul qui ne voyait le salut que dans la fuite
(3o aout 1884). Quelques jours apres, les Filles de la
Charit6 de Hang-tcheou et de Tchou-san, venaient,
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elles aussi, chercher un refuge; seule la pensee que
leurs maisons restaient ouvertes an prix de bien des
sacrifices, adoucissait leurs angoisses. Pendant ce
temps, la panique devint g6nbrale, et les families
partirent en si grand nombre, que les barques ne suffsaient plus au transport des imigr6s et de leurs
meubles.
Enfin, I'heure de la dilivrance sonna. Toutes les
sceurs retournmrent dans leurs maisons, heureusement
conservees pendant cette tourmente. Leur activit6, un
instant comprimbe, allait pouvoir se dilater et donner
une nouvelle impulsion aux oeuvres.
CHAPITRE VII

Maison centrale des Filles de la Ckarit aiSkang-hai. M. Meugniot, directeur des Filles de la Chariti. Nouvelles fondaLa sour Labreuil, visitatrice. tions : Tso-fou-paxg (Tck~-Kiang), 1892; Yao-tckoufou (Kiang-si), i895. - Dtpart de M. Meugniot
(1899).
Depuis la mort de la soeur Pasquier, il n'existait
plus de province des sceurs en Chine; bien des difficultls resultaient de cette situation. Les Superieurs
majeurs s'occuporent d'y rem6dier. Par une circulaire
du Io aott 1886, adressie aux Filles de la Charit6 de
Chine, M. Fiat, Supirieur g6neral, leur faisait connaitre les mesures prises par leconseil de la Communaute. Une maison centrale pour toutes les soeurs de
Chine serait etablie k Shang-hai, a l'h6pital SaintAntoine; M. Philippe Meugniot, supirieur de la maison des Lazaristes de Shang-hai, serait le directeur;
la visitatrice serait la scoer Berthe-Marie Labreuil,

superieure de 1'hopital fran<ais & Constantinople;
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elle aurait pour assistante la sceur Allegre, sup6rieure de I'h6pital europ6en de Shang-hai.
Les choses furent ex6cut6es de la sorte. Cependant,
quand la soeur Labreuil arriva A Shang-hai, rien n'6tait
pret pour la recevoir et elle dut passer la premiere
annie chez la sceur Allgre, A l'h6pital europ6en. Sur
un terrain contigu A cet h6pital, on bAtit la maison
centrale, A laquelle on c6da l'h6pital chinois et le
dispensaire. La nouvelle visitatrice avait A s'habituer
au climat, aux usages d'un pays entiirement different
du sien; il lui fallait cr6er une maison centrale, un
s6minaire, 6tablir des retraites; et auparavant, entreprendre de longs et p6nibles voyages pour visiter
toutes les maisons. La v6n&r6e sceur Labreuil, malgre
son age, se mit courageusement a 'coeuvre.
Des l'ann6e suivante, dans le voyage qu'entreprit
la sceur Labreuil, elle resta toute confuse, disait-elle, et
charm6e de l'empressement et de l'esprit de foi avec
lesquels de respectables anciennes, comme nos regrett6es sceurs Jaurias et Solomiac, I'accueillirent.
Apris son premier voyage, la sceur Labreuil et
quatre sceurs s'installerent A la maison centrale.
Comme nous l'avons deij dit, tout etait A crier : ce
fut d'abord le s6minaire. Avant d'aborder ces sujets,
revenons A 1847, au moment oh les premieres sceurs
s'apprktaient a partir pour la Chine. M. ttienne,
Sup6rieur general, au moment de donner sa b6indiction A la petite colonie qui partait, exprima le d6sir
qu'il n'y efit jamais de s6minaire de soeurs en Chine
et l'esp6rance qu'il avait de voir les postulantes chinoises aller faire leur s 6 minaire a Paris. Mais bien
des causes impr6vues devaient entraver l'ex6cution
des projets de M. Etienne. En Chine, les mceurs, les
usages, les id6es et la mani&re de vivre sont diamitralement opposes A ceux d'Europe. Comment envoyer
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a Paris des jeunes filles sachant a peine un peu de
francais, alors que l'usage chinois interdit a la femme
de sortir de sa demeure? Comment les obliger a un si
long voyage, alors que la plupart du temps le Chinois
meurt sans connaitre d'autre lieu que celui de sa naissance? C'etait tenter I'impossible et faire 6chouer bien
des vocations, alors que la penurie des sceurs se faisait
vivement sentir. Mgr Delaplace, lazariste, vicaire
apostolique en Chine, traita des le d6but ce sujet
avec M. Etienne, et il n'eut aucune peine a lui d6montrer que son d6sir 6tait irr6alisable. M. Etienne
avait done accorde son consentement pour l'6tablissement d'un s6minaire de Filles de la Charit6 a P6kin,
dans la maison centrale que la sceur Azais avait ouverte
en 1862.
L'immense etendue de la Chine et la difficult6 des
communications occasionnent une grande difference
d'habitudes et de langage entre le Chinois du Nord
et le Chinois du Midi. M. Etienne n'avait pas h6sit6,
devant cette constatation, A autoriser un second s6minaire a Ning-po, pour le midi de la Chine, en 1868,
quand, la province partag6e en deux, la maison de
Jesus-Enfant de Ning-po devint maison centrale du
Midi.
En 1887, la soeur Labreuil recut aussi deux postulantes indigenes au s6minaire qui commenqait dans la
maison centrale de Shang-hai, sans toutefois supprimer les deux seminaires de Pekin et de Ning-po. Ce
ne fut qu'en 1894 qu'on d6cida 1'existence d'un seul
s6minaire a Shang-hai pour toute la Chine.
Un des autres soins de la sceur Labreuil fut I'organisation des retraites. La maison 6tait petite, on se
genait pour loger les sceurs; mais elles 6taient toujours reques avec la plus grande cordialite. Peu a peu,
les sceurs malades vinrent a la maison centrale pour
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s'y faire soigner; les retraites se firent plus nombreuses. 11 fallut done augmenter le personnel et
agrandir le local. M. Meugniot, directeur des Filles
de la Cbarit6 en Chine et superieur de la maison des
Lazaristes a Shang-hal, affecta au service de la maison centrale quelques petites maisons chinoises attenantes, qui appartenaient A la Congr6gation de la
Mission; puis on eleva d'un 6tage la maison ellememe.
C'est alors que la sceur Labreuil realisa un projet
qui souriait a sa piet6 : 6tablir une chapelle qui rappelit exactement le cher sanctuaire de la maison
mere. Elle y reussit, et c'est une agreable surprise
pour les sceurs nouvellement arriv6es que de trouver
A la maison centrale, une si exacte reproduction de la
chapelle oh elles priaient a Paris, au berceau de leur
vocation.
Dans ses differentes visites, la sceur Labreuil avait
constat6 une lacune a laquelle elle s'efforca d'apporter
promptement un rembde. La difficult6 des communications ne permettant pas l'ecoulement du travail que
des centaines d'orphelines auraient pu faire, on 6tait
r6duit A les occuper seulement a 1'entretien de leur
modique trousseau et A celui de la maison, ce qui ne
suffisait pas pour les tirer de loisivet6 aussi dangereuse pour leur Ame que pour leur avenir personnel.
La sceur Labreuil, pein6e de cet etat de choses, chercha
pendant plusieurs annees a y rem6dier. Aprbs de nombreux essais que rendaient toujours infructueux le
prix ilev6 des transports et le danger que couraient
les marchandises dans les voyages, elle pensa que la
dentelle aux fuseaux se vendrait bien a Shang-hai et
ne serait pas difficile a transporter.
lUne jeune fille anglaise 6tait tres habile en ce genre
de travail; la sceur Labreuil va la trouver sans la
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connaitre et plaide si bien la cause des orphelines,
que cette demoiselle se met gracieusement a sa disposition pour donner des leqons a quelques jeunes soeurs.
Une autre dame charitable procura les fournitures
qu'on ne trouvait qu'en France, et la nouvelle industrie commenca. Au debut, il y eut bien des deboires :
le travail laissait a d6sirer, mais, pour ne d6courager
personne, la soeur Labreuil payait l'ouvrage sans dire
qu'il n'6tait pas vendu. Depuis lors, la fabrication de
la dentelle est devenue une ressource pour les orphelinats : les enfants ont autant de travail qu'elles en
peuvent faire; elles ont contract6 l'amour du travail,
et leur gain est en meme temps d'un grand secours
pour leur entretien.
Pendant les quatorze ann6es que la sceur Labreuil a
pass6es en Chine, I'ceuvre de Dieu continua toujours
sa marche. Une fondation fut faite dans le Tchekiang, a Tso-Fou-Pang; trois sceurs y commencerent
les ceuvres le 21 novembre 1892.
Trois ans plus tard, le i5 d6cembre 1895, quatre
scturs commencaient la fondation d'une maison plac6e
sous le vocable de la M6daille miraculeuse, a YaoTch6ou-Fou (Kiang-si oriental). La soeur Tourrel en
cut la direction. Ce fut tout d'abord un dispensaire,
un h6pital et un orphelinat. Dans le voisinage, se
trouvaient quelques 16preux vivant de la charit6 publique; a'un d'entre eux se it porter chez les soeurs,
mais sa pr6sence gena an malade qui quitta brusquement I'h6pital. On congedia le lepreux, mais il revint;
cette fois, la prudence commanda a la charite de s'ing6nier. La smeur Labreuil, informee du fait, autorisa
les soeurs a ouvrir une petite 1~proserie; elle-meme
paya la pension du 16preux deux fois renvoye. En
1898, quatre l6preux recevaient le bapteme et leur
nombre s'6levait a vingt. Les :troubles de I9oo ame-
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nerent l'incendie de cette maison. Les sceurs, deguisees, eurent A peine le temps de se sauver dans une
barque; une demi-heure apres, les flammes accomplissaient leur oeuvre et consumaient l'6tablissement. Les
soeurs regagnerent la maison centrale au prix des.
plus grands perils. Quand vinrent des jours plus
calmes, la maison incendi6e fut relev6e de ses ruines,
les soeurs revinrent A leur poste, et les oeuvres s'y sont
admirablement d6veloppees.
Une autre fondation allait se faire dans le Kiang-si
m6ridional, A Ki-Ngan, en 19oo; tout 6tait pret pour
recevoir les soeurs qui se disposaient a quitter la maison centrale, lorsque 6claterent les troubles des
Boxeurs. La maison de Ki-Ngan devint la proie des
flammes avant meme d'avoir pu recevoir les sceurs.
Mais, lorsque le calme fut revenu, en 1902, les soeurs
se rendirent a Ki-Ngan, dans une maison bAtie sur
les ruines de la premiere.
A Paris, M. Chevalier'tait allk recevoir la recompense de ses longs travaux et de son d6vouement
aux deux families de saint Vincent; il mourut le
23 avril I899. M. Meugniot fut appele de Chine a
Paris, oi il arriva an mois de juillet de la mnme
annee. II fut nomm6 directeur des Filles de la Charit6
en remplacement de M. Chevalier, et M. Boscat, Missionnaire du Kiang-si meridional, fut appelek Shanghai pour remplacer M. Meugniot. C'6tait A la veille
de graves 6evnements que rien ne paraissait faire
prisager.
CHAPITRE VIII

Invasion des Boxeurs (1goo). - A Pikin, siege du PXtang. - Siege de Tien-Tsin. - Depart de la seur
Labreuil;sa mort.
En 19oo, les Boxeurs surgirent en Chine sur diff6-
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rents points; ils concentrerent principalement leurs

forces vers la capitale.
L'h6roique d6fense du P6tang dans la ville de
P6kin restera a jamais m6morable. Quand on considere le peu de hauteur des murs du P6tang, on se
demande pourquoi il ne fut pas pris des les premiers
jours! Comment cinquante marins, quelques s6minaristes ou freres ont-ils pu d6fendre, pendant deux
mois, I 400 metres d'enceinte contre des assaillants
sans nombre et munis, tres souvent, d'armes excellentes. A la. haine des Boxeurs contre les Europ6ens,
se joignait la haine contre la religion; sur diff6rents
points, on accostait les chr6tiens par ces mots : c Sacrifie ou meurs n, et des milliers de martyrs pr6f&rerent la mort a I'apostasie. On visa en particulier le
grand 6v6que de P6kin, Mgr Favier, dont le nom est
ins6parable du siege, et ses dignes collaborateurs, les
Pr6tres de la Mission, dont plusieurs sont morts ou
massacres, on brOl16s dans leurs 6glises en flammes, au
milieu de leurs chr6tiens qu'ils ont soutenus jusqu'au
bout par leur courage et leur fid6lit6 invincible.
Aux premieres alarmes, les Filles de la Charit6 du
:--Kiang-si durent quitter leurs maisons pour se rendre
a Shang-hai; celles du Tch6-Kiang purent rester chez
elles. La maison des sceurs de Tien-Tsin ouvrit ses
portes aux malheureux chretiens r4fugi6s, et un peu
plus tard, aux nombreux bless6s. A P6kin, les sceurs
de Cha-la-eul et celles de Saint-Vincent se r6fugierent, ces dernieres aux 16gations, les autres au
Petang. Les sceurs de Tcheng-Ting-Fou (Tch6-li
occidental), durent demeurer chez elles, s'abandonnant entre les mains de la Providence : le chemin de
fer 6tant d6ji coup6 par les Boxeurs, au milieu du fer
et du feu. Elles furent d'ailleurs saines et sauves.
Revenons a Tien-Tsin. L'h6pital chinois fut ferm6
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le 31 mai pour faire place A un grand nombre de
femmes chritiennes qui y resterent refugi6es au
nombre d'environ cinq cents, jusqu'd la fin de septembre, 6poque a laquelle elles purent retourner chez
elles. Le 17 juin commenqa a Tien-Tsin le bombardement des concessions; plus de trois cents Russes
blesses furent port6s chez les Filles de la Charite;
on dut les coucher, vu leur grand nombre, souvent
sans lits et sans matelas, dans les corridors, sous les
v6randas, dans le jardin et jusque dans la chapelle
qui resta la disposition des soldats francais jusqu'h
la mi-septembre. Plusieurs obus 6tant tomb6s sur la
maison, sur l'6glise Saint-Louis et sur le consulat, on
crut urgent de transporter les blesses sur la concession
anglaise, dans la maison d'un Russe, nomm6 Battoniff,
oh ils pouvaient etre plus a l'abri des projectiles;
ceci se fit le 9 juillet. La moiti6 des sceurs les y suivit
pour les soigner et I'autre resta pour garder la maison
et les nombreux r6fugibs. Le bombardement se termina le 13 juillet, jour de la d6livrance de Tien-Tsin.
Les soeurs qui 6taient a la concession anglaise pour le
soin des Russes, revinrent alors a l'h6pital, lequel,
depuis ce jour, fut ouvert aux troupes franqaises.
Les sceurs avaient subi une telle surcharge de travail et 6taient pass6es par de telles 6motions, qu'elles
en tombbrent comme 6cras6es. La soeur D6reu, alors
superieure, s'itait surmenee; elle r&clama avec instances un secours de soeurs. La sceur Labreuil lui en
envoya quatre; quand elles partirent, A peine put-on
trouver un bateau qui voul6t les prendre a son bord.
Elles arriverent A Tien-Tsin le 18 aoft, avec des
troupes qui montaient a la capitale. Le meme jour,
on rebut la nouvelle de la prise de Pekin. La sceur
D6reu jouit un jour seulement de l'augmentation de
ses ouvrirres; le lendemain elle s'alita, pour s'6teindre
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le i octobre. Elle succombait apres avoir dipens6
toutes ses forces au soulagement des Europeens blesses on des malheureux Chinois.
A ses fun6railles assisterent toutes les autorit6s
et un grand nombre de militaires; par une attention
d6licate du g6enral et du docteur Depasse, directeur

de l'Ecole de medecine, la musique militaire joua a
1'eglise Saint-Louis pendant le service funebre.
A P6kin, les sceurs de l'h6pital Saint-Vincent eurent
a peine le temps de se r6fugier aux l6gations; dans
leur d6part pr6cipit6, elles ne purent rien emporter.
Le manque de linge, au milieu des chaleurs excessives de 1'6t6, ne fut pas une petite privation; jamais
elles ne purent communiquer avec leurs compagnes
du P6tang. Pendant plusieurs jours, on ne put dire la
messe faute de pains d'autel; apres beaucoup de difficult6s, on se procura un peu de farine et on confectionna des hosties; elles purent alors faire la sainte
communion.
Le P6tang (cath6drale de P6kin) etait s6par6 du
Jen-tse-tang (maison des sceurs, sous le vocable de
l'Immacul6e-Conception), par une rue que Mgr Favier
fit barricader a chaque angle des deux bUtiments, afin
de rendre la d6fense plus ais6e. C'est Ia que se
r6fugiirent environ quatre mille personnes. Des le
d6but du siege, on crut un moment que les portes
allaient c6der sous les coups des Boxeurs. La sceur
Jaurias 6crivait alors : < Nous nous tenions A la chapelle; nous y avons fait la sainte communion en viatique a onze heures du soir et consomm6 la sainte
R6serve; au reste, nous sommes entre les mains de
Dieu. , Et ce n'6tait cependant que le prelude d'une
agonie de plus de deux mois. Le 15 juin, nouvelle
alerte! Les Boxeurs entouraient et fusillaient le P6tang; alors les soeurs, entrainant aprbs ejles femmes
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et enfants, quitterent le Jen-tse-tang et vinrent au
Ptang.
La cathedrale, encombr6e de sacs de riz et de toutes
sortes de provisions, devenait le refuge des assieg6s
pendant la nuit et lorsque la fusillade 4tait trop forte.
Devant les prodiges de valeur des vaillants defenseurs, les Boxeurs tentarent I'incendie; terrible moment d'inqui6tude! Jamais de repos, mais des transes
continuelles; les braves marins, toujours sur le quivive, surveillaient les diverses tentatives des ennemis,
et, de temps a autre, leur capturaient des armes et des
vivres. Et jamais on ne voyait arriver la colonne de
I'amiral Seymour commandant des troupes europhennes.
La soeur Jaurias 6crivait: « Si cette colonne tarde
encore une semaine, siarement nous serons massacres ! n
H6las! bien des jours pleins d'angoisses et de terribles alternatives devaient s'6couler avant cette arrivee! II fallut done s'occuper s&rieusement de la question des vivres, car le Chinois qui aurait essay6 de
vendre quelques denrees aux assige's se serait expose
h la mort; on fit le recensement des provisions et l'on
calcula qu'on pouvait lutter un mois : c'est dans les
magasins du Jen-tse-tang qu'on trouva la plus grande
partie du riz qui devait nourrir les r6fugi6s; quelque
temps auparavant, la soeur Jaurias, heureusement
inspiree, avait fait ses provisions d'annee.
Toujours de nouvelles fusillades. u Si vous saviez la
vie que nous menons, continuait la sceur Jaurias! A la
premiere alarme, il faut s'enfuir : femmes et enfants
se pr6cipitent affol6s sans qu'on puisse toujours les
diriger, et de cette foule apeurbe, s'&chappe constamment une rumeur plaintive. n Mgr Jarlin, coadjuteur
de Mgr Favier, resta toujours aux postes dangereux,
ranimant les courages. Le jour de Saint-Pierre et
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de Saint-Paul, le lieutenant Paul Henri, qui commandait le ditachement des marins francais, apres avoir
requ les souhaits de fete et parlM un instant avec les
deux 6v&ques et ses compagnons d'armes, ajouta :
a Vous verrez que nous sauverons le P6tang; peut-ktre
quclques-uns d'entre nous auront disparu! Je serais si
heureux de mourir pour une si belle cause, j'espere
que le bon Dieu m'ouvrirait le Paradis. Si je dois
mourir, ce sera quand vous n'aurez plus besoin de
moi. ,
L'heroique jeune homme, apres avoir vu plusieurs
de ses marins mourir glorieusement, devait enfin succomber a son tour. Le 3o juillet, bless6 mortellement,
il expirait entre les bras de Mgr Favier. Le pauvre
6veque, qui jusque-la avait retenu ses larmes, ne put
s'empecher de pleurer; ce fut au milieu des sanglots
que la d6pouille mortelle du vaillant jeune homme
fut d6posee dans le parc, au pied de la statue de
Notre-Dame-de-Lourdes. Successivement disparaissaient tous les secours humains! Les vastes jardins du
P6tang ressemblaient plut6t a un cimetiere qu'a une
cite habit6e par les vivants. II avait fallu diminuer les
rations quotidiennes de vivres : il s'agissait moins
d'entretenir une existence que de prolonger une agonie. La chaleur et le manque d'aliments multipliaient
les morts; quant aux survivants, c'6taient de vrais
squelettes ambulants. La sceur Jaurias disait : a Si
nous ne sommes pas tu6s, siirement nous mourrons de
faim. - A partir du 5 aoft, un bol de riz clair etait
distribue a chaque personne, et cela pour toute la journ6e! Aussi, pour essayer de calmer la faim, les r6fugi6s mangerent les feuilles des arbres, les oignons des
lis et les tubercules de dahlias. Les forces physiques
et 1'6nergie morale des marins 6taient a bout, surtout
depuis la mort de Paul Henri. Ce qu'on avait de
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meilleur leur 6tait r6serve; mais c'etait encore une
nourriture insuffisante et trop peu substantielle.
Enhi, un jour, les coeurs s'ouvrirent cependant a
l'espirance : on entendit le bruit de la canonnade dans
le lointain, et, d'heure en heure, il semblait se rapprocher. Plus de doute, c'6tait I'arm6e qui avancait.
La rage des Boxeurs fut alors a son comble : sentant
que les victimes allaient leur echapper, ils approcherent des remparts en criant : t Les diables d'Europe sont l.; nous mourrons s'il le faut; mais vous
sauterez avant nous. , Ce n'itait pas une vaine menace : des mines firent explosion et il y eut des victimes.
La sceur Jaurias allait succomber : us6e par de
longs travaux, r6duite a une faiblesse extreme par les
privations du siege, elle dut se coucher. On priait
ardemment, car on se demandait avec anxiet6 quelle
serait I'issue de la bataille; 6tait-ce pour le lendemain
la delivrance ou la mort? L'6tat de sant6 de la vner&e sceur Jaurias devenant de plus en plus alarmant,
on jugea a propos de lui donner les derniers sacrements; ce fut pour elle une grande joie, car le jour de
PAssomption, elle avait 6t6 privee de la sainte communion.
La joie occasionn6e par I'approche des troupes
sembla ranimer la chore mourante. DjAi, sur le sommet de la cathedrale, flottait le drapeau frangais, avec
le signal de secours immediats. Un second pavilion,
dress6 h 200 metres plus loin, fut apercu par un offi-

cier japonais qui vint tout droit au Pitang; on lui
passa une 6chelle : quelques secondes apres, il serrait

la main a Mgr Jarlin. Ne pouvant esp6rer du secours
au Petang, il en repassa le mur pour essayer de
prendre d'assaut la porte Jaune. La bataille fut une
vraie boucherie de Boxeurs. La ville fut prise dan~
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demie du matin, les soldats entraient au PMtang. Comment d6peindre la joie dilirante des assi6g6s en presence de leurs lib6rateurs! Ce sont des scenes que
m&me ceux qui en ont e6t les t6moins ne peuvent
traduire en aucune langue humaine!
Apres les premiers moments donn6s a la joie et aux
effusions de la reconnaissance, il fallut songer a
mettre un peu d'ordre dans un tel d6sordre. Les soeurs
avec leurs enfants rentrerent dans leur cher Jen-ts6tang en ruines. La soeur Jaurias les y suivit, retrouvant son energie d'autrefois, elle essaya de tout diriger; mais une nouvelle attaque de paralysie la laissa
durant deux jours sans mouvements. Durant ces deux
jours, Mgr Favier, Mgr jarlin et toutes ses compagnes
(meme les soeurs de P'h6pital Saint-Vincent, rel-guees
aux legations et qui s'6taient rendues de suite au Jentse-tang), entourbrent le lit. de la chore mourante,
lassistant de leur prieres et de leurs soins. Mais tout
fut inutile; elle n'avait plus qu'i recevoir sa couronne, et, le 21 aodt, elle rendait son Ame h Dieu.
Elle 6tait all6e voir du haut du ciel le triomphe et demander a Notre-Seigneur la conversion de cette Chine
pour le salut de laquelle elle avait travaillM pendant
quarante-cinq ans.
Aussit6t que la nouvelle de la delivrance parvint a
Shang-hai, la sceur Labreuil, non contente d'envoyer
des secours aux sceurs, voulut elle-meme les visiter.
D'abord, elle s'arreta a Tien-Tsin, ot la digne sceur
Ddreu, 6puis.e par son devouement, semblait attendre
cette supreme et dernimre consolation avant de mourir.
Pour monter a P6kin, le chemin de fer 6tant en
ruines, la sceur Labreuil dut faire le voyage en barque
cbinoise, escort6e par des soldats franCais, le fusil
charge; rien n'6tait sir, les villages brilaient encore
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et 1'on rencontrait a chaque instant des cadavres que
le courant entrainait.
A Pekin, sceurs et enfants attendaient la sceur Labreuil dans la cour; leurs figures pales et amaigries
donnaient une juste id6e de leurs maux pass6s. Devant
la porte de la chapelle, une croix de bois marquait la
tombe de la v6n6ere sceur Jaurias. La sceur visitatrice,
fondant en larmes, tomba a genoux sur cette tombe et
pria. Ensuite elle embrassa les sceurs en leur disant
d'une voix entrecoupbe de sanglots:.c Enfin, je vous
vois! ,
La sant6 de la sceur Labreuil, d6jA alt6r6e par les
nombreux travaux de sa charge, fut fortement ebranlke
par les cruels evinements que l'on vient de raconter.
Aussi, lorsqu'en f6vrier 19o0, elle arriva L la maison
mere a Paris, on avait peine a la reconnaitre. Les soins,
le calme et le bonheur de se retrouver an centre de sa
famille religieuse lui rendirent un peu de forces. Au
mois de mai de cette meme annee, elle fut 6lue a la
charge d'6conome, et le 6 mai 19o4, elle allait recevoir la recompense promise au serviteur fidle.
Elle eut la consolation, avant de mourir, de voir
toutes les maisons des sceurs en Chinz se rouvrir, et
d'autres commencer. Une troisieme maison a P6kin
s'ouvrait sous le nom d'h6pital Saint-Michel.pour les
Europkens de toute nation. A Tien-Tsin, une seconde
maison fut 6tablie comme h6pital militaire francais.
Dans le Kiang-si, les maisons de Yao-tcheou-fou et
de Ki-Ngan,. comme il a 6t6 dit plus haut, furent
rebAties. Les sceurs que les 6venementsde igoo avaient
empcche de partir pour Ki-Ngan, s'y rendirent.
Une autre maison a 6t6 ouverte en 1902 a NanTchang capitale du Kiang-Si (i). C'est le r6le de
(ir

Elle fut datruite dans 1'6meute de dicembre

i9o5.

Les soeurs

purent se sauver; M. Lacruche et 5 freres Maristes furent massacres.
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l'Eglise; sur des ruines encore fumantes, les maisons
d6truites se rebitissentet d'autres prennent naissance.
Sceur CALCAGNI.
Ning-Po, 3i decembre igo5.
FIN

Les renseignements qu'on vient de lire ont &t6
relev6s en bonne partie sur d'anciens manuscrits, ou
nous ont 6t4 fournis par la seule personne encore survivante du voyage des premieres Filles de la Charit6
venant de Macao, Mile Maria da Costa.

AMER1QU E
BOLIVIE
SUCRE
Au seminaire dioc6sain de San-Cristobal ou Saint-Christophe, en la ville de Sucre (Bolivie), eut lieu, le i septembre
1911, une fete littiraire. C'itait en l'honneur de Mgr Scapardini, dedlgu6 apostolique, qui se trouvait en ce moment dans
cette ville.
Le seminaire de Sucre est dirigi depuis 19o7 par les Pretres
de la Congregation de la Mission. M. Daniel Choisnard, recteur, a prononci, a cette occasion, un discours oi il risuma
l'histoire du seminaire. Nous en citerons ici quelques passages.
II faut se rappeler que la Bolivie fut une possession espagnole jusqu'k 'annue 1825 oi fut proclamie I'independance.
La ville de Sucre, pricidemment Chuquisaca, nomiee
aussi Charcas et La Plataest la capitale de la Bolivie. Elle a
recu son nom du general Sucre dont on voulait honorer la
memoire. C'est le siege d'un archeveche.

Francois Pizarre avait
Les origines (1532-1595). decouvert le P&rou en 1532. Six ans plus tard, son
frere Gonzalo passa la cordillre des Andes et arriva
en I538 a la r6gion des a Indiens Charcas ),. Enchant6
de la situation du petit village form6 de huttes, nomm6
Chuquisaca, situe au pied du Churacalla, il fonda avec
son compagnon, Pierre Anzures, une ville que 1'on
appela La Plata (argent) a cause de la richesse des
mines qui s'y trouvaient. Au pied de la montagne, un

temple fut construit en I'honneur de saint Lazare et,
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peu d'annbes apres, le petit village de Chuquisaca
6tait transforme en une ville bien peuplee, ayant un
couvent de Franciscains (1540), un h6pital de Sainte-

Barbe, etc.
Dix ans ne s'6taient pas encore ecoulis, et d6ji,
Rome songeait a eriger le siege episcopal des " Charcas n. Le 5 des Kalendes de juillet 1552, Jules III

donnait un nouveau suffragant au premier archeveque
de Lima, en nommant un eveque h Charcas ou La
Plata.
Le premier 6veque nomm@ pour le siege de La
Plata 6tait le fondateur de l'Universite de Lima, frrre
Thomas de Saint-Martin, dominicain. Les fils du
grand saint espagnol, lequel fonda son celebre institut
en France, ont eu depuis lors un r6le tres important
dans l'histoire eccl6siastique d'Amerique.
Plusieurs 6veques passerent par Chuquisaca sans
pouvoir encore organiser le diocese.
Le siminaire de Sainte-Isabelle ou Alisabeth de Hongrie (1595-1681). - Voyons maintenant 1'execution de

l'ceuvre. Le s6minaire fut installe non loin de la premiere 6glise de Chuquisaca, Saint-Lazare, dans le local
qu'occupent aujourd'hui les ( Recueillies n. Don

Alonso Ramirez donna a son college sainte Isabelle
de Hongrie comme patronne.
Pendant plus d'un siecle, le s6minaire conserva le
nom de " College de Sainte-Isabelle , et il celebra la
fete de cette sainte veuve comme sa fete patronale.
Pendant la visite de 1709, le P. Garriga, visiteur provincial des Jesuites, dit que l'Universite de SaintFrangois-Xavier aurait d6sormais pour fete, le jour
de Saint-Jer6me comme le college Saint-Jean, et que
celui de Sainte-Isabelle aurait aussi pour fete SaintChristophe comme le college du meme nom. Peu apres,
la fete de Saint-Christophe passa avant celle de Sainte-
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Isabelle, et, en 1724, le R. P. Visiteur dit que le seminaire, ayant comme patron saint Christophe, ne devait
pas faire de fete au jour de Sainte-Isabelle.
Quand mourut Mgr Alonso Ramirez de Vergara,
en i6o5, Paul V 6rigea l'6v&chb de La Paz par une
bulle du 12 juillet i6o5; et en mnme temps le siege de
La Plata fut 6rig6 en archevech6.
En 1708, don Christobal de Castilla fut nommi
archev6que de Charcas. C'6tait un enfant naturel du roi
d'Espagne Philippe IV. Ce pr6lat 6tait, d'ailleurs,
instruit et il cut un grand zele pour la bonne formation des eccl6siastiques.
Pendant les courtes annaes de son administration, il
donna au s6minaire une forme nouvelle et son action
bienfaisante se manifesta longtemps.
Le siminaire de Saint-Christophe ou San-Cristobal
(1825-191 ). - Jusqu'au moment de I'ind6pendance, le
college Saint-Christophe avait conserve son caractere
exclusivement ecclisiastique de maison de formation
du clerg6. Le 20 d6cembre 1825, le gouvernement de
la nouvelle R6publique, en d6cr&tant la reouverture du
s6minaire, intitula son ordonnance : ( D6cret d'Crection du college eccl6siastique ou des ordinands. n Et
pendant longtemps, la maison conserva ce nom de
collbge pour les ordinands.
Les nouvelles n6cessit6s du temps, la suppression
du collbge Saint-Jean-Baptiste, obligerent les archeveques de la ville actuelle de Sucre, alors appelbe La
Plata, a donner 4 leur s6minaire Saint-Christophe un
caractere mixte. Des milliers de jeunes gens vinrent
depuis lors se mettre sous la direction des recteurs de
1'etablissement,
La suite appartient
I'bhistoire contemporaine. Diverses circonstances occasionnirent la d6cision de
l'archeveque de La Plata qui restitua au college Saint-
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Christophe son caractere primitif, exclusivement eccl&siastique. L'6tablissement devint un s6minaire conciliaire, c'est-a-dire administr6 selon les d6crets du
concile de Trente, et selon les reglements du concile
de Lima, du concile de La Plata et du concile LatinoAmiricain. M. Victor Arrien, tres v6n&dr et aim6 de
tous, donna au college San-Cristobal sa forme particulibre de maison de formation pour les eccl6siastiques. Et lorsque, six ans plus tard, la direction de
cet 6tablissement fut confi6e aux fils de saint Vincent de Paul, ceux-ci n'eurent aucune peine d'y 6tablir
leurs reglements, lesquels sont form6s des regles du
concile de Trente, des conseils de saint Vincent de
Paul et de 1'experience acquise dans les nombreux
s6minaires diriges par les Lazaristes depuis 1642.
Nous nous appliquons a faire du collhge San-Cristobal un etablissement qui soit un juste sujet d'esp- .
rance pour le diocese et qui fasse honneur au pays et
Sl'tglise.

CHILI

VALPARAISO
Lettre de M. L. BEVItRE, , M. A. FIAT, Sup bieur
general.
Valparaiso, Playa-Ancha, calle Sierra, 12;
26 avril 1912.

C'est de Valparaiso, oii la divine Providence vient de
m'envoyer, que je vous 6cris ces lignes. Je suis ici depuis
une quinzaine de jours, harcel6 par les soucis d'une
nouvelle maison t am6nager.
Comme M. le Visiteur vous Ie disait, Playa-Ancha
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est un faubourg de Valparaiso peupli de 15 200ooo habitants. Site pittoresque, en fer a cheval, baign6 par le
grand ocean Pacifique. Population cosmopolite plong6e dans les intr&ets materiels et oublieuse des choses
de Dieu : les baptemes sont assez rares et les mariages
encore plus. C'est done a une mission permanente que
Dieu semble nous avoir conduits.
Monseigneur l'Archev6que a voulu que la paroisse
qu'il nous a pri6s d'acceptereat pour titulaire saint Vincent et que les oeuvres de charit6 grandissent a l'ombre
du saint fondateur.
M. Marino m'accompagne pour le moment et j'espbre
bient6t pouvoir recevoir les autres Missionnaires qui
de 1~ pourront rayonner dans le diocese.
Je vous laisse a deviner ce qu'il m'en a coit6 de laisserSantiago, oij, depuis huit ans, j'etais occup6 g une
ceuvre que j'aimais profond6ment.
L. BEVIERE.

OCEANIE
ILES PHILIPPINES

CALBAYOG (ILE DE SAMAR)
(Voy. Notice, Annauls, 1908, p. 7.)

Lettre de M. Th6odore ROBREDO, Pritrede la Mission,
Supirieur.
Calbayog, it novembre 19ss.

Cette maison de Calbayog, 6tablie le 3o avril 1906,
a 6td un simple college jusqu'a l'ann6e derniere; mais
avec la nouvelle organisation des dioceses, la ville est
devenue siege 6piscopal, et le college, sans cesser d'&tre
college, est devenu un s6minaire. Le nouvel 6veque,
616ve de nos confreres a Cebu et natif de cette ile,
nous a confie le s6minaire apres sa cons&cration et a
ratifi6 cette mesure dans le synode tenu le mois dernier.
Nous sommes six pr&tres, et le nombre devra augmenter A mesure qu'augmentera le nombre des grands
et des petits siminaristes. Nous avons cette annee
12 61eves de theologie qui viennent du seminaire de
C6bu et appartiennent a ce dioctse. Nos occupations
consistent A faire en anglais et en espagnol les classes
de 1'6cole, du college et du s6minaire, grand et petit.
Les matieres sont nombreuses a enseigner, il y a beaucoup a faire, vu surtout notre nombre restreint et les
chaleurs de ce climat.tropical. Nous venons aussi en
aide aux Filles de la Charite.

-

382 -

Quant a l'edifice, c'est ici le seminaire le plus pauvre
et le plus humble que j'aie vu; mais comme tout a un
commencement, j'espere que cette situation s'ameliorera
peu a peu.
11 est indispensable que les'jeunes gens qui viennent
d'Espagne a cette province possedent et parlent couramment I'anglais; la connaissance de cette langue est
indispensable, si nous devons continuer a enseigner
dans les colleges et les s6minaires.
Le nouveau diocese 6rig6 le Io avril i91o, par division du diocese de C6bu comprend les grandes lies de
Samar et de Leyte et un grand nombre d'iles plus
petites. I1 a environ un million de catholiques et ne
compte, pour le service religieux, que 5o prktres indigenes et 25 franciscains espagnols. Il n'y a pas, dans
tout le diocese, d'autre collUge catholique que celui-ci.
Nos 6coles sont fr6quentees par 2o0 enfants.
Les Filles de la Charit6 ont ici, depuis cette annie,
1911, une kcole bien situee au bord de la mer. Les
classes comptent I5o jeunes filles.
Theodore ROBREDO.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
LA FETE DE LA TRANSLATION DES RELIQUES DE
SAINT VINCENT DE PAUL SERA CELtBREE DESORMAIS LE

97.

26 AVRIL. -

S. C. Rituum, 15 decembre 191 .
CONGREGATIONIS MISSIONIS

R. D. Antonius Fiat, Moderator generalis Congregationis Missionis,
Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam X, supplicibus votis rogavit, ut Festum Translationis Reliquiarum Sancti Fundatoris Vincentii
a Paulo, quod hucusque Dominica secunda post Pascha, sub ritu duplici
majori, ab universa Congregatione celebratum est, diei vigesimae sextae
Aprilis, utpote viciniori diei vigesimac quintae, in qua Translatio peracta
fuit, fixe assignari dignaretur, perpetuo in aliam diem juxta Rubricas
translato Festo occurrenti Sanctorum Cleti et Marcellini, quod ritu

duplici tantum minori recolitur. Sacra porro Rituum Congregatio, utendo
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facultatibus sibi specialiter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tribu.
tis, in omnibus benigne precibus annuit : servatis Rubricis.
Contrariis non obstantibus quibuscumque:
Die z5 decembris 1911.
Fr. S. Card. MARTINELLI, Praef.
Petrus Lafontaine, Ep. CLARYSTIN., Secret.

98. -

MITHODE D'IMPOSER LE SCAPULAIRE ROUGE DE

LA PASSION A PLUSIEURS PERSONNES EN MEME TEMPS.
-

S. C. des Rites, 28 f6vrier 1912; pour dix ans.
BEATISSIME PATER,

Antonius Fiat, Superior generalis Congregationis Missionis, ad pedes
S. V. provolutus, humillime postulat ut in benedictione et impositione
Scapularis rubri Passionis, tur a Presbyteris Congregationis Missionis
tur a caeteris Sacerdotibus ad earn delegatis in Missionibus aut etiam
extra tempus Missionum, quoties notabili numero fideles Scapularis impositionem petant sic procedi valeat : Fideles scapularia prae manibus
habeant, dum Sacerdos benedicit, orationem recitans numero plurali;
turn, Sacerdote formulam impositionis numero plurali pronunciante,
singuli scapulare sibimetipsis imponant; demum Sacerdos caetera dicat
numero plurali.
Et Deus, etc.
CONGREGATIONIS MISSIONIS

Ssmus Dominus Noster Pius Papa X, referente infrascripto Cardinal
Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, ad proximum decennium, petis
tur indultum benigne concessit juxta preces: servatis de caetero ritu et
formula tur benedictionis turn impositionis numero plurali praedictorum
Scapularium Passionis D. N. J. C. Contrariis non obstantibus quihuscumque. Die a8 februarii s912.
Fr. S. Card. MARTINEI.tL, Prae/ictus.
Petrus Lafontaine, Ep. CHARISTA, Secretarius.

LA CONGREGATION DE LA MISSION
SOUS LES VICAIRES GENERAUX, de 1800oo

1827.

EXTRAIT

des Notes historiques de M. Gabriel PERBOYRE.
III. M. Dominique-Francois HANON
Vicaire general (1807-1816).
(Suite, Voy. ci-dessus, p. 265.)

§ IT. M. Hanon a sa sortie de prison (1814).

A la suite de sa d6sastreuse campagne de Russie
Napoleon rentra en France et les nations coalisees
reprirent 1'offensive. A l'approche des troupes alli6es,
au commencement de 1814, M. Hanon fut interne A
Bourges, avec quelques autres prisonniers d'Etat. Les
alliesentrerent a Paris, le Io avril 1814.
Apres quelques mois de sejour a Bourges, M. Hanon
obtint, le 13 avril 1814, un passeport pour se rendre a
Lyon, afin de pouvoir conferer avec quelques cardinaux qu'il savait devoir y passer A leur retour en Italie,
et surtout avec le cardinal Pacca. N'ayant pu avoir
l'honneur de voir ce dernier pr6lat, ii lui fit parvenir
a Rome un memoire an sujet des deux Communautes
confi6es A sa sollicitude. II 6tait encore a Lyon, lorsqu'il requt de M. Verbert, alors professeur de theologie A l'Universit6 d'Aix-en-Provence, une lettre du
5 mai 1814, par laquelle celui ci le f6licitait d'avoir
recouvre sa libert6:
( Je viens d'apprendre, lui ecrivait-il, que vous avez
6td enfin dl6ivr6 de votre captivit6, et je l'ai appris
avec tout l'int6rft du respect,. de 1'estime et de l'atta-
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chement que se doivent naturellement de v6ritables et
bons confreres. Permettez-moi, Monsieur, de vous
f6liciter et des maux que vous avez soufferts et des
nouveaux m6rites qu'ils vous ont acquis. Je felicite en
particulier les bonnes Filles de la Charit6; votre presence aura ramen6 dans cette int6ressante Congregation une union qui n'aurait jamais dfi tre troubl6e.
Elle lui rendra des sujets dont les qualit6s personnelles et les services lui eussent 6et bien utiles dans
les temps facheux. Leur retour r6parera les br&ches de
leur absence, et il faut esp6rer que cette 6preuve
n'aura servi qu'! purifier leur zele et leur charite.
« Je voudrais bien, Monsieur, que votre retour put
m'inspirer la meme esp6rance pour notre propre
Congregation. Mais j'entrevois bien plus d'ouvrage et
bien plus de difficultes. II y a longtemps que nous
sommes separ6s! Et, dans cet intervalle, la mort a
moissonne un grand nombre d'entre nous. Parmi ceux
qui restent, il en est sfrement qui ont pris ou des
engagements etrangers, ou des habitudes bien opposees a l'esprit de la Congregation, lesquelles ont eu le
temps de vieillir assez pour etre au moins bien di fficiles
a surmonter. Je pourrais meme ajouter que la difficult6
serait d'autant plus grande pour la plupart que d6ej
le veritable esprit de la Congregation s'6tait affaibli
longtemps avant notre s6paration... S'il se pr6sentait
de la dispersion d'Israel un assez grand nombre de
sujets pour former un noyau assez important pour
6tablir une espece de corps et donner l'esp6rance d'un
plus grand accroissement, il faudrait commencer par
nous mettre tous au seminaire, pour nous rappeler a
tous le veritable esprit de notre 6tat et ne retenir que
ceux qui voudraient sincerement s'y assujettir. Et j'ai
bien peur que nos anciens us et coutumes ne puissent
plaire a tout le monde, surtout apres vingt-cinq ans

-

386 -

de coutumes oppos6es, souvent forc6es par les seules
circonstances... n
Deux objets principaux, en effet, allaient preoccuper
surtout le vicaire g6neral : la restauration de la Congr6gation de la Mission, et le r6tablissement du calme
et de l'union dans la Compagnie des Filles de la
Charit6. Nous ne parlerons en ce moment que des
fatigues et des ennuis qu'il eut a endurer relativement
au premier.
En rentrant a Paris, la position de M. Hanon 6tait
des plus p6nibles; sans les secours que lui fournirent
quelques personnes d6vouees, il se serait trouvi sans
ressources. Il ne pouvait s'adresser a la maison mere
des seurs de la Charit6, encore rue du Vieux-Colombier, L cause de l'opposition que lui faisaient celles
qui Ataient a la tete. Heureusement, la sup6rieure
des Filles de la Charit6 de 1'h6pital des Incurables
femmes, la soeur Meyrand, n'avait pas, malgre les
efforts du parti, d&vi6 un moment des sentiments de
v6neration et d'affection pour le successeur de saint
Vincent de Paul. Aussi l'accueillit-elle, ainsi que ses
compagnes, avec la cordialit6 respectueuse et le d6vouement qui distinguent toujours les vraies Filles de la
Charit6, et lui procura-t-elle un pied-A-terre dans le
batiment affectb l'aum6nier, en attendant qu'il puisse
se pourvoir ailleurs d'un logement. I1 ne tarda pas en
effet h louer quelques chambres oh il se retira avec
M. Gardini, Missionnaire piemontais, qu'il s'itait
adjoint; l'ameublement de ces chambres lui couta 21 fr.
par mois.
Effray6 de la tache qu'il avait a remplir, a cause des
difficultes qu'il prevoyait avoir Lsurmonter et du d6labrement de sa sant6, il avait, dans le memoire adress6
de Lyon au cardinal Pacca, pri6 ce pr6lat de vouloir
bien servir de cardinal protecteur aux deux families
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de saint Vincent et de faire agreer au Saint-PNre la
demission de ses fonctions de vicaire general. I1 lui
proposait deux Missionnaires sur Iun desquels le
Souverain Pontife pouvait faire tomber son choix en
vue du plus grand bien de la Congregation de la Mission; c'6taient M. H6an, cure a Lyon et M. Legal,
sup6rieur du grand s6minaire de Vannes.
Son iminence lui r6pondit, le 18 mai, au sujet du
premier chef, que, jusqu'd ce moment, le Saint-Siege
n'avait pas d6sign6 de cardinal protecteur sp6cial de
la Congr6gation de la Mission, et que, pour ce motif,
le pape ne pouvait introduire une nouveaut6 en sa
faveur, mais que, quoique a defaut de titre, M. Hanon
pouvait compter qu'il le trouverait toujours dispose a
rendre tous les services qui d6pendraient de lui a une
Congregation qui avait si bien merite de la religion.
Quant au second chef, Sa Saintet6 lui recommandait
de ne pas penser a donner sa d6mission dans les circonstances actuelles.
Les six autres demandes, lui marquait le cardinal,
ont 6t6 soumises a diff6rentes congregations. La lenteur que ces congr6gations mirent a faire parvenir
leurs r6ponses et I'opposition que le vicaire g6enral
rencontra auministere de 1'Interieur auquel 6tait r6uni
celui des Cultes, le porterent au mois d'aofit de cette
m&me ann6e A faire part & M. Legal de son intention
de se d-mettre de ses fonctions en sa faveur. Ce Missionnaire le ditourna de ce projet par la lettre suivante
du 19 aoit 1814 :
( Vous demandez a vous demettre; permettez-moi
de vous rappeler le mot du sage : Locum tuum ne dimiseris (i). Curatio faciet cessare peccata maxima (2),
(W)Le text* porte ; amcemwtum (Prov., 27, lo).
(2) Eccl~, 10, 7-
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Vous d6mettre ruinerait tout! Ce que vous ajoutez est
bien pis. Soyez str que personne n'est moins propre
que moi pour cette place; je giterais tout. Je ne suis
qu'un avorton. ) M. Legal appuie ensuite son refus
sur desmotifs qui ne permirent pas a M. Hanon de le
presser davantage.
Malgr6 son vif desir de remettre en d'autres mains,
qu'il croyait plus capables, l'oeuvre du r6tablissement
de la Congregation, M. Hanon ne poursuivait pas
moins activement la r6alisation de cette oeuvre aupris
des personnes qu'il croyait pouvoir s'y interesser, soit
par ses demarches, soit par ses &crits, D6jA, au commencement de juin, ilavait obtenu d'etre admis aupres
de Son Excellence le grand aumonier, Monseigneur
I'archeveque de Reims, et, sur son avis, il redigea un
memoire qu'il lui fit parvenir le Io du mime mois,
base :
I* Sur la necessit6 de consommer la reunion et la
paix parmi les Filles de la Charit6.
2° Sur la n6cessit6 de reprendre les missions dans
les campagnes et les autres fonctions, propres a 'Institut, pour le bien des peuples et des eccl6siastiques.
M. Hanon mit a profit la demande de Missionnaires
que lui fit M. Bouvet pour l'ile Bourbon, alors si
d6pourvue de prktres, pour faire, auprbs du grand
aum6nier, un nouvel appel a son zele pour le bien de
l'glise, etsolliciter sa puissante mediation, en faveur
du r6tablissement de la Congr6gation de la Mission.
II conclut ainsi sa requete :
4 Pour r6ussir dans le projet si louable et si religieux en soi, de regarnir 'ile Bourbon- de ministres
zi6ls, pour les trouver dans mes anciens confrires, il
me parait indispensable:
( i* que Sa Majest6 fasse un decret ou ordonnance,
portant que la Congregation de la Mission, dite de
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Saint-Lazare est r6tablie comme elle 6tait avant 1789.
(( 2° Que ce d&cret soit publiC et meme inscrit au
Bulletin des lois, afin que nous puissions traiter d'une
maniere 16gale les int6rts et les affaires tant de la
Congregation que des missions elles-memes. Harassi de fatigues, accabl4 d'ennuis, sa presence
A Paris ne lui paraissait plus n&cessaire, et sollicit6
par ses amis et ses parents, impatients de le revoir,
M. Hanon se decida a la fin de septembre a faire un
voyage a Saint-Pol. Pensant y faire un assez long
sejour, il recommandait a M. Gardini de faire rentrer,
chez le tapissier qui les avait lou6s, les meubles dont
il s'etait servi, et de se retirer lui-meme chez le Missionnaire qui desservait l'hospice des Incurables
femmes.
Les nouvelles plus rassurantes qu'il rejut de Rome
l'engagerent a retourner A Paris au commencement
de decembre et a mettre de nouveau la main a l'oeuvre
pour le -bien des deux families de saint Vincent. Le
6 d6cembre 1814, il informe M. Sicardi de cette d6termination et lui expose ainsi qu'il suit le motif de son*
voyage :
a Dans les premiers jours du mois dernier, je vous
envoyai une lettre, oi je vous detaillais les embarras,
les dangers, les cruelles perplexites de notre position,
surtout a cause du defaut de reponses de Rome et de
votre silence. Votre derniere n'a pas encore gueri nos
plaies comme il le faudrait; cependant elle nous
encourage et nous raffermit. Je m'etais retire dans ma
famille a Saint-Pol, ne pouvant plus rien faire ici tant
que le Souverain Pontife n'aura pas prononc6 sur les
esperances que vous m'avez donn6es. Je suis revenu i
Paris, ou je vais tUcher encore de disposer toutes
choses pour le r6tablissement prochain tant de la
Congregation que des sceurs.
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« Cependant, on m'assure generalement que M.Dubois, cure de Sainte-Marguerite intrigue maintenant
pour me d6placer.
a Je vous reitire -donc A cet 6gard, et en pr6sence
du Seigneur m6me, que ce sera pour moi le plus grand
bonheur et le plus grand plaisir, si le pape daigne
accepter la d6mission que je lui ai envoyee deux ou
trois fois. Je vous ai pri6 de le dire a nos seigneurs
les cardinaux charg6s de notre affaire, je vous le
reitere aujourd'hui.
t En attendant, non seulement je mesoumets, comme
je le fais dans tous les cas et toujours, A l'autorite du
Souverain Pontife dans les dispositions par rapport a
vous, et je les trouve tres sages et tres utiles meme a la
Congr6gation dans les circonstances pr6sentes (i).
Vous aurez mille moyens pour le gouvernement de nos
maisons d'Italie et d'Espagne que nous ne saurions
avoir ici. Deji j'ai fait 6crire a nos messieurs de
Savone de s'adresser a vous pour avoir le superieur
qu'ils me demandent.
o Je desire singuliurement comme vous que, pour
la France, nous nous r6unissions d'abord un certain
nombre de confreres et de s6minaristes; j'ai ecrit de
tout c6t6 pour cela, et ce n'est pas sans succes. Plusieurs Missionnairessont d6cid6s et viendront de suite;
des jeunes gens se presentent aussi. Mais oii trouver
une maison et des moyens dans notre 6tat actuel? J'ai
d6ja pr6sent6 plusieurs suppliques au roi et a ses
ministres pour obtenir quelques ressources, et l'on ne
fait rien dans ce but. Nous aurions un local suffisant
pour commencer, dans le bitiment du directeur des
sceurs, sans la malheureuse querelle qui nous est suscit6e. Nous pourrions aussi trouver quelques moyens
(i) Ces dispositions consistaient h laisser a M. Sicardi le gouvernement
*des provinces hors de France.
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particuliers d'existence, en attendant, mais pas un
confrere ne veut quitter sa place et sa famille, pour se
joindre A nous, tant que nous ne serons pas retablis
legalement par le roi; et, d'autre part, ils auront A
craindre de voir les constitutions et la grande oeuvre
de saint Vincent succomber sous la violence ou l'intrigue. Que le Souverain Pontife prononce, qu'iI garantisse nos droits et nos statuts dans l'affaire des sceurs,
et je r6pondsqu'avant peu plusieurs bons Missionnaires
s'empresseront de revenir pour la pratique des ceuvres
saintes et des fonctions de notre 6tat. ,
Le mois suivant, 25 janvier i815, M. Hanon fait
savoir A son correspondant ordinaire A Rome, qu'il va
enfin mettre la main a l'ceuvre pour le retablissement
de la Congregation de la Mission.
( Je vais tacher par moi-meme, selon votre invitation,
de nous relever. J'ai quitte la maison des Missions
6trangeres pour un appartement assez vaste, pros
I'eglise Saint-Sulpice, rue Garanciere, 6; j'y peux
loger cinq ou six Missionnaires, et probablement nous
y trouverons du logement encore pour quelques-uns de
plus. J'y attends apres l'hiver, M. Le Maire, procureur
general de la Congregation avant la R6volution et
M. Delgorgue, qui reviennent d'Allemagne. Nous mettrons en commun nos ressources personnelles. M. Gardini pourrait nous y joindre; avec ces trois ou quatre
nous en aurions bient6t d'autres et des jeunes gens meme
se pr6sentent en assez bon nombre.
, Si les affaires des soeurs se terminaient selon
nos desirs, les pensions qu'elles payeraient Anos confreres en qualite de directeurs seraient mises en commun et aideraicnt ainsi a notre retablissement. Mais
je le repete: maison, argent, personnes, tout nous
manquera, tant que cette malheureuse affaire des sceurs
p'aura pas upe f4g convepale,
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< En attendant, je me trouve 6cras6 sous le fardeau
des peines et des travaux. Je tiens seul une correspondance qui, dans nos temps tranquilles, occupait
cinq ou six secr6taires. Tout aussi est a mes frais, hors
quelques secours bien modiques et qui m'arrivent fort
rarement. Je n'y tiens plus... Et si avant la fin de
f6vrier, nous n'avons pas la decision du pape, ii faut
que je succombe et me retire. Ce ne sera ni humeur, ni
d6couragement, ce sera une n&cessite, et une n6cessite
tout a fait indispensable. n
Cette r6ponse du Souverain Pontife apres laquelle
soupirait tant M. Hanon et qui devait apporter un
remade efficace a la p6nible position des Seurs de la
Charit6 et des Missionnaires 6tait sur le point d'arriver
quand il 6crivait a son correspondant de Rome. Elle
6tait, sous forme de bref, adressie a M. d'Astros,
grand vicaire de l'archev&chM de Paris; le pape l'etablissait visiteur apostolique des Sceurs de la Charite;
il etait charge de convoquer et de presider une assembl6e g6nbrale des sceurs, oi, tout en conservant les
droits de M. Hanon, on proc6derait a la nomination
d'une superieure a la place dela seur Durgueil. M.d'Astros fit connaitre par une circulaire, la mission qu'il
tenait de Sa Saintet6, et le 12 mars i815, la soeur
Baudet, ayant r6uni la pluralit6 des suffrages, fut
reconnue Superieure de la Communaut6.
L'apparition de Napoleon I', dbs le i" mars, sur le
sol franeais, obligea M. Hanon de se cacher imm6diatement apres cette election et le forca de diff6rer
les mesures qu'il y avait encore a prendre pour le bien
de la Communaute.
Cependant la Communaut6 des Filles de la Charit6
se transporta a I'h6tel de Chitillon, rue du Bac, d&s le
commencement d'avril i8i5, et c'est l1 que M. Hanon
se disposa & c6elbrer la fete de Saint-Vincent, le
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19 juillet, avec toute la pompe qui 6tait possible. Pour
faire disparaitre toute ombre de dissentiments avec
M. Dubois, cur6 de Sainte-Marguerite, il 'invita A
venir officier ce jour-la a la Communauti des soeurs;
celui-ci all6guades empechements qui ne lui laissaient
pas la libert6 de s'y rendre. La grande chapelle n'6tait
pas terminee, on fit l'office dans le local du s6minaire.
Neuf ou dix Missionnaires de Paris et des environs
assisterent A cette fete. Tout se passa, lisons-nous
dans une lettre de M. Hanon a M. Dewailly, avec
une amiti6 franche et cordiale entre les Missionnaires.

§ 12. Ritablissement de la Congrigation
de la Mission.
Au mois d'aoft, M. le vicaire general remit un
nouveau m6moire a M. le baron de Jourdan, directeur
g6neral des Cultes, pour le r6tablissement de la Congr6gation de la Mission et la cession de la maison des
orphelines,sise rue du Vieux-Colombier,pr6c6demment
occup&e par les Filles de la Charit6. Cette nouvelle
demarche r6ussit mieux que les pr6c6dentes, et le
3 f6vrier 1816, futsigne I'ordonnanceroyale qui ren,dait applicable aux missions de Saint-Lazare et du
Saint-Esprit l'ordonnance royale du 2 mars I815 en
faveur des Missions, dites des Missions 6trangeres,
et qui r6int6grait la Mission de Saint-Lazare dans la
maison rue du Vieux-Colombier, conc6d6e d'abord
par un dicret de l'empereur.
M. Hanon eut la consolation de porter, par sa circulaire du 12 mars 1816, cette bonne nouvelle a la
connaissance de ses confreres et de faire appel A leur
zele et A leur conscience pour reprendre dans le sein
de la Congregation les fonctions auxquelles ils s'6-
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taient engages en entrant dans la famille de saint
Vincent. Voici cette circulaire:
a Monsieur et cher confrere.
, Des incommodites et une maladie grave m'ont
empeche jusqu'ici de vous notifier moi-meme la pr6cieuse nouvelle que notre chere Congr6gation de la
Mission est r6tablie par Ordonnance royale, et qu'en
meme temps Sa Majest6 nous rend une maison qu'un
d6cret anterieur nous avait concedee; d6jA les autorites competentes se sont concert6es pour nous y mettre
en possession effective le plus t6t possible, et nous
avons tout lieu de penser que la munificence de notre
bon Roi viendra a notre aide par des secours p 6 cuniaires.
« De notre c6te, nous ne n6gligeons rien pour disposer prochainement toutes choses pour la r6union
de nos confreres, la formation d'un nouveau seminaire interne, la recomposition du regime superieur
de la Compagnie. Eh! qui de nous n'appellerait pas
ces biens de tous ses voeux! Qui ne s'empressera d'y
concourir de tous ses moyens! Quand nous serons en
mesure ici, que des logements seront prets avec des
ressources suffisantes et assurees, nous nous ferons un
devoir de l'annoncer a tous ceux de nos anciens confreres qui, fiddles i leurs engagements sacres, nous
auront t6moigne le d6sir de travailler de concert avec
nous a r6tablir la belle oeuvre de saint Vincent de Paul,
autant qu'il sera donn6 a notre faiblesse. Mais avant
meme que le chef-lieu ne se recr6e, le champ de nos
primitives et pieuses fonctions vous est r6ouvert et il
r6clame d&s cet instant, tout votre zile, Monsieur et
cher confrere. La mission de Barbarie oil saint Vincent a gemi dans les fers, et qui par la nous interesse
tant, offre cinq miille esclayes abandonppes et p^tre
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dernier Missionriaire, le v6nerable M. Joussouy, y est
mort sans successeur, il y a quelques ann6es.
4 Les missions de Chine, de Bourbon, du Levant
existent encore et ont aussi besoin de prompts secours,
si nous pouvons leur en fournir. Dans l'interieur de la
France, les s6minaires, les missions, la direction de
nos soeurs, le ministrie pastoral, toutes nos fonctions
anciennes et ordinaires peuvent, d&s ce moment,
ou pourront avant peu, fournir a votre ztle, a votre
amour pour le salut des ames, une riche matiere de
s'exercer.
c C'est pourquoi, Monsieur et cher confrere, indipendamment de l'ouverture plus ou moins prompte du
seminaire interne et de la maison principale, vous
pourriez djiA et je vous y invite fortement par la pr&sente, reprendre au nom et au sein de la Compagnie

quelqu'une des fonctions susdites, et concourir de
suite a son rItablissement effectif, avec un certain
nombre de bons confreres qui m'ont promis de le faire
au premier appel. Faites-moi done l'amitie de me
marquer si vous 6tes dispos6 a vous ranger de leur
nombre et pour quelle 6poque prochaine nous pourrons
compter sur vous. Marquez-moi aussi, je vous prie,

les principles fonctions que vous auriez remplies
dans la Congregation avant 1789 et en quels lieux;
celles que vous aurez pu exercer en France depuis le
Concordat, et celles que vous pref6reriez pour la suite.
D'apres votre reponse, vous me trouverez empresse a
vous proposer le lieu ou vous pourrez les reprendre,

conform6ment 5 vos talents et a vos goits, aussit6t ou
a mesure que les occasions se presenteront.
c Si vous avez dans vos environs un de nos bons
freres coadjuteurs, faites-lui part aussi, je vous prie,
de notre restauration, et du plaisir que j'aurai a recevoir de ses nouvelles.

:99-

a J'attendsvotre r6ponse dans le plus bref d6iai qu'it
vous sera possible de me le faire savoir.
« J'ai 1'honneur d'etre, etc.
« Votre tres humble et d6voui serviteur,
a HANON,
4 Vic. Gin. de la Cong. de la 'fission. i
Prbs de soixante-dix Missionnaires r6pondirent a
l'appel du vicaire g6neral; les reponses de la plupart
n'arriv6rent a Paris qu'aprbs son d6ces, et encore elles
faisaient connaitre que le plus grand nombre etait
d&jA parvenu a un age, auquel il ne leur etait plus
possible de se livrer a un travail p6nible dans la Congregation, ou bien ils se trouvaient atteints d'infirmites qui les mettaient dans 1'impossibilit6 de rendre
le moindre service.
Parmi ceux qui se grouperent plus tard autour des
successeurs de M. Hanon, nous remarquons :
MM. Perboyre, superieur d'un pensionnat i Montauban.
Maisonneuve, cur6 de Saignes (Cantal);
Delangle, a Carcassonne;
Bailly, a Amiens;
Verbert, professeur a Aix;
Vlechman, a Bordeaux;
Letoquart, a Rochefort;
Salhorgne, a Tours;
Lhaumont, a Poitiers;
Petitdidier. au Mans;
Patte, a Poitiers;
Viguier, a Paris;
Cochet, a Saint-Chamond;
Claude;
Eustache;
Legall;
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1t quelques autres qui se trouvaient occupes au seminaire d'Amiens, a Valfleury et aux Incurables femmes
i Paris.
§ i3. Dicks de M. Hanon.
L'indisposition dont M. Hanon fit mention dans sa
circulaire du 12 mars 1816, bien loin de disparaitre,
prit bient6t un caractere alarmant qui plongea les
Missionnaires et les Filles de la Charite dans une
bien grande et l6gitime affliction. Les uns et les autres
comprenaient la grandeur de la perte qu'ils faisaient;
c'6tait avec la plus penible anxiet6 qu'ils portaientleur
regard sur l'avenir. Sans doute Fordonnance concernant le r6tablissement de la Compagnie 6tait rendue;
les Filles de la Charit6 avaient une sup6rieure 16gitimement elue; presque toutes les soeurs qui etaient
sorties de la Communauti, pour ne pas avoir 1'air de
participer a l'opposition que les membres du conseil
faisaient au successeur de saint Vincent, etaient rentr6es; la paix, la concorde reprenaient leur empire;
n6anmoins, M. Hanon semblait encore pour quelque
temps.indispensable, pour cimenter solidement l'union
des coeurs, a cause de la v6neration, de l'estime et de
la confiance qu'il avait su inspirer. Comme a un autre
Moise, le Seigneur ne lui accorda que la faveur d'entrevoir dans un avenir prochain, la r6alisation de ses
voeux les plus ardents pour les deux families de saint
Vincent, etildut laisser i un autre le soin de mettre
la dernimre main a des oeuvres qui lui avaient cofte
les eniuis les plus cuisants, des peines incroyables, des
souffrances de tout genre et souvent bien sensibles,

plusieurs fois la captivit6 la plus dure. N'ayant eu en
vue dans toutes ces entreprises que d'accomplir en
tout la volont6 de Dieu, ne s'6tant propos6 danstoutes
ces luttes que la gloire du Seigneur, voyant sa fin
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approcher, son cceur n'avait plus d'autre d6sir que
l'accomplissement du bon plaisir de Dieu; aussi la
pens6e de la mort n'eut-elle rien d'effrayant pour ce
serviteur fidele.
§ 14. Notice sur la vie de M. Hanon, publiie
par un pretre de ses amis
Nous reproduisons ici cette notice:
c M. Hanon (Dominique-Francois) naquit A SaintPol, au diocese d'Arras, le 3 juillet 1757, de parents
suffisamment favoris6s de la fortune, mais surtout
honn&tes et religieux. Des les premieres ann6es de ce
fils unique, ils s'occuperent de lui inspirer le goit de
la piete et de la vertu. Ce fut par leurs soins assidus
que ce cher enfant conserva cette innocence, cette puret6 de mceurs qui a fait le pr6cieux ornement de sa
jeunesse. A Saint-Omer, oh il fit ses premieres etudes,
il sut se preserver de la d6pravation des colleges, malheureusement trop g6nerale dans tous les temps. Ses
humanit6s finies avec distinction, n'ayant encore que
seize ans, il manifesta le d6sir d'entrer dans la Congregation de la mission de Saint-Lazare. Admis dans
le s6minaire interne de cette c6lbre Congregation, le
20 octobre 1772, il en remplit tous les exercices avec
la plus 6difiante exactitude. II fut admis a faire les
vceux le 21 octobre 1774; applique ensuite t suivre le
cours des etudes, ses sup6rieurs ne tarderent pas a
s'apercevoir qu'avec la vraie et solide pi6t6 qu'il avait
d6ja, il ferait bient6t de grands progres dans la
science propre au saint 6tat qu'il d6sirait embrasser.
II obtint, en effet, des succes brillants dans les classes
de philosophie et de th6ologie : aussi ses talents, qui
n'6chappbrent pas aux superieurs, les determinerent
bient6t a l'occuper a l'enseignement. Avant 1'age de
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vingt-trois ans, il requt mission pour le s6minaire de
Metz, oi il professa successivcment la philosophie et
lath6ologie jusqu'a la douloureuse 6poque de la R6volution. Ses talents, sa puret6 de doctrine, ses vertus
ne seront jamais effac6s du souvenir des eccl6siastiques de ce vaste diocese, qu'il eut alors pour icoliers.
Ils en parlent encore avec admiration, et avec la plus
attendrissante reconnaissance.
u Mais le moment 6tait arrive oil les vertus et les
talents de M. Hanon devaient recevoir un nouvel eclat.
L'illustre cardinal de Montmorency, 6vbque de Metz,
avait merit6 d'etre proscrit, comme tant d'autres, pour
son inviolable attachement a la religion et au tr6ne
des Bourbons. Pasteur aussi fidele que ze61, il ne
voulut pas laisser son Eglise a la discretion des m6chants. Il connaissait le rare m6rite de M. Hanon, et
la confiance parfaite qu'il s'6tait acquise dans son diocise. La suite fit voir qu'il en fut l'administrateur
fiddle dans les temps les plus orageux; il remplit tous
les devoirs de sa place avec un zele et une prudence
au-dessus de tout 6loge. Sans bien, sans asile, presque
toujours observ6, poursuivi par les partisans de la
Revolution et leurs satellites forcen6s, toujours egal a
lui-meme dans les situations les plus p6nibles et les
plus critiques, il ne cessa jamais, le jour comme la
nuit, de travailler a l'oeuvre qui lui a &t6 confi6e; et si,
dans l'impossibilite de continuer de faire du bien, il
abandonna le malheureux troupeau confi6 a ses soins,
ce fut bien moins par d6faut de zile, de courage et par
la crainte de la mort, que par l'impossibilite de continuer &6tre utile a l'fEglise de Dieu.
« Que l'on ne croie pas au reste, qu'il demeure ouvrier oisif ! Le bien que cet homme si revere, si digne
de 1'6tre, a la douleur de ne pouvoir continuer . Metz,
il entreprend de l'op6rer ailleurs. Des que les temps
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paraissent moins orageux, il en profite pour faire
d'autres bonnes ceuvres.
« On sait que son d6sir dominant a toujours ite de
s'employer a former des 6elves du sanctuaire, pour en
faire de dignes ministres de Jesus-Christ. 11 g6missait
trop des pertes que faisait alors l'Eglise, pour ne pas
coop6rer autant qu'il etait en lui a les r6parer. Ce fut
alors qu'il conut le gen6reux projet de former une
6cole a Saint-Pol, lieu de sa naissance; mais bient6t,
combattu dans son entreprise, il se voit forc6 de transporter i Doullens son etablissement a peine commence.
La, les grands succes qu'il obtint lui concilierent 1'estime g6n6rale des habitants de cette ville; mais I'ceil
toujours attentif de Mgr l'6veque d'Amiens se fixa
bient6t sur lui. La renomm6e des grands biens qu'il
operait dans sa religieuse ecole, fit juger a ce v6nerable prelat qu'il 6tait l'homme suscit6 de Dieu, pour
etre i la t&te du s6minaire qu'il venait d'6tablir.
(( M. Hanon 6tait un de ces hommes qui ne tardent
guere a etre appreci6s. Aussi le diocese d'Amiens
6prouva bient6tque le choix de son 6veque etait des plus
heureux. Science, vertus, pl6nitude de 1'esprit eccl6siastique, sagesse, prudence, esprit d'ordre et de
regularit6, toutes les grandes qualites enfin qui se
rencontrent rarement dans un seul homme, formaient
un heureux assemblage dans le nouveau superieur du
seminaire d'Amiens, oi il merita I'estime et la confiance particulitre de Mgr Demandolx, le respect et la
veneration meme de tous les eccl6siastiques de ce
vaste diocese, oi il sut enfin en moins de deux ans
consommer l'6tablissement d'un s6minaire, que sa
Congr6gation dirige, en suivant ponctuellement I'ordre
et la sagesse des regles qu'il y a etablies.
- Mais pourquoi faut-il que le diocese d'Amiens
perde M. Hanon apres avoir ressenti, en si peu de
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temps, les plus heureux effets de son zAle et de ses
talents! La divine Providence, toujours adorable dans
ses d6crets, en avait ainsi ordonni. La mort venait
d'enlever i la Congr6gation de Saint-Lazare M. Placiard. Cette perte paraissait irr6parable dans les temps
aussi fAcheux pour l'glise et pour les deux Congr6gations confibes A ses soins. II fallait un homme pour
la reparer, et cet homme on le trouve dans M. Hanon,
et le choix en est fait. Rome l'a confirm6. On aurait
craint sans doute un refus, si on n'avait su que son
humilit6 6tait accompagn6e d'ob6issance.
c Ici s'ouvre une carriere nouvelle, dans laquelle,
malgre les plus grandes difficult6s a vaincre, M. Hanon
entrera, marchera et courra meme, en franchissant
tous les obstacles qui s'opposeront a son zele pour
le maintien des statuts de saint Vincent de Paul. Ici
admirons encore la vertu comme le talent de notre
cher et respectable defunt. Quelle sagesse pour humilier et confondre ses trop puissants adversaires! Quelle
force de principes n'opposait-il pas A 1'esprit de nouveaut6 qu'on voulait lui inspirer! Quelle fermet6 religieuse ne d6ploya-t-il pas pour maintenir dans sa
purete l'oeuvre de saint Vincent de Paul, pour venger
ses rggles et ses constitutions des attentats que la
malveillance la mieux combin6e voulait leur porter!
Lui fallut-il moins de courage et de force d'esprit
pour lutter, au prix de sa libert6, contre les agents du
gouvernement, pour supporter les horreurs des prisons
d'Arras, de- Paris, de Turin et de F6nestrelle? Au
milieu de tant et de si cruelles 6preuves, son ame, sa
grande Ame fut toujours inaccessible au trouble, tant
la religion et la foi qu'il confessait avaient d'empire
sur lui! On l'a vu, au milieu des plus grands dangers,
des d6bats qui auraient 6puis6 un courage ordinaire,
montrer cette paix, cette tranquillit6 d'ame, cette
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d6cence, cette gravit6 sacerdotale qui, quoi qu'on en
puisse dire, ne peuvent 6tre que 1'effet d'une vraie et
solide vertu. On I'a vu enfin marcher au milieu des
emb~ches qu'on lui tendait de toutes parts, se comporter avec une .age et prudente circonspection, qui
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a plusieurs fois d6concert6 ceux qui les lui dressaient,
autant par jalousie que par complaisance pour le gouvernement. M. Hanon s'6tait fait un devoir religieux
de ne parler d'aucune des circonstances fAcheuses
de sa vie. S'il lui 6chappait, comme par hasard, de
rappeler quelques mauvais traitements qu'il avait eu
h supporter, c'6tait pour s'en humilier et remercier le
ciel de les lui avoir procures : on ne I'a jamais entendu
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se plaindre des injustices que l'on a commises contre
lui, des preferences apparentes on r6elles que l'on a

donn6es aux autres Congr6gations sur la sienne. I1 6tait
consid6er6 Rome et il ne s'en est pas prevalu. Si on
lui parlait de craintes qu'on avait que sa Congregation ne fut pas r6tablie, il r6pondait modestement :
a Faisons notre possible pour m6riter qu'elle le soit,
, et comment? en nous comportant toujours en dignes
< enfants de saint Vincent de Paul, en nous soumettant
< comme lui,

a la sainte volont6 de Dieu. ,

t Une conduite aussi soutenue, disons-le, aussi apostolique, ne pouvait manquer de m&riter l'estime de
notre Saint-Pere Pie VII. Ce fut aussi pour avoir
reconnu en lui le m&rite de cette sage fermete, de
cette inalterable puret6 de principes, que l'illustre
cardinal Pacca, et plusieurs grands prelats de la cour
de Rome, prisonniers avec lui et pour la meme cause
dans la forteresse de Fenestrelle,. l'honortrent de leur
affection particulibre, et ne cesserent de lui en donner
les preuves les plus convaincantes. Dernierement encore, il avait requ de Son Eminence la lettre la plus
obligeante; et depuis sa mort une lettre non moins
flatteuse d'un autre cardinal est arrivee a son adresse.
, Bourges, cette ville recommandable aux bons principes, surtout dans la classe distinguee de ses habitants, ne se refusera pas a entrer pour sa part dans
1'6loge des vertus de M. Hanon et de son rare merite.
C'est dans cette ville que ce vertueux Missionnaire a
e6t transf6r6 avec la plupart des d6tenus de F6nestrelle, pour y etre incarc6er selon les ordres du gouvernement. L autorite c6da les prisonniers aux demandes empress6es des charitables habitants de cette
bonne ville. M. Hanon, qu'on peut appeler I'homme de
la Providence, et qui le fut, en effet, fut recu dans une
4e ces families marquantes oi la pi6te est hereditaire,
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11 en fut comme le pere, par le grand respect qu'on
lui portait et par les tendresses qu'on lui prodiguait.
Cependant on preparait les prisons. M. Hanon sut si
bien profiter de la haute consideration dont jouissaient ses nobles et charitables h6tes qu'il obtint pour
lui et pour ses compagnons d'infortune, qu'ils restassent en surveillance des autorit6s et qu'ils eussent la
ville pour prison; mais bient6t le d6sir de la liberte
triompha, dans quelques-uns, des sentiments d'honneur
et de reconnaissance. Les droits de l'hospitalit6 furent
viol6s, l'autorite compromise, m6prisee; la faute 6tait
grave : c'est encore a M. Hanon qu'il fut donn6 de la
r6parer; et les innocents et les bienfaiteurs des coupables, par son intervention, par l'influence de ses
vertus, n'en eprouverent aucun desagriment.
« Ce qui n'est point une faible partie de son eloge,
c'est qu'on ne pourrait expliquer comment un seul
homme pouvait suffire a la fois a tant d'occupations
differentes, si on ne savait qu'il avait le rare talent de
mettre un ordre admirable dans la distribution des
moments de ses journees. MalgTe la haute importance
de ses affaires, le grand inte6rt de ses correspondances, tant an dedans qu'au dehors, les sollicitudes
que lui donnait le gouvernement des Filles de la
Charite, les rapports avec ses confreres errants ou
disperses, qui lui prenaient tous les instants du jour,
on ajouterait presque de la nuit, except6 quelques
heures indispensables pour reparer ses forces 6puisees, on ne le vit jamais omettre aucun point de regle,
s'absenter d'aucun exercice spirituel. La suite invariable de ses occupations favorisait l'inclination, qu'il
a constamment montr6e, de ne faire de visites que
celles commandees par le devoir ou de grandes biens6ances.
( Avait-il quelques instants disponibles? il les em-
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1'6tendue de la juridiction du Souverain Pontife, un
journal du voyage de Pie VII de Rome a Savone, des
observations sur l'ouvrage la Nouvelle Aglise gallicane
convaincue d'erreur, divers ecrits sur les diffirents serments exig6s des pretres et sur la constitution civile
et beaucoup d'autres manuscrits, fruits pr6cieux en
partie de ses loisirs dans les prisons, et qui annoncent
un jugement solide et une 6tendue de genie peu ordinaire.
t Personne mieux que lui ne sut tirer avantage de ses
lectures, parce qu'il notait toujours ce qui le frappait
le plus. Cette heureuse habitude du travail toujours
regli, toujours methodique, lui avait acquis la facilit6
de parler et d'6crire avec la plus grande precision, et
de d6cider les difficultes les plus compliquees.
( En vain forme-t-on des vaeux pour la conservation
des jours de M. Hanon; en vain, M. Lafont, m6decin
aussi habile qu'experiment6, emploie-t-il toutes les
ressources de son art avec un zMle infatigable; en vain
prend-il I'avis de ses confreres les plus distingu6s
pour prodiguer des secours a son venerable malade;
tout annonce une mort prochaine, et M. Hanon est le
seul qui en ignore le danger. Cet homme de Dieu
etait tellement habitu6 a souffrir depuis deux mois, et
tellement occup6 des inter&ts des deux Congregations
dont il 6tait le pere, tellement p6netre des sentiments
de pift6 dont sa belle Ame n'avait cesse d'etre remplie,
qu'il ne pensait pas encore a recevoir les pr6cieux
secours que la religion offre aux malades, quand ses
plus chers amis lui annoncerent qu'il ne devait plus
s'occuper que de I'6ternit6 dans laquelle il allait bient6t
entrer. Ce salutaire avertissement eut l'effet qu'on
devait en attendre. II fit revenir son confesseur qu'il
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avait vu ia veille et recut les derniers sacrements er
pleine connaissance et d'une maniere si 6difiante, que
tous ceux et celles qui ont assists a cette auguste
c6r6monie ont 6tC 6difies de la s&r6nit6 de son Ame, et
que plusieurs se sont 6cri6s : " C'est un saint! , tandis
que les autres n'exprimirent leurs sentiments que par
leurs prieres et leurs larmes.
DDes que M. Hanon fut administre, il demanda
qu'on lui recitat les prieres d'usage pour gagner I'indulgence pleniere que l'glise accorde a l'article de
la mort. Cette seconde c6r6monie 6tait a peine achev6e
que les Missionnaires et les Filles de la Charit6, qui
ne le quittaient pas, lui demandtrent sa b6endiction
qu'il leur accorda, en leur disant: c Je vous la donne
a ainsi qu'a tous les Pr6tres de la Mission, quelque
(cpart et en quelques lieux qu'ils soient. Je la donne
( en g6neral et en particulier a toutes les Filles de la
(Charit6. »
" C'est ici le lieu de rapporter les propres paroles dont
M. Hanon s'est servi, pour expliquer la maniere avec
laquelle il pardonnait a tous ceux qui l'auraient offens6.
( M. Hanon, interrog6 au moment oii pour la dernitre fois il allait recevoir son Createur s'il pardonnait
Sceux qui l'auraient offense, apres avoir rassembl6
tout ce qu'il avait de force et de courage, r6pondit
ainsi : t Je proteste, en la presence de Dieu et de toute
a la cour c6leste, que je pardonne de bon cceur a tous
u ceux et celles qui m'ont offens6, et qui ont contribu6
U sciemment, ou sans volont6, ou par m6chancet6, a
" tout ce que j'ai souffert depuis dix ans. Je leur par" donne de tout mon cceur, sans aucun ressentiment,
u et je crois n'avoir rien a me reprocher de tout ce
a qu'on m'a impute. J'ai fait tout mon possible pour
a remplir mes devoirs, selon les regles qu'ont obserc v6es mes pr6d6cesseurs depuis saint Vincent. de
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4 Paul, en consultant les pr6cieux fragments que j'avais
< le bonheur d'avoir entre mes mains. Je ne me suis
ckcarti en rien de ce qui concerne nos deux Congr6je n'ai eu d'autre intention que celle de
gations;
g
i marcher sur les traces de saint Vincent de Paul et
it de mes pred6cesseurs, pour maintenir l'union et la
i paix parmi les enfants de saint Vincent et de
a Mile Le Gras. Je desire que la reunion se fortifie
i de plus en plus, comme je 1'espere de la misericorde
i du Seigneur. Je d6sire meme que 1'on sache que je
i n'ai aucun ressentiment contre personne. Si Dieu
it me redonne la sant6, je la consacrerai entierement
- au service des deux Congregations pour le mainu tien de la regle, et selon l'esprit de saint Vincent
i de Paul, qui est celui de Notre-Seigneur Jesus« Christ. n
a La nuit fut calme et M. Hanon la passa tantot en
priant Dieu avec ses enfants qui ne le quittaient pas,
tant6t en 6crivant ses dernieres volontes, tant6t en
m6ditant sur l'6terit6 dans laquelle il allait entrer.
Lui offrait-on quelque aliment pour adoucir les maux
qui l'accablaient, il s'6criait avec un saint transport :
t Laissez-moi a mes reflexions, pour me disposer au
a grand voyage du temps a l'eternit6 dans laquelle je
i vais entrer. n II 6taitquatre heuresdu matin, les Missionnaires et les chbres soeurs des Incurables se rendirent auprbs de leur respectable g6enral, pour lui
demander une seconde fois sa benidiction qu'il leur
donna avec toutes les marques d'une tendresse patcinelle, et en les suppliant de renouveler les prieres de
l'indulgence plkniere qui s'accorde a 1'article de la
mort. Puis il dit a ses bonnes sceurs : Allez, mes
i enfants devant le saint Sacrement, priez-yDieu pour
i moi, tandis que je vais me preparer A paraitre devant
i lui. ,
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a Enfin M. Hanon, apres avoir mis le plus grand
ordre dans ses affaires temporelles et spirituelles, apres
avoir declare pour ses h6ritiers tous ses confreres de la
Congregation de la Mission, apres avoir 6panch6 sa
tendresse paternelle dans le sein de ses enfants 6plor6s,
avoir protest6 qu'il n'avait jamais eu d'autre d6sir que
celui de voir r6gner parmi eux la paix et l'union selon
I'esprit de saint Vincent, apres leur avoir donn6, d'une
main d6faillante sa derniere benediction, rendit avec
la plus parfaite r6signation son Ame a son Createur,
le 24 avril 1816.
( Une mort aussi 6difante et aussi chr6tienne nous
annonce que M. Hanon aura recula r6compense de ses
bonnes oeuvres et de ses longues persecutions pour la
justice. Son corps resta expose & la v6enration de ses
pieux confreres, des Sceurs de la Charit6 et des fiddles
de la rue de Sevres, pendant trente-six heures. Son
visage, conservant un air calme et paisible, semblait
etre 1'image de la b6atitude et du repos 6ternel ou
ce digne ministre de notre divin Redempteur est
parvenu.
c Sesobseques ont 6t6 c6lbr6es avec toute la pompe
due a son rang, dans la chapelle des Incurables de la
rue de Sevres et en presence de ses confreres, des
Filles de la Charit6 des maisons de Paris, et d'un
grand nombre d'eccl6siastiques et de laiques qui ont
accompagn6 processionnellement le corps de ce digne
successeur de saint Vincent, jusqu'& l'eglise de Vaugirard, oi a 6t6 c6l1br6 un service solennel pour le
repos de son ame, apres lequel il a 6t6 conduit au cimetiere de cette paroisse, oi il repose a c6t6 de ceux de
ses deux derniers pr6edcesseurs, jusqu'a sa future et
bienheureuse resurrection. ,
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III. M. Charles VERBERT
Vicaire geinral (1816-1819)

§ I. Nomination de M. Verbert
En vertu des facult6s qu'il tenait du Saint-Silge,
mentionn6es dans le bref de confirmation, M. Hanon
avait d6sign6, comme nous l'avons vu precidemment,
M. Legal, superieur du grand s6minaire de Vannes,
pour son successeur. Sur le refus absolu de ce confrere
d'occuper le poste de vicaire g6n6ral de la Congregation de la Mission, M. Claude, premier assistant, se
trouvait, aux termes des constitutions, investi de l'autorit6.
Le 23 juillet 1816, M. Claude adressa une circulaire
de convocation a quarante-trois Missionnaires, pour
l'61ection du vicaire g6neral defunt; cette election
devait etre confirmbe par le Souverain Pontife. Nous
en donnons quelques passages :
c I1 n'est aucun membre de notre Congr6gation,
animt de 1'esprit de notre saint instituteur, qui ne soupire apres notre r6tablissement; le temps est arrive oi
nos vaeux vont etre accomplis. Le Saint-Siege et le roi
favorisent nos d6sirs et nous assurent de leur puissante
protection. Hatons-nous d'accomplir la volont6 du Seigneur, qui se manifeste de la maniere la plus 6vidente.
La premiere chose que nous ayons a faire, c'est de
nous donner un chef respectable par son amour pour
sa vocation et le bien de l'iglise...
S(A la mort du v6nerable M. Placiard, le Pape voulut
bien agr6er pour vicaire g&enral M. Hanon, qui ne
fut elu a cette dignit6 onereuse que par un petit nombre
de Missionnaires de Paris et des environs que j'avais,
en qualite d'assistant, convoqu6s dans la maison mere
des Filles de la Charite, oL je demeurais alors. Dans
les circonstances actuelles, il me parait n6cessaire que

-- 415 l'election se fasse par un plus grand nombre de deput6s. J'invite et je conjure nos confreres de nos diff6rentes provinces (de France) a se cotiser entre eux,
selon leurs moyens, pour fournir aux d6putes les frais
de leur voyage a Paris et leur retour dans le lieu de
leur r6sidence.
<<Si, parmi les d6putes, il s'entrouvait qui ne pussent
se rendre a Paris, je les prie d'envoyer dans un billet
cachet6 renferm6 dans leur lettre, trois noms de ceux
qu'ils jugent dignes d'etre nomm6s vicaire gne6ral; le
premier nom sera celui qu'ils designeront d'abord; le
second, celui qu'il d6signeront au defaut du premier;
et ainsi du troisieme nom. ,
L'assembl6e fut convoquee pour le 12 ao6t 1816, a
dix heures du matin, dans la maison de M. Dubois,
cur6 de Sainte-Marguerite a Paris, faubourg SaintAntoine, rue Saint-Bernard, n' 28.
Vingt et un Missionnaires r6pondirent a l'appel du
premier assistant. Le dimanche I aoit, veille de l'ouverture de 1'assemblee, on annonca au pr6ne de la
messe paroissiale de Sainte-Marguerite, que le lendemain on celebrerait une messe solennelle a neuf heures,
a laquelle assisteraient les d6putes de la Congr6gation
de.la Mission, pour obtenir du ciel les lumieres n6cessaires, afn de faire choix, selon le cceur de Dieu,d'un
Sup6rieur g6neral. Cette messe, a laquelle voulurent
bien se trouver un grand nombre de paroissiens, fut
c6lCbr6e par M. Claude.
Aonae heures, les d6put6s se retirbrent dans la salle
disposke pour l'election. Aprbs les prieres ordinaires
et une allocution du pr6sident, on fit l'oraison d'usage.
Au premier scrutin, les suffrages furent repartis A
nombre 6gal entre deux noms; au second, M. Verbert
obtint la majorit6 absolue et il fut reconnu comme
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M. Compans eut, apres M. Verbert, le plus grand
nombre de suffrages et fut nomm6 premier assistant.
II fut convenu que, si M. Verbert n'acceptait pas,
M. Compans serait pr6sent6 au Souverain Pontife pour
6tre vicaire g6n6ral, comme ayant eu le plus de voix;
de plus, que M. Dubois serait charge de poursuivre,
avec tel. Missionnaire qu'il jugerait a propos de s'adjoindre, la demande d'une maison aupres du gouvernement, en attendant l'arriv6e duvicaire g6enral de la
Congr6gation.
Aussit6t apres l'l6ection, M. Viguier, secr6taire de
l'assembl6e et M. Claude annoncerent cette nouvelle a
M. Verbert, alors professeur de th6ologie a l'Universit6 d'Aix, en Provence. M. Verbert donna son adhesion, mais diff6rents motifs devant le retenir pour
quelque temps eloign6 de Paris, M. Claude lui manda
le 26 aoit 1816 :
t Bon nombre de Missionnaires aspirent aprbs le
moment oiu vous les appellerez. Votre eloignement du
chef-lieu de notre Congregation les emp&che de satisfaire leurs d6sirs. Vous ne pouvez leur donner en ce
moment que des esp6rances, et ces esp6rances n'auront
leur effet qu'apres que le roi nous aura donn6 une maison et assure des revenus suffisants. Sa Majest6 nous
honore de sa protection, il lui tarde de nous voir
appliques a nos anciennes fonctions, et votre retour a
Paris hltera les effets de sa bienveillance. Rendezvous y done le plut6t possible, votre presence y est
absolument necessaire dans les circonstances presentes. ,
En attendant que la Compagnie efit une maison,
M. Dubois offrit a M. Verbert de le recevoir dans son
presbythre. C'est la, en effet, qu'il descendit a son
arrivee a Paris; peu de temps aprbs, il alla occuper
aux Incurables femmes la chambre ou 6tait loge son
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pred6cesseur. Les soins qu'il devait donner a la Communaut6 des Filles de la Charit6 exigeaient qu'il ffit a
port6e de se mettre en rapport avec elles, ce qui
~c~cc-~

M. CHARLES

VERBERT

VICAIRE GENERAL DR LA CONGREGATJON DS LA MISSION (18x6-l819)

n'aurait pas 6t6 possible en fixant son domicile au
faubourg Saint-Antoine. D'ailleurs, son s6jour aux
Incurables ne fut pas de longue dure ; afin de pouvoir
r6unir ses confreres aupres de sa. personne, il loua un
h6tel rue de Vaugirard, n* 5. Le 6 octobre 1816,
M. Verbert donna avis de sa nomination a toug les
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Missionnaires dont il put avoir l'adresse et leur &crivit
en ces termes :
( Monsieur et tres cher confrere,
(4 Depuis la perte que nous avons faite de M. Cayla,
notre Sup6rieur g6neral d'heureuse memoire, arriv6e
en f6vrier 18oo, la mort nous a enleve trois de ses
successeurs, M. Brunet, M. Placiard, M. Hanon. A ces
noms v6n6rables, demeurent sans cesse attach6s le
respect le plus profond et les regrets les plus amers
dans l'ame de ceux qui ont eu le bonheur de les connaitre. Nis pour les temps orageux, Dieu semblait
avoir trempe leur Ame d'une fermet6 de caractere,d'une
6tendue de lumieres, d'une solidite de vertus propres
a surmonter toutes les difficultes. Leur age, surtout
dans les deux derniers, devait naturellement les porter
au deli de nos troubles ;et enpresageant unlong regne,
il nous donnait a tous la douce esp6rance de voir
bient6t la Congr6gation sortir, par leur sagesse et par
leur zble, des ruines dans lesquelles elle etait ensevelie.
H6las! Dieu ne nous jugeait pas sans doute dignes de
ces hommes respectables, et leur mort pr6maturee
semblait annoncer qu'elle ne se relkverait jamais.
c Me voila pourtant moi-meme, Monsieuret bien cher
confrere, lanc6 dans 1'arkne, et je dis avec autant de
v6rit6 que d'effroi, sans avoir aucune des qualites qui
ont caract6ris6 mes pr6d6cesseurs, sans aucun des
moyens propres i vaincre les obstacles qui s'opposent
encore au parfait r6tablissement de notre Congr6gation, obstacles qui, sous un rapport, se sont accrus avec
le temps...
a Mais quel est done mon espoir dans la p6nible
carribre ohi je viens d'entrer? Dieu seul et vous, mes

chers confreres; Dieu qui, par la pi6t6 et l'accord qui
a pr6sid6 &la derniere assembl6e, semble avoir repos6
les regards favorables sur les enfants de saint Vincent;
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et vous, par le zele que vous avez montre et dont je
regois tous les jours de nouvelles preuves, pour le
r6tablissement d'une de ses plus grandes oeuvres. C'est
le moment plus que jamais de d6ployer tout entier, ce
zele si juste et si saint. Hatez-vous de vous rCunir a
moi, sortons de notre captivit6 et rentrons sur le sol de
nos peres, reconstruisons le temple qu'ils avaient sanctifi. par leur pr6sence et que des mains impies avaient
r6duit en un monceau de d6combres 6pars...
<<D6ji plusieurs de nos 6veques nous r6clament, et
n'attendent que notre reunion pour nous rappeler a nos
anciennes fonctions. D6ji de jeunes levites se presentent pour le s6minaire interne.
4< Hitez-vous done encore une fois, Monsieur et tres
cher confrere, de vous r6unir a moi. Point de sacrifices
que ne doivent faire a leur premiere vocation, ceux
d'entre vous a qui l'?ge et les infirmit6s ne les rendent pas
impossibles, et qui peuvent etre encore utiles a l'ceuvre
de Dieu. On me demande en ce moment des Missionnaires et des professeurs de theologie, de philosophie
pour les s6minaires et m&me quelques professeurs de
litt6rature pour un college... )
§ 2. Le vicaireginral est.misen possession d'une maison.
L'affaire la plus importante dont avait a s'occuper
M. Verbert au debut de son vicariat 6tait de se procurer une maison qui pat r6unir les Missionnaires
d6sireux de vivre sous la regle de saint Vincent, et les
clercs destines a perpetuer la Mission. Pour cela, 11
fit parvenir au roi, aux ministres de l'Interieur et des
Cultes diffirents m6moires et notes par l'entremise
de Monseigneur 1'archeveque de Reims et autres personnages de la cour. Le gouvernement comprenait
que, puisque il n'6tait guere possible de rendre SaintLazare son ancienne destination, il devait une compen.

sation a la Congregation de la Mission; mais la difficult6 etait de trouver une maison assez vaste qu'on pit
livrer aux Missionnaires sans faire de d6penses d'acquisition et de r6paration, a cause de la p6nurie du tresor.
M. Verbert fut invite a chercher un local convenable
et a faire part de ses vues. Ce fut alors qu'il repr6senta
au ministre de l'Int6rieur que !e roi avait maintenu la
donation de la maison autrefois occupee par les Filles
de la Charit6, rue du Vieux-Colombier; mais que,
comme cette maison se trouvait avoir en ce moment
une autre destination, Sa Majest6 n'aurait pas 6te
eloignee de rendre Saint-Lazare a la Congr6gation de
la Mission. Cependant cedant aux representations qui
lui furent faites, le roi se fit pr6senter un rapport sur
la maison du Saint-Nom-de-J6sus, sise au faubourg
Saint-Martin. Malgre la bonne volont6 de Sa Majeste,
ce projet resta sans effet, faute de fonds necessaires a
son acquisition et a cause des r6parations qu'elle reclamait.
M. Verbert proposait alors d'occuper une partie du
bitiment du Val-de-Grace avec l'6glise qui servait de
magasin de fourrages, et de servir d'aum6niers aux
militaires malades comme d6dommagement de la partie
qui lui serait laissee. Si on ne pouvait le placer au Valde-Grace, M. Verbert priaitde lui abandonner une partie du couvent de Saint-Thomas d'Aquin avec l'6glise,
Si aucune de ces deux combinaisons ne semblait realisable et s'il ne pouvait compter sur la bienfaisance
du gouvernement, M. Verbert priait le roi, ce qui, dans
toute autre circonstance serait une d6faveur, de vouloir bien retirer son ordonnance du retablissement de
la Congregation, afin que, en siret6 de conscience, les
Missionnaires pussent se retirer chez eux. Si, au contraire, on peut compter sur la bienveillance du gouvernement, il expose qu'il n'y a pas de temps A perdre,
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pourconserver lesquelques Missionnairesqui subsistent
encore et en former d'autres.
Ses d6marches aupres du ministre de la Guerre
furent sans r6sultat. C'est alors que le ministre de 'Interieur eut un instant la pensie, pour 6viter les frais,
de r6unir la Congr6gation de la Mission a la Soci6t6
du s6minaire des Missions 6trangeres. Ce projet fut
1'objet d'un nouveau m6moire de la part de M. Verbert
tendant I 6tablir I'incompatibilit6 des deux Instituts,
soit qu'on les considere dans leurs 61ements, soit qu'on
les examine dansle but qu'ils se proposent. 11 d6montra
ensuite l'injustice qu'il y aurait de sacrifier l'un l'autre.
Aussi cette pens6e ne tarda pas a &tre 6cartee et le
ministre proposade nouveau !'hospice du Saint-Nomde-Jesus.
Aprbs une visite faite au mois d'avril 1817 dans cet
etablissement, avec un architecte, M. Verbert se convainquit qu'on ne pouvait facilement 1'approprier A
l'usage auquel on se proposait de le faire servir. C'est
ce qu'il expose dans un rapport, A la suite duquel il fit
la demande de 1'acquisition de I'h6tel de M. le duc de
Lorge, quoiqu'il reconnitt bien que cette propri6t, A
cause de son exiguite, ne remplissait pas le but qu'il
voulait atteindre. N6anmoins, son rapprochement de la
maison mere des sceurs offrait un avantage qu'on n'avait
pas trouv6 dans les autres projets.
Le gouvernement voulut bien enfin donner son assentiment A cette dernimre proposition, et M. le pr6fet
de la Seine recut ordre de traiter de l'acquisition de
l'h6tel de M. le duc de Lorge. M. Verbert en prit possession avec ses confreres le 9 novembre 1817 et, imm6diatement, au moyen des fonds allou6s, on s'occupa
de l'approprier a sa nouvelle destination, quoique
l'ordonnance du roi autorisant I'acquisition de la propri6te ne date que du 3 d&cembre 1817.
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§ 3. Voyage de M. Verbert dans le midi de Ia

France.

En attendant le r6sultat de ses demarches aupres du
gouvernement pour avoir une maison, et 1'arriv6e du
bref pontifical qui devait confirmer son election,
M. Verbert pensa qu'il etait urgent de s'enqubrir par
lui-meme de la bonne volontE des Missionnaires a
reprendre les fonctions de leur vocation, et des dispositions des Filles de la Charite a l'rgard de leur 16gitime Supirieur. Dans ce double but, il risolut de faire
un voyage dans le midi de la France. I1 nomma M. Lemaire son assistant et M. Boullangier, qu'il fit venir
d'Amiens sur la fin du mois de mai 1817, procureur
g6neral de la Compagnie. 11 chargea ce dernier de
poursuivre, en son absence, la negociation au sujet de la
maison. Le io juin 1817, il prit la route de Moulins en
faisant quelques haltes dans les maisons des Filles de
la Charit6 qui se trouvaient sur son passage. Dans sa
premiere lettre, 6crite le 18 juin a Bourbon-l'Archambault (Allier), il disait : ( Je retourne ce soir AMoulins
pour continuer ma route; je rencontre sur ma route un
nombre de sceurs auquel j' 6 tais loin de m'attendre, et,
bon gr6 mal gre, elles ralentissent ma marche; je crains
bien de ne pas arriver samedi A Clermont. Si je continue de ce pas, je ne serai point de sit6t a Paris. Les
soeurs que j'ai vues jusqu'ici m'ont bien consol6; partout j'ai etc bien requ, partout j'ai trouv6 de bonnes
Filles de la Charite qui m'ont t6moign6 de la confiance
en g6missant sur le pass6 et se trouvant heureuses du
present. Partout j'ai trouve de la soumission aux conseils et aux riformes. n
Apres un court sejour a Clermont, ou il eut occasion
de voir des sceurs de tous les environs qui lai t6moignerent leur joie de pouvoir protester A ses pieds de
leur ob6issance, M. Verbert se rendit a Saint-Flour, oi
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il s'occupa de la cession du grand s6minaire a la Congr6gation et en arr6ta les bases. a Vous ne vous figurez
pas, 6crivait-il, a quel point le clergi de ce diocese
nous d6sire. , A Aurillac, il fut q rt.tion de fonder un
petit s6minaire a la demande d'un ve.-rable cure; mais
ne sachant pas encore le personnel dont il pourrait
disposer, il ne promit rien.
Arriv6 a Bordeaux le 19 juillet, il manda a M. Boullangier : ( Vous avez raison de me gronder, et je merite
le reproche pour mon peu de c616rit6 dans ma course.
Mais je rencontre tant d'obstacles a aller plus vite,
que, malgre mon bon vouloir, je suis dans la necessit6
de ralentir ma marche. Me voici a Bordeaux depuis
avant-hier. Je ne vois pas qu'il me soit possible d'en
partir avant dix jours. On me t6moigne partout tant
de satisfaction de me voir qu'il faut laisser quelques
jouissances. Vous aurez le temps de m'6crire a Toulouse
chez la sceur Chagny a l'h6pital de la Grave, qui me
presse d'aller loger chez elle. ,,
Ce fut a Bordeaux qu'il apprit la proposition que
M. le pr6fet de la Seine avait faite a M. Boullangier
de ceder I'h6tel de Lorge pour servir de maison mere
a la Compagnie, et la repugnance qu'avait eue celui-ci
a l'accepter. a Votre non pour l'h6tel de Lorge, lui
dit-il sous la date du 28 juillet, qui me paraissait absolu
et sans retour, m'avait effray6, dans la persuasion oi
j'etais que si nous refusions cette maison, on ne nous
en donnerait pas une autre; votre lettre est heureusement venue me rassurer. Nous avons done I'h6tel de
Lorge; faute d'autre, il nous convient sous bien des
6gards...
( Je suis si occup6 a Bordeaux que je n'ai pas le
temps d'achever un petit memoire que je me proposals
de vous adresser pour le pr6senter a Monseigneur le
duc de Richelieu. II faut en finir. C'est par trop faire
29
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languir les deux Congregations dans I'attente d'un
Sup6rieur g6neral... Ce delai incomprehensible paralyse tout et peut causer des maux affreux et irr6emdiables aux deux Congregations... Nous verrons enfinle
mot de l'Cnigme. )
Lorsque M. Verbert tracait ces lignes, le bref etait
parvenu i Paris et il en trouva une copie & son arriv6e
B Toulouse.
De Bordeaux, il se rendit a Agen oii il fit un court
sbjour. Les administrateurs de l'hospice de cette ville
auraient cependant d6sire 1'entretenir de quelques difficultis; mais ils n'eurent connaissance de son passage
qu'apres son d6part. Inform6 plus tard, k son retour a
Paris, de ce qui se passait, il transmit les prescriptions
convenables. Dans sa visite A Monseigneur 1'6veque
d'Agen, il fut vivement sollicit6 de se charger de la
direction du grand s6minaire; ne pouvant disposer
d'aucun Missionnaire, il ne prit aucun engagement a
cet 6gard.
D'Agen, M. le vicaire general prit la route de
Cahors. « Vous n'avez pas l'id6e, lisons-nous dans sa
lettre du 27 aout, de 1'enthousiasme que j'ai reveilli
dans cette ville par ma pr6sence. Peuple, clergY,
6
vaque, tous venaient r6clamer les Missionnaires; on
s'offrait h faire les reparations des batiments; je dus
encore me borner a faire des promesses. Mais comment
voulez-vous que j'en donne & Chartres, A Sens, a
Aries, etc.? Comment oserais-je paraitre devant ces
Grandeurs, a qui l'on dit que nous sommes encore pros
de deux cents Missionnaires? Quel scandale! Que le
bon Dieu le pardonne a ceux qui peuvent etre utiles
et qui ne le veulent pas. , ttant all A Montauban,
M.Verbert recut de M. Gratacap et de M. Perboyre le
plus gracieux accueil, dans le bel 6tablissement qu'ils
dirigeaient. 11 loua leur zele et leur devouement &
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l'Nducation de la nombreuse jeunesse qui leur 6tait
confi6e, donna le collet blanc et agr6gea a la Congregation quatre clercs qu'ils lui pr6senterent, consentant
A ce qu'ils commencassent le s6minaire interne dans
l'Ntablissement.
Enfin, il arriva a Toulouse; c'est de cette ville qu'il
6crivait, le 25 aoft : Travail incalculable,temps beaucoup trop court; mon arrivie A Toulouse a presque
fait l'entr6e de Notre-Seigneur a J6rusalem : Tota
commota est civitas, toute la ville a kt6 en 6moi. Depuis,
les choses ont chang6 de face; j'en sortirai A peu pres
content. " Pour avoir l'intelligence de ce passage de la
lettre de M. Verbert,il faut savoirque les sceurs superieures de Toulouse, pr&tant l'oreille aux conseils des
vicaires genaraux, des directeurs du grand et du petit
s6minaires, ainsi que d'un bon nombre de cures et
d'aum6niers, avaient adh&er au schisme tente en I809
par deux ou trois sceurs plac6es A la tote de la Communaut6. La sceur Dumont, sup6rieure de la maison de
Saint-Itienne, seule, 6tait in6branlablement soumise
a I'autorit6 de son 1lgitime sup6rieur et avait proteste
contre l'alterationqu'on faisait subir aux constitutions.
Aussi, au grand regret du v6n6rable pasteur de la
paroisse, des dames protectrices de la maison et des
pauvres, dont elle 6tait la mere et le soutien, cette soeur
fut arrach&e de vive force, en 1812, A son 6tablissement par les agents du gouvernement imperial. Lorsque la Congregation de la Mission fut r6tablie, en
1816, les sup6rieures des maisons de Toulouse ne dissimulbrent pas la peine que leur procurait cette nouvelle, dans la crainte des r6formes qu'elles se verraient
dans la nkcessit6 de subir pour vivre selon I'esprit de
leur saint Otat. Grtce a Dieu, un mouvernent de rapprochement se dessina aussit6t, et, I'ann 6 e suivante,
I'abbe Douarre faisait savoir a M, Verbert que les heu-
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reux effets de son voyage a Toulouse non seulementse
maintenaient, mais m&me avaient pris de grands d6veloppements.
M. Verbert alla ensuite a Aix, oh il arrivale 17 septembre 1817. Au lieu du repos qu'il y avait esp6r6, il
vit ses occupations augmenter. a Ce ne sont plus nos
chores sceurs qui absorbent mon temps, mais bien
l'affaire de nos s6minaires; des demandes viennent de
tous c6tes, et toujours difficult6s de r6ponses. , Ces
difficultis venaient de ce que les Missionnaires, encore
en 6tat de rendre des services a laCompagnie en occupant des fonctions dans des siminaires, paraissaient
retenus dans les postes qu'ils occupaient dans les dioceses. II dut, malgr6 son d6sir de r6pondre a la confiance dont lui donnaient tant de preuves les iveques,
se resigner a leur faire agr6er ses excuses.
En revenant, il ne put se dispenser de se rendre de
Lyon A Saint-Etienne, oi sa presence 6tait reclam6e
parles autorites de la ville, au sujet d'uncollege qu'elles
voulaient confier a la Compagnie. A Lyon, comme a
Chilons-sur-Marne, enfin dans toutes les villes o1 il
s'arreta, toutes les Filles de la Charit6 lui donnerent
les timoignages les plus empress6s et les plus sinctres
de leur attachement aux constitutions de leur Communaut6. M. Verbert rentra enfin i Paris vers la mi-octobre 1817. Le mois suivant, il fit encore une excursion
de quelques semaines dans les departements du Nord.
§ 4. M. Verbert confirme vicaireginral pour les Missionnaires en France, et Supirieur gineral de loutes les
Filles de la Charite.
Imm6diatement apres I'acceptation de M. Verbert
(aofit I816), M. Claude avait adressi a Sa Saintet6, au
nom de tous les Missionnaires qui avaient concouru a
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1'Nlection, une supplique pour qu'elle daignat confirmer de son autorit6 apostolique le choix qu'ils avaient
fait. Le reste de l'ann6e s'6tait 6coul6, et 1'approbation
du Saint-Pere n'etait pas encore venue; alors, M. Verbert crut devoir prier 1'ambassadeur de France a Rome
de faire accel6rer I'exp6dition du bref ratifiant son
6lection.
Comme la lettre de Sa Saintete n'etait pas encore
parvenue a la fin de mars 1817, M. Verbert adressa
une nouvelle supplique au Souverain Pontife pour solliciter :
I" Sa confirmation dans le poste auquel I'avait
appel6 le choix de ses confreres, non plus sous le titre
de vicaire gne.ral, mais bien sous celui de Superieur
g6neral de la Congregation de la Mission, afin de
maintenir I'unit6 du gouvernement dans la Compagnie. En faisant cette demande, il ne serait pas oppose
a ce que M. Sicardi conservit le titre de vicaire general pour gouverner jusqu'a sa mort les provinces
d'Italie, d'Espagne, de Portugal, de Pologne.
2" Que dans le bref qui lui sera exp6die, les droits
de Superieur general sur la Communaut6 des Filles
de la Charite fussent mentionn6s.
M. Verbert ayant su que sa supplique touchant sa
confirmation avait 6t6 remise par Sa Saintet6 au cardinal Consalvi, il lui 6crivit pour le prier de mettre fin
i 1'6tat anormal dans lequel se trouvait la Congr6gation, c'est-a-dire, comme il en avait pri6 Sa Saintete,
de vouloir bien r6tablir l'unit6 dans le gouvernement.
M. Verbert n'obtint dans le bref qui lui fut exp6di6
le 13 juillet 1817, qu'une partie de ce qu'il avait sollicit : le vicariat g6neral de la Congregation en France
seulement et le titre de Sup6rieur sur toutes les Filles
de la Charite m&me hors de France. Ce bref soustrait
meme positivement a son autorite les Missionnaires
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qui sont hors de France et relate que Ie Souverain
Pontife veut que la disposition qu'il a prise depuis
l'ann6e i8o5, par laquelle M. Sicardi est etabli vicaire
g6n6ral de toute la Congregation, a part la France, ait
son plein effet. Les Missionnaires de la Compagnie en
Chine, dans le Levant et a 'ile Bourbon ne devaient
relever que du vicaire g6ndral de Rome.
S. E. le cardinal Consalvi accompagna le bref d'une
lettre explicative a laquelle M. Verbert crut devoir
donner, dans les derniers mois de cette annee, une
r6ponse pour dissiper, s'il en 6tait besoin, I'impression
moins favorable que ses demandes avaient pu produire
sur son esprit :
Monseigneur,
a Depuis que j'ai recu la lettre que Votre Ikminence
a eu la bont6. de m'6crire et d'annexer au bref de Sa
Saintet6 qui m'6tablit vicaire geniral de la Congr6gation de la Mission en France, et Superieur g6enral des
Filles de la Charite en quelque lieu qu'elles se trouvent, j'ai cru que je devais une explication qui justifie
les demandes que j'avais pris la libert6 de joindre a
masuppliqueaupape; mepermettez-vous, Monseigneur,
de vous l'adresser?
( ... D'abord, si j'ai d6sire que Sa Saintete voulit
bien en ce moment suppl6er par son autorit6 apostolique i ce qui pouvait manquer a mon 6lection pour &tre
vraiment Superieur genbral de toute la Congr6gation
selon nos statuts et nos regles, je prie Votre IEminence
de croire que ce n'est par aucun motif d'orgueil et
d'ambition, et je proteste que je sens si fort le fardeau
qui me reste, que bien loin de vouloir de gaiet6 de
coeur I'augmenter, je d6sire de toute mon ame une
heureuse circonstance qui m'en d6charge tout a fait.
u Mais je n'ai vu que l'unit6 du corps, que la r6u-
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nion, sous un seul et meme chef, de tous sesmembres
dont l'espece de division sous deux chefs pouvait
devenir funeste a tout le corps, en se perpetuant par
1'habitude, en rendant plus difficile et peut-6tre impossible dans I'avenir cette unit6 avantageuse.
, J'ai vu ces secours, ces services mutuels qui, dans
ces commencements d'une restauration p6nible, peuvent nous devenir si n6cessaires, en transferant des
sujets d'un lieu oa ils seraient abondants dans pn
autre oi ils seraient insuffisants.
t( J'ai vu la convocation d'une assembl6e g6n6rale,
renvoy6e a une 6poque peut-etre si 1loign6e que la
Congr6gation aurait encore longtemps & souffrir de
cette division d'autorit6, de ce d6faut d'unite.
" Voili, Monseigneur, les seuls et v6ritables motifs
qui m'ont dirig6, en suppliant le pape de me nommer
Sup6rieur g6neral des deux Congr6gations, sauf pourtant (si Sa Saintet6 l'exige) a laisser an v6nerable confrere M. Sicardi sa juridiction actuelle sur 1'Italie.
( Je me repose entierement sur la sagesse de Votre
iminence pour d6cider, si mes d6sirs 6taient bien ou
mal fondus.
« D'ailleurs; Monseigneur, Votre iminence doit
savoir que j'ai 6t6 pr6sent6 au roi, qui m'a accueilli
avec sa bienveillance ordinaire, pour toute notre Congr6gation. Elle doit savoir que nous sommes 6tablis
dans la maison que Sa Majest6 nous a accord6e; que
j'y suis entour6 de plusieurs confreres dont le nombre
s'accroit tous les jours, que tous les jours aussi je
reCois des pr8tres et des jeunes 6lkves pour notre s6minaire interne, que d6ji nous avons plusieurs 6tablissements en France, que les 6veques nous en offrent de
nouveaux, que partout nous vivons encommunaut6 selon
nos rggles et nos anciens usages, que partout nous
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portons le collet et le costume de notre Congr6gation...
t

Je suis... ,

Le bref du 13 juillet renfermait une inexactitude
assez importante. Si la juridiction de MM. Brunet et
Placiard sur toute la Congregation 6tait contestee,
celle de M. Hanon, avant son arrestation, ne l'itait nulleIent; d&s lors, il n'etait pas exact de dire que M. Sicardi jouissait depuis i8o5 de la juridiction sur toute
la Compagnie sauf la France. A Paris, on pouvait done
presumer sans trop de timbrite, que M. Sicardi avait
inspire encore ici 1'esprit du bref. Cette presomption
devint d'ailleurs une certitude I'annee suivante, lorsque
M. Sicardi 6crivit, le 2 mai I818, les lignes suivantes i
M. Verbert qui, de son c6t6, lui avait signalM les inconvenients de scinder la Compagnie en deux obediences : ( Au sujet- de 1'office de vicaire g6n6ral des
Missionnaires en France que vous exerciez, et de celui
de Sup6rieur g6neral dont vous me parlez ensuite, je
vous dirai en toute simplicit6 que c'est moi qui ai
arrange ainsi les choses, en faisant 1'expos6 de vive
voix et par 6crit au pape, et j'en suis c6ntent. Daigne
le Seigneur vous assister et vous donner le courage
de mettre en bon ordre ce que la Providence vous a
confie. )
Des lors les Missionnaires francais durent se resigner k attendre que la divine Providence mit fin

a ce

triste etat qui mutilait I'ceuvre de saint Vincent de
Paul, et acckl6rer par leurs prieres le r6tablissement
de I'unit6 de gouvernement dans la Compagnie. Huit
annees devaient s'6couler encore; mais alors nous verrons les Missionnaires de Rome solliciter eux-memes
et reclamer la r6union des deux vicariats sous un seul
et meme chef.
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§ 5. Ritablissement du siminaire interne e Paris
La circulaire du 6 octobre qu'avait lancie M. Verbert produisit un tres bon effet sur les Missionnaires
encore attaches a leur vocation, et en d6termina plusieurs, soit a se mettre a la disposition du nouveau
Superieur, soit a former de jeunes clercs pour entrer
dans la Congregation.
L'ann~e suivante, M. Verbert entreprit la visite des
maisons de la Compagnie pour se rendre compte de
leurs besoins et faire connaissance avec les confreres
qui y remplissaient quelques fonctions. Partout il sut
se concilier les coeurs, et sa presence procura a tous
les Missionnaires une grande consolation et un puissant encouragement. I1 retut de nombreux t6moignages
de sympathie de la part de Nos Seigneurs les 6veques
et d'ecclesiastiques de marque; plusieurs meme lui
promirent leur concours dans 1'ceuvre importante de la
restauration, en facilitant 1'entr6e dans la Compagnie
de sujets qui s'y sentiraient appelks. C'est ainsi que
M. Brioude lui fut pr6sent6 a Aurillac par un vicaire
g6n6ral de Saint-Flour.
Le 27 septembre 1818, on fit a Paris, dans cette nouvelle maison, la premiere retraite annuelle. Y prirent
part douze ou quinze Missionnaires anciens et six ou
sept clercs venus de diff6rents s6minaires, qui furent
le noyau du s6minaire interne.
Le premier s6minariste qui entra dans cette nouvelle maison fut M. Mussi, ancien eleve de M. Verbert au college de Marseille, jeune homme qui, A une
piet6 solide, joignait de rares talents. A la fin de
juillet 1818, les quatre s6minaristes, que M. Verbert
entretenait au s6minaire d'Amiens, vinrent 6galement
a Paris, oir M. Lacarrere les rejoignit le 4 octobre.
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Peu apres la retraite annuelle, M. Mussi fut envoy6
avec deux de ses confreres au petit s6minaire de Soissons, oi il mourut d'une maladie de poitrine l'ann6e
suivante dans les sentiments les plus 6difiants de soumission an bon plaisir du Seigneur. Les s6minaristes
rest6s i Paris furent confibs A M. Gaillard, ancien
Missionnaire qui depuis peu etait venu se ranger sous
I'autorit6 du vicaire g6enral. Ce Missionnaire remplissait a l'1gard des jeunes clercs les fonctions et de
directeur de s6minaire et de professeur. Le besoin
urgent que les 6tablissements confi6s a la Congregation avaient de Missionnaires, dCtermina M. Verbert
a associer, autant que les circonstances le permettaient,
les exercices du s6minaire interne avec les 6tudes,
et cet 6tat de choses dura jusqu'i 1835.
L'arrivie de quelques postulants a la fin de 1818 et
au commencement de 1819 fit sentir de plus en plus le
besoin d'appliquer d'une maniere exclusive un Missionnaire a la direction des s6minaristes; mais la difficulti 6tait d'en trouver d'aptes a cet emploi.
D6jA, vers la mi-octobre I818, M. Verbert avait recu
de M. Le Go, cure a La Chapelle-au-Riboul, arrondissement de Mayenne, une lettre par laquelle il
annoncait qu'il se mettait ia la disposition de M. le
vicaire general. La manibre vraiment edifante dont
elle 6tait concue lui fit presumer que ce pourrait bien
6tre li le directeur que la Providence destinait t la
formation des nouvelles g&enrations de Missionnaires.
Voici quelques extraits de cette lettre :
. J'ai appris avec la plus vive joie que le Seigneur
avait jeti un regard de mis6ricorde sur notre Congregation, que d6ja plusieurs pierres dispers6es etaient
r6unies et qu'on avait commence heureusement a rikdifier. Que le Seigneur benisse la bonne ceuvre et les
ouvriers! Que le Seigneur soit avec ceux qui I'aimrent,

-

435 -

qui craignent son saint nom, recherchent sa gloire et
celle de son tglise! II me semble voir ces israelites dont Dieu avait touch6 le coeur, qui, de retour de
la captivit6 de Babylone, commenjaient a rebitir Jerusalem in angustia temporum; je ne crains point ces derniers mots de la comparalson. Je n'apprehende que
d'etre nuisible plus qu'utile, a charge plut6t qu'auxiliaire. Cependant la bonne volont6 peut suppl6er quelquefois au d6faut de forces, et j'espere que le Seigneur
l'augmentera en moi. Je croirais d'ailleurs manquer
aux promesses que j'ai faites en face des saints autels;
je croirais aussi manquer a une Congr6gation qui m'a
6lev6 et dans laquelle j'ai recu tant de bienfaits de la
divine Providence, si je lui manquais surtout en ce
moment. Les motifs qui m'ont engage a en demander
l'entr6e il y a trente et un ans sont au reste les memes
et subsistent toujours : une plus grande facilit6 de me
sauver et l'espoir de travailler plus efficacement au
salut des ames. J'ai trop eu le temps d'appr6cier par
ma propre exp6rience, la diffirence qu'il y a entre la
vie r6guliere d'une communaut6 edifiante et une vie
isol6e, tant pour son avantage personnel par le progres dans la vertu, que pour le succes des fonctions
du saint ministere.
Je suis done a la Congr6gation de la Mission,
j(
puisqu'elle est encore; j'y suis d'esprit et d'affection
autant que par le devoir. Et je vous prie, Monsieur et
tris honor6 Pare, de bien vouloir bien disposer de moi,
et de me rappeler, si les circonstances le permettent,
a ma premiere vocation et t la famille de saint Vincent
de Paul. Le plus t6t sera, j'espere, le mieux pour moi.
« Et parce que je n'ai pas l'avantage d'etre connu
de vous, pour vous mettre a m6me de seconder mes
disirs, sans prejudicier au r6tablissement d'une congr6gation qui a 6te et qui peut ftre encore si utile a
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1'Eglise de Dieu, si vous avez une petite chambre a me
donner, je m'offre de fournir le petit mobilier qui y
sera n6cessaire et je payerai pendant un an la pension
que vous me demanderez. Si, A la fin de l'annie, vous
jugez que je doive 6tre a charge ou nuisible A la maison,
vous me renverrez; et si je me plaignais d'une sev6rit6
juste et n6cessaire, cette lettre servirait de t6moignage
contre moi.
<( Si, au contraire, vous me croyez utile A quelque
chose, vous aurez le temps de connaitre A quel emploi
vous pourrez m'appliquer. Ce temps me serait bien
n&cessaire pour vaquer a I'oraison, a 1'6tude de I'tcriture sainte, de la thoologie et autres sciences eccl6siastiques. Car, depuis la fin de decembre 1799, que la
violence de l'impi6t6 regnante m'expulsa de la Mission
de Turin, je n'ai presque 6t, occup6 que pour le prochain dans l'ceuvre des saintes fonctions et surtout dans
le confessionnal... et il ne faut pas tant de temps pour
devenir dissipe, indevot et ignorant.
< Si jene me dfais desmauvaiseshabitudescontractees, des besoins factices que je me suis faits, 6tant
abandonn6 a moi-m6me; si enfin, je ne me fais a la
marche uniforme de la Communaute dirig6e par les
sages reglements de saint Vincent, que puis-je faire
dans la Congr6gation? Qu'y puis-je porter autre chose
que le trouble, le d6sordre, le scandald, et m&riter par
la un renvoi honteux? Je crois aussi qu'avec une preparation suffisante d'oraison et d'6tude, on peut faire
plus en un an qu'on ne ferait en dix sans preparation
et sans zele. n
M. Le Go avait cinquante et un ans accomplis le
9 octobre 1818, jour oi il crivit cette lettre Ason superieur. Quelques affaires A regler ne lui permirent de se
rendre a Paris que vers le milieu de 1819.
Depuis vingt-cinq ans, les membres de la Compagnie
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etaient disperses, un tres grand nombre de ceux qui
avaient 6chapp6 a la fureur r&volutionnaire etaient dec6d6s. Parmi les survivants, encore au nombre d'une
centaine environ, la plupart 6 taient parvenus a un age
qui ne leur permettait plus de vaquer aux fonctions de
leur vocation, ou avaient contracts des habitudes inconciliables avec l'uniformit6 indispensable dans toute
communaut6 bien regl6e; des lors, la prudence faisait
un devoir au vicaire g6neral de ne pas urger la r6int6gration dans la famille de saint Vincent de tous les
anciens membres de la Compagnie. Faire un appel a
leur zele pour la gloire de Dieu, a leur amour pour
leur sainte vocation, a leur conscience pour l'accomplissement des engagements qu'ils avaient pris aux
pieds des autels, 1l 6tait tout le devoir de M. Verbert
comme Superieur et ce que lui sugg6rait son affection
pour ses confreres. Un petit nombre de Missionnaires
r6pondit a sa voix; mais tous 6taient animus de bonne
volont6, remplis de l'esprit de leur saint fondateur.
Avec cela, on pouvait asseoir sur des bases solides
d'union fraternelle et de r6gularit6 le nouvel 6difice
que la Providence se proposait de construire pour sa
gloire et le salut des Ames.
§ 6. L'h6tel de Lorge.
Quand le gouvernement avait offert a M. Verbert
l'h6tel du'duc de Lorge, c'6tait avec de justes raisons
qu'il n'avait accept6 qu'a contre-coeur, pour servir de
berceau a la Congr6gation dont il poursuivait la restauration avec un zMle et un d6vouement si admirables. Cette maison consistait simplement en un corps de
logis situ6 entre cour et jardin, ayant un premier et un
second, auquel etaient appliqu6s du c6t6 de la cour
d'entree deux petits bitiments, I'un a droite, l'autre a
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gauche, servant, celui de droite en entrant de remise
pour voiture, celui de gauche d'icurie et de grenier a
foin. L'escalier principal 6tait a gauche a peu prss a
1'endroit oa se trouve en ce moment la chapelle de
saint Joseph; un petit perron conduisait a I'escalier,
Sous l'escalier etait une petite salle carr6e qui servait a
retirer les chiens du due de Lorge. Du c6t, du jardin
a gauche, on voyait un bitiment 6troit se prolongeant
jusqu'a la moiti6 du refectoire actuel; il n'avait qu'un
premier. Le bitiment sur la rue occupait l'6tendue que
nous lui voyons en ce moment, mais il n'avait qu'un
etage. Toutes ces constructions se trouvaient en tres
mauvais 6tat, soit par leur anciennett, soit par le mauvais etat des mat6riaux.
Pour y loger avec six ou sept premiers confreres,
M. Verbert fit transformer en petites cellules les salles
du premier 6tage dans le corps de logis ainsi que celles
du second; on put ainsi se procurer trois chambres
an premier et cinq au second. Le batiment qui se prolongeait sur le jardin fournit au rez-de-chauss6e cinq
petites cellules; le premier fut destin6 &servir de seminaire interne, la chambre du directeur 6tait m6nagle
a l'extr6mit6. Une douzaine de lits s6par6s par une toute
petite table, trouverent place dans le seminaire. Le
batiment sur la rue fut dispos6 pour l'infirmerie et
pour trois cellules. Le r6fectoire fut 6tabli dans la salle
qui se trouvait sous l'escalier principal. L'oratoire 6tait
au premier 6tage du corps de logis; on fit servir 4 cet
usage une partie de la salle a laquelle aboutissait 1'escalier principal. Nous disons une partie, car on dut
m6nager deux corridors etroits conduisant I'uz au snminaire et I'autre aux chambres du premier 6tage.
Ces corridors 6taient menag6s de la maniere suivante. Une boiserie de 3 pieds de haul s'6levait sur
toute leur longueur, sauf l'endroit de la porte qui se
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trouvait sur le corridor conduisant au seminaire. A
3 pieds environ de distance, s'6levaient sur cette
boiserie des colonnes carries de 6 pieds de haut,
reliees dans leur sommet par une tringle. A ces tringles
etaient suspendus des rideaux de cotonnade A grands
carreaux rouges et blancs. Lorsque les rideaux 6taient
developpos, on avait ainsi une petite salle dans une
plus grande. Vue a l'interieur, la petite salle formee
par cette cotonnade s'etendant sur deux de ses c6t6s
pr6sentait I'aspect des plus singuliers, et formait I'oratoire oi se faisaient les exercices de communaut6 et
oh se disait la sainte messe tous les jours.
L'oratoire se trouvant 6tabli dans de telles conditions, il n'eft pas 6t6 convenable d'y laisser le saint
Sacrement; aussi les Missionnaires n'ont-ils eu le
bonhear de le conserver sous le toit qui les abritait
eux-memes que depuis le i *' novembre 1827, jour oi
leur chapelle actuelle fut b6nite par Mgr de Quelen,
archeveque de Paris. C'est devant le tableau repr6sentant le miracle de saint Nicolas*, tableau que 1'on posside encore, que s'est dite la sainte messe depuis
I'entr-e des Missionnaires dans la maison jusqu'au moI. Ce tableau, aujourd'hui (1912) dans le corridor devant la chambre

de M. le Supdrieur genCral se trouve a peu pres k la meme place qu'alors.
- Le miracle qui y est reprCesnt6, est ainsi raconte dans diverses vies
de saint Nicolas :
Des matelots qui etaient a deux doigts de perir par la violence d'une
tempete, ayant implor6 de tout leur coeur l'intercession de l'archeveque
de Myre, saint Nicolas, celui-ci se trouva & PIheure meme sur leur vaisseau et leur dit : a Me voici, je vieas a votre aide. . Aussit6t, il prend le

gouvernail et se met k conduire le navire. II commande a la mer et ii
en apaise les flots; et, par ce moyeu, it les mene jusqu'au port de Myre;
la, i! disparut. Des qu'ils furent debarques, its allerent a IPglise pour le
remercier d'une si grande faveur, et l'apercurent au milieu de ses clercs.
Ifs se jet&rent &ses pieds, lui firent le ricit de ce qui s'etait passi et lui
en temoignurent leur reconnaissance. Le saint, confus de cet bonneur,
montrant le ciel, leur dit : a Rendez k Dieu, mes enfants, la gloire de
cecte ddlivrancc; pour moi, je ne suis qu'un pecheur et un serviteur
inutle. C'est lui seal qui fait de grandes merveilles. * Puis, il les edborta
i observer fiddlement la loi de Dieu. - Note des Annales.
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ment de la benediction de la chapelle. On peut facilement se figurer ce qu'6tait cet oratoire en supposant
au secretariat actuel, pour toute separation d'avec le
corridor et I'escalier, les rideaux appenduts une hauteur de 6 pieds. Les dimanches, la Communaute se
rendait aux Incurables femmes (aujourd'hui h6pital
Laennec) et les jours de fetes, A la Communaute des
Filles de la Charit6 pour assister aux offices. Cependant, A partir de 1823, on n'alla plus qu'a la chapelle
des saeurs les jours de fetes comme les dimanches.
Le I2 aoft 1818, M. Verbert posa la premiere pierre
du bAtiment A droite de la cour en entrant, pour relier
le corps du logis avec celui qui donne sur la rue; ce
bAtiment A deux 6tages fut fait d'une maniere 1~gere.
Le rez-de-chauss6e servit de r6fectoire ; en se dirigeant
sur la rue, il y avait une petite depense ou office, la
cuisine occupait le reste jusqu'a la rue. Ce refectoire
put etre occup6 par la communaut6 d&s les premiers
mois de 1819. A chaque itage, on eut cinq ou six
cellules. Tel fut l'humble berceau des nouvelles generations de la Congregation de la Mission. Il ne reste
actuellement des anciennes constructions que la facade
du batiment du milieu donnant sur le jardin.
§ 7. Dicks de M. Verbert
Dans l'hiver de 1818-1819, M. Verbert 6prouva une
indisposition qui, au bout de quelques mois, inspira
des inqui6tudes a ses confreres. Comme ii n'avait pas
6t& autoris6 par le Souverain Pontife A designer son
successeur, M. Boullangier, procureur general, fit
demander a Rome, par l'entremise de Mgr d'Isoard,
la facult6 pour M. Verbert de nommer celui qui devait
le remplacer et, en cas de mort, la permission pour les
Missionnaires, pourvu qu'ils fussent au nombre de dix

-

441 -

ot douze, d'~lire un vicaire gandra d 9 nt la nomination
ensuite
soumise a 'approbatipn du SaintSige.serait
...
.-.
.

.

I-: .I

,." I -I ,

-- k.

Siege.
Sigr d'Isoard se trouvant honore de 1'amiti.
S. E. le cardinal' pr6fet de la Propagande, le

de
-pia

d'oltenir cette grace de Sa Saintet dans le
s cout
delai. Le cardinal accepta tres volontiers la $coimis-

sion, obtint les facult s desirees etes fit expedier
sous.ladate du 21 mary 1819. Elles ne purent parvenir
a Paris qu'apres le deces de M. Verbert survenu le
4 mars 1819.
M. Marie-Charles-Emmanuel Verbert 6tait 'ne
P90t-de-Beauvoisin dans la Bresse, diocese de Lyon,
le 15 novembre 1732. II entra le 25 novembre 1769 au
seminaire interne que la Congregation avait "Lyon
avapt j789, et fit les vceux le 10 decembre 1771. D la,
il fut envoye pour professer la theologie au seminaire
de Marseille; ilremplissait encore cette fonction au
commencement de la Revolution.
A-ceite
oqoque, it se retira avec le Suprrieur de ce
seminaire, M. Moissonnier, en Italfe o
l passa
plusieurs annees. Le
d'&tre utile
1:e,'- desir 'd'al
darts
fer &I'glise
leise iui
lui
avait fait concevoir le projet d'aler dans les Missions
du Levant, oh la Congregation avait plusieurs tablissements; mais ayant eu la facilitt de
drentrer en France
avant 1'ann6e 18oo, il abandonna son premier projet.

Plusieurs eveques de Provence 1'honorerent de leur
estime en lui confiant le soin d'administrer leur diocese en leur absence. Le I5 floreal an Xif5 mai 1802),

il fut nomm
in cur' de Saint-Fran0ois, ci-fdevant des
MReformes , de Marseille. Bientot, l entreprit la construction d'une eglise dans" un quartier de Marseile
nouveiienent peuple et pauvre', qui en 'tait dipourvu
et devnt une paroisse ; NPglise'fit de die A saint Vincent de Paul. Son intention tait, avec I'autorisation de
Jo
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I'ordinaire, de faire desservir cette 6glise par les
Prftres de la Mission qui, par leur r6sidence a Marseille, auraient pu rendre de grands services a leurs
confreres employes dans les Missions du Levant et de
l'Alg6rie. M. Verbert remplit les fonctions de cur6 de
Saint-Vincent-de-Paul jusqu'au mois d'octobre 1810,
oh il alla remplir le poste de proviseur du lyc6e de
cette ville, que les instances r6itbries d'un grand
nombre de pires de famille 1'engagerent i accepter.
Comme t6moignage de leur estime et de leur reconnaissance envers leur ancien pasteur, les membres de
lafabrique de Saint-Vincent-de-Paul ins6rerent dans les
registres des d6liberations la note suivante surM. Verbert :
« M. le Semainier a dit, Messieurs, la peine que
nous 6prouvons tous de la danssion de M. Verbert,
notre respectable caur; c'est 1a un sentiment bien
naturel. Ce fat A ses d6marches et a ses sacrifices que
notre contr6e dut I'acquisition de 1'6glise mat6rielle
ainsi que 1'6tablissement de la paroisse. Ce furent sa
vigilance, son zele, sa g6nirosit6 qui en acc6~1rerent les
exercices, et c'est a sa perseverance que nous devons
l'extinction des dettes qui avait 6t6 contractees.
(( Vingt-quatre mille francs restaient a payer; apres
avoir 6puisi en quelque facon les efforts des fidles,
M. Verbert fait le voyage de Paris, sollicite, prie et
expose aupres du ministre des Cultes, avec quelques
puissants protecteurs, la situation de la fabrique dbsormais hors d'etat de satisfaire aux engagements contractes; et sans avoir os6 espirer une pareille faweur,
nous apprenons que la munificence du gouvernement
accorde la somme; et elle est compt6e par la commune,
d&s que les formes administratives et 16gales sont
remplies.
L Si, comme paroissiens, nous cherchons a le suivre
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consacrer son temps et ses veilles a l'instruction et au
service des pauvres; a cette instruction familiere d'autant plus touchante et affectueuse qu'elle fut toujours
le sentiment de son Ame. S'il dit a ses paroissiens : je
vous porte tous dans mon coeur, il le prouva par cette
charit6 active qui lui fit trouver les moyens de soulager
et de porter la consolation dans le sein de nos nombreuses families indigentes; il forma pour elles des
associations qui devinrent 1'ornement de la paroisse,
comme elles en sont I'fdiication.
, Ah! sans doute, M. Verbert ne nous a quitt6s que
par l'int&irt qu'il porte a la propagation des principes
religieux, il a senti le besoin qu'en avait I'6tablissement qui lui est confi6 et tout le bien qu'il peut operer
en faveur de cette jeunesse qui, pour 6tre heureuse, a
l'amour de l'6tude des sciences et des lettres, doit
joindre l'amour de la vertu. 11 a sacrifiC a cette esp&rance le succes, la satisfaction qu'il 6prouvait de l'empressement de ses paroissiens. Le ciel binira ses intentions et nous donnera pour lui succ6der un pasteur
selon son coeur.
- Sur quoi l'assemblee arrkte a l'unanimit6 :
AARTICLE I". - L'exposition de M. le Semainier
sera consignee dans le registre des d6liberations de
l'administration.
,( ART. 2. - Un extrait de la deliberation sera
adress, a M. Verbert, en t6moignage des sentiments
dont l'administration est anim6e et du d6sir qu'elle a
de continuer a avoir part a son estime.
( ART. 3. - En attendant, les membres presents se
porteront chez M. Verbert et le prieront de vive voix,
tant au nom de I'administration qu'au nom des paroissiens, d'agrier l'expression de leurs regrets et de leur
reconnaissance; ils le prieront d'agr6er les vaeux qu'ils
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lie cesseront de faire pour sa conservation et sa constante fklicit6.,
Apres trois ans passes dans ces fonctions de proviseur, a la satisfaction des 6leves et de leurs parents,
M. de Fontanes, en riorganisant laFacult. dethoologie
d'Aix, y nomma M. Verbert a la chaire de morale. II
occupait ce poste honorable, lorsque, comme nous
l'avons vu, ses confrbres le nommerent le 12 aoft I816
pour succ6der g M. Hanon, en qualit6 de vicaire general de la Congr6gation. Ses bons proc6das, I'aminiti
de son caractere, joints a une pi6te aimable et a un zile
6clair6, lui concilierent Iestime, la confiance et la
v6n6ration de tous les Missionnaires, des Filles de la
Charite et de tous ceux avec lesquelsil eit des relations.
Aussi sa perte fut-elle des plussensibles pour les deux
Communautes a la restauration desqielles il s''tait
donn6 sans r6serve. Ses obseques eurent lieu dans la
chapelle des Filles de la Charit6, rue du Bac, parce
que les Missionnaires n'avaient pas encore d'eglise
dans leur 6tablissemerit. Des 6veques et un giand
nombre d'eccl6siastiques voulurent bien les"honorer
par leur presence et temoigner Ia part qu'ifs prenaient
i l'affliction de ses enfants. II fut eiiterre dans le
cimetiere de Vaugirard, •ac6t6 des autres vicaires
generaux, ses pr&d.cesseurs.
Nous terminons ces notes par un extrait de la lettre
que M. Boyer d'Eguilles adressa a 19. le procureur
gineral a la nouvelle de la mort de ce venerable Missionnaire:
< La perte dont Dieu nous afflige sera vivement
sentiepartoutes les personnesqui connaissaient M. Verbert, mais ceux qui l'ont plus particulibrement connu
et qui ont connu la bont6 de son cceur et toutes ses
vertus, en conserveront toujours le siovenir. Je partage bien sincerement la douleur et les regrets que sa
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Congr6gation. Personne ne pourrait peut-etre mieux
vous dire combien je l'ai vu afflig- et regretter l'6tat
auquel il s'6tait consacr6 des sa jeunesse. Souvent, au
milieu des sollicitudes que lui faisaient 6prouver les
divers emplois que la Providence lui avait confi6s, il
me disait avec cette douceur qui le caracterisait : a Je
, ne serai heureux que lazariste, je veux mourir
t( lazariste. ,
( Lorsqu'il requt la nouvelle du poste que votre
estime et votre confiance lui confiaient, il vint de suite
chez moi; il etait trouble et paraissait effraye. Je crus
que quelque malheur l'avait frapp6 dans ses affections
les pluscheres et je me disposals a l'en consoler. Je
ne me trouvai soulag6 qu'A la lecture de la lettre qui
a.nnoncait le r6sultat de votre chapitre g6neral... Je
voudrais pouvoir me rappeler, Monsieur, tout ce qu'il
me dit A cette occasion. II s'alarmait de l'oubli des
devoirs de son 6tat. Pour etre chef, il fallait, me disaitil, d'autre vertu que lasienne. II me rip6tait qu'il aurait
voulu faire un autre noviciat avant d'etre simple prktre
de la Mission; et, ajoutait-il, puis-je etre a la tkte de
mes colltgues qui n'ont cess6 de pratiquer les devoirs
que cet 6tat impose? J'ose vous dire, Monsieur; que,
sans aucun retour personnel, en voyant M. Verbert
s'l6oigner de nous, je fus aupres de lui ce qu'un coeur
d6vou6 doit etre : je I'encourageai. II avait l'extr6me
bont6 d'avoir confiance en mon amitie, il me suffit de
lui dire que c'6tait le Seigneur qui disposait de lui, et
qu'il devait r6pondre a votre choix en vous donnant
des preuves de sa bonne volont6.
i Je n'avais d'autre crainte que pour sa sante qui
6tait d6ji bien chancelante; mais j'ai cru ne devoir
rien me r6server dans le sacrifice que Dieu voulait
ra'imposer. Je cherchai a lui persuader que ie climat
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de Paris moins brflant que celui de la Provence, pourrait peut-etre mieux adoucir 1'acrete de son sang. Le
Seigneur a jug6 a propos d'en disposer, que son saint
nom soit beni! Il m'enleve, Monsieur, un ami bien
pr6cieux. Afflig6 par plusieurs 6preuves, j'avais en
lui une consolation des plus douces. Je me soumets au
sacrifice que Dieu demande de moi, bien persuad6
que j'aurai dans le ciel un protecteur qui m'obtiendra
le secours et la grace dont j'ai besoin.
( Je dois a M. Verbert mon retour a Dieu, et sa
mission aupres de moi s'6tait bornee a me rappeler
avec cette amabilitb qui formait son caractere, les
principes de la religion qu'il voyait que je ne pratiquais pas et dont son amitie pour moi lui faisait d6sirer
ne pas me voir en negliger les precieux avantages.
" Que Dieu lui rende tout le bien qu'il m'a fait. C'est
a lui que je m'adresse dans ma douleur. ,
(A suivre.)

NOS

DEFUNTS

MISSIONNAIRES
i . Grenier (Henri), pr&tre, decd6e le 6 mars 1912,
a Toursainte (France); 77 ans d'Age et 43 ans de
vocation.
12. Dehaene (Pierre), pretre, deced6 le 15 mars 1912,
a Rio de Janeiro (Bresil); 59, 33.
13. Burgos (Leon), pr&tre, dic6d6 le 13 mars 1912,
SMadrid (Espagne); 62, 42.
14. Oneto (Augustin), pretre, d6cede le 20 mars 1912,
a Borgotaro (Italie); 42, I8.
5I. Quintero (Abdon), coadjuteur, d6c6d6 le Io fevrier 1912, a Quito (Equateur); 57, 20.
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16. Vaz-Grancho (Joseph), coadjuteur, d6cedI le
20 avril 1912, a Dax (France); 69, 37.
17. Brayda (Francois), pretre, dc6d6 le i 8 avril 1912,
i Naples (Italie); 67, 5o.
18. Chia (Michel), coadjuteur, d6ccde le 29 avril 1912,
i Antoura (Syrie); 81, 54.
19. Koudelka (Joseph), pretre, dec6de le 5 mai 1912,
i Eggenberg (Autriche); So, 14.
20. Capellaere (Emile), pr&tre, d6ced6 le 8 mai 1912,
SPernambouco (Br6sil); 57, 35.
21. Louat (Claude), pretre, deced le I3 mai 1912,
en Chine; 47, 23.
22. Sabaths (Joseph), pr&tre, d6ced le 12 mai 1912,
a Palma, ile de Majorque (Espagne); 56, 32.
23. Bertel (Louis), coadjuteur, d6c6d6 le 17 mai 1912,
a Loos (France); 64, 28.
24. Dubus (Francois), pretre, dci6d6 le 19 mai 1912,
a la maison mere a Paris; 44, 26.
25. Duffy (Jean), coadjuteur, d6cidc le II mai 1912,
a Philadelphie (Etats-Unis); 67, 42.
26. Diez (Thomas), coadjuteur, dced6 le 6 mai 1912,
a Chilapa (Mexique); 35, 12.
27. Capy (Jean-Marie), pretre, d6cede le 25 mai 1912,
a Pekin (Chine); 66, 37.
NOS CHIRES S(EURS
Fovrier-mai 1912.

Dorothde Cronan, decedde A 1'Asile d'Alidnds de la NouvelleOrleans (Etats-Unis); 67 ans d'age, 46 de vocation.

Marie Champeix, H6pital de Vichy (France); 74, 56.
Rose Girard, Forges de Denain (France); 61, 39.

Louise Bourgeois, H6pital d'AlenSon; Si, 29.
Josephe Mlinar, Hopital de Windischgraz (Autriche); 27, 7.
Maria Cao, H6pital San Josd de Madrid; 58, 40.
Abdona Echeverria, Hospice de Elizondo (Espagne); 36, 03.
Josepha Odriozola, Hopital Gineral de Madrid; 5i, 21.
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Guilleria iartinez, Asie San
76, 49.

Marie I6nioui,

ernan'do de

eville (spagne);

5 iaProvideiic6, a Paris; Si, 57.

Pauline Ostrowska, H6pital de Novosiolki (Pologne); 82, 55.
Claire Allemand, Maison de Montolieu ; 81, 53.
Marie Laffitte, Maison de Montolieu ;83, 58.

Marie Valbonesie, Saint-Nicolas de Sienne; 37, 15.
M1aif Lah6ndýi, H6iitial Id LidAh (Philippixmes); 44, 2o.
Maria Rember, Sainte-Isablle I Madrid,; 36, io.
Thdrbse Marchisa, Maikorv Centrgle de Turin; 68, 45.
Madeleine Boero, Maison Centrale de Turin; 74,A49.
Catherine Laroque, Maisop Principale a Paris; 68, 47.

Ane Collins, Asile des Alienes de Balmiore ; 67. 5o.
Marguerite Reynal, Maison Principale I Paris;-S, i6.
OEtaife Sihrv, Sinta Cisq di F6rialefa (Br6sil); 28; 3.
Marie Lucas, Maison de Chariti de Metz; 86, 64.
Carqline Pini, H6pital de Sassari; 59, 32.
Lucie Kowalska, Maison Centrale de Varsovie ; 51, 21.
Catherine Ambiehl, Ecole de Mesztegnyo (Hongrie); 4i, 24.
Marie Du~fiy, MaisoiA de Charite de Coutainces (France); 7i, 50Felicie Thomas, Maison Piincipale, a Paris; 76, 54.
Ottilia Luike; H6pital des Enfants de Budapest (Hongrie);
45, 19.
Sarah Kenny, Maison Centrale d'Emmittsburg; 83, 6o.
Marguerite Beal, Hopital de Saint-Germain-en-Laye; 83, 9i.
Maria Zarroza, Asile des alidndk de Sdville (Espagne); 75; 52.
Fiancisd Jairiiz, Sairt-N icolas'de Valdemor6 (Espaghe); 5o, 28.
Teresa Tarrents, Saint-Nicolas de Valdenoro (Espagne);3 , 4.
Emilienne Maynet. Maison Principale a Paris; 35, x3.
Julienne Weiler, 1ospie de Salzburg (Autriche); 31, 4.
Thdrese Ruip, Ecole de Papa (Hongrie), 25, 6.
Elisabeth Raveic, H6pital de Szekszard (Hongrie); 31, 8.
Ignazia Sabatoi Institut de Guilianova (Italie); 5o, 3o.
Marie Jacquin, Maison de Charitd de Montolieu 39, 13.

Elodie Fourlinuie, Maison Marie-Immaculde de Louvain;
75: 54.
Rebecca O'Donnell, Hospice .Sainte-Marie de Rochester
(Etatsi-Unis); 76, 52.
,1leonore Orzechowvska, Maison Centrale de Varsovie; 57, 33.
Sarah Sweeney, Asile des Aliends de Saint-Louis (•iats-Unis);
52, 28.

Marie iHeey, Maison Centrale d'Emnmittsburg; 79, 61,
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Marie Gaillard, Hospice de La Ricamarie (France); 84, 64.
Marie Ribes, Maison de Charit6 de Saint-Michel (Algdrie);
84, 56.
Angiola Petrilli, Maison de Charite de Prato (Italie); 71, 47.
Maria Del Corso, Maison Centrale.de Sienne; 68, 48.
Euphrosine Bourgis, H6pital de Pithiviers (France); So, 59.
Marie Barthe, Orphelinat de Javron (France); 79, 54.
Thirese Tummolo, Hospice de Giovinazzo (Italie); 55, 31s
Rosalie Dandin, Maison deCharitdd'Hensies(Belgique) ;68,45.
Louise Lefur, Maison Centrale de Turin; 27, 8.
Marie Duval, H6pital de Bon-Secours, a Metz ; 34, 12.
Catherine Chaput, H6pital Notre-Dame de Rio de Janeiro;

66, 43.
Teodora Bueno, H6pital ophtalmique de Madrid, 48, 1'.
Stephanie Riss, Institut des aveugles de Graz; 68, 47.
Henriette Corneillier, Maison Principale a Paris; 82, 52.
Catherine Daudigeos, Maison Principale I Paris; 78, 55.
Jeanne Ritzinger, Maison Centrale de Salzburg; 37, 14.
M61anie Camus, H6pital de Santiago (Chili); 83, 53.
Anne Costello, H6pital de la Nouvelle-Orl6ans (Etats-Unis);
53, 27.
Louise Clave, H6pital de Senlis (France); 88, 69.
Olympe Kirimel, Maison de Charite de Clichy; 82, 52.
Marie Skerbinsek, H6pital de Nagytapolcsan (Hongrie); 47,
24.

Matiana Guttierrez, Orphelinat de Smyrne; 67, 46.
Anne Rivaud,Maison Principale, a Paris; 84, 46.
Marie Brichet, Maison Principale, a Paris; 5x, 27.
Bridgitte Collins, H6pital d'El Paso (Etats-Unis); 75, 56:
Azelmine Villain. Maison de Charite de Clichy; 74, 59.
Mercedes Valencia, Hopital de La Sedrna (Chili); 34, 9.
Louise Martin, Maison de Charite de Montplieu; 39, 13.
ClImentine Letort, Maison de Chariti de Clichy; 67, 38.
Ernestine Ernault, CollEge de l'Immacul6e-Conception de
Rio de Janeir; .9o, 61.
Louise Nicaise, Maison de Sainte-Marie k Boulogne-sor-Mer;
87, 58.
Augustine Corvinus, Maison Centrale de Culjn;79, 62.
Marguerite Forneret,.Maison de Charit6 de Clichy;78, j7.
Marie Bony, Maison de Charite de Monto]ieu; 84, 64.
gontet, Asile des VieillJrds A Bayoh'ne, 35, 13.
Madeleine
Marie Hendrickx, Orphelinat de Hoboken (Belgique); 48, 18.
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Jeanne Clos, Maison de Charite d'Orthez; 72, 53.
Philomine Siccardi, Maison Centrale de Turin; 39, 17,
Benoite Sauvade, Maison de Charit6 de Montpellier; 78, 54.
Marie Bax, Maison de la Capelette A Marseille; 67, 45.
Catherine Gawenda, Maison Centrale de Culm; 89, 62.
Jeanne Remuzon, Maison de Charit6 de Montolieu ; 57, 35.
Elisa Deola, H6pital de Antequera (Espagne); 47, 2r.
Gregoria Bielba, Hbpital de Santiago (Espagne); 69, 5o.
Cecilia Basterra, H6pital de Burgos (Espagne); 28, 5.
Antonia Espigo, Hospice de Carthaghne (Espagne); 39, 20.
Louise Journet, Maison de Charit6 de Lacaune (France); 78,
57.
Marie Gaultier, Maison de l'Immaculde-Conception de Pekin;
75, 53.
Marcelle Lefaucheux, Orphelinat de Montmirail (France); 35,
II.

Ida Simonini, Maison Centrale de Turin; 34, 14.
Anne Pesditschek, Hospice des Incurables de Laibach (Autriche); 75, 56.

Marie Heinrich, Hospice de Schwarzach (Autriche); 68, 48.
Marie Guilloux, Hospice de Tongin (France); 72, 53.
Zuloe Journel, Maison Principale I Paris; 76, 5o.
Marie Cellitti. Maison Saint-Vincent a Rome; 49, 31.
Laura Heat, Hospice de Buffalo (ttats-Unis); 60, 33.
Gertrude Kelly, H6pital de Rochester (Etats-Unis); 61, 37.
Julie Cayron, H6pital de Tarbes (France); 43, 20.
Sabine Valette, Hotel-Dieu de Nogent-sur-Seine; 6o, 34.
Marie Agniel, Hospice de Sotteville (France); 64, 43.
Jeanne Taricco, Maison Centrale de Turin; 73, 52.
Marie Moulin, Maison de Chariti de Clichy; 6o, 42.
Barbe Fudjan, Maison Centrale de Graz; 22, 2.
Thirbse Fominc, Hospice des Incurables de Laibach; 42, 20.
Anne Pouillard, Hospice Saint-Joseph k Paris; 27, 4.
Jeanne Hie, Maison de Charit6 de Montolieu; 72, 53.
Marie Delucchi, Maison Centrale de Turin; 37, 14.
Sarah Field, Maison Centrale d'Emmittsburg; 8t, 6t.
Marie Niel, Maison Principale a Paris; 44, 19.

Rosalie Pl1gades, Maison Saint-Vincent de Lyon; 65, 43.
Arth6mise Delanoe, Hospice de Sizanne (France); 65, 45.
H6lene Raymond, Maison Centrale d'Alger; 68, 46.
Catherine Gullino, Ecole de Chiarvalle (Italie); 59, 37.
Adele Gherardi, Maison Centrale de Turin; 62, 42.
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Caroline Raquin, Orphelinat de Tcheng-ting-fon (Chine); 55,

35.
Marie de Montesquiou, Notre-Dame de Bonne-Nouvelle a Paris; 6r, 39.
Appolline Thive, Maison de Ncux-les-Mines (France); 64, 42.
Marguerite Bresson, H6pital de Pau (France); 73, 52.
Marie Basquiat, Maison de Chariti de Montolieu ; 3, r.
Marie de Trdmeuge, Collige de Rio de Janeiro; 72, 55.
Emilia Cammelli, H6pital d'Arezzo (Italie);29, In.
Anne Bricher, Maison de Charit6 de Clichy; 68, 45.
Francoise Daviet, H6pital de Gayette (France); 57, 33.
Antonia Barros, Hospice de Rio de Janeiro;43, 18.
Anna Huber, Maison Centrale de Salzburg; 23, 4.
Julienne Reichl, Maison Centrale de Salzburg; 25, 6.
Marguerite Mertens, Asile de Quadrak (Prusse); 53, 27.
Eugenie Papa, Maison Centrale de Turin ; 69, 44.
Louise Bonnefont, Hospice de La Paz (Perou); 70, 47.
Marianne Lynch, Asile des Alienes de Saint-Louis (ItatsUnis); 45, 23.

Helbne Wolwaezew, H6pital de Zalosce (Pologne); 63, 38.
Marie Besnid, Institut des Sourds-Muets,a Montpellier; 87,68.
Noua Chanine, H6pital de Caiffa; 59, 37.
Augustine Le Bail, Ecole de Soria (Espagne); 67, 45.
Helbne Razimowicz, Maison Centrale de Cracovie; 62, 39.
Francisca Garay, H6pital de Santiago de Galicie (Espagne);
62, 40.

Marta Alegria, H6pital d'Astorga (Espagne); 67, 41.
Ana Barbany, H6pital de Reus (Espagne; 68, i3.)
Josefa de Aizpuru, H6pital de Ferrol (Espagne); 29, 5.
Marie Sestiaa, Maison Saint-Pierre a Troyes; 79, 53.
Frangoise Masse, Hospice de San Salvador (Salvador); 41,21.
Marthe Bilhere, Maison Saint-Marcel, a Paris; 59, 40.
Catherine Arietti, Maison Saint-Joseph, a Grugliasco (Italie);
73, 5o.
Eulalie Garcia, Maison de Charit6 de Barcelone; 20, i.
Marie Truffou, H6pital Saint-Laurent de Langres; 77, 58.
Daria Pianigiani, Hospice de Livourne (Italie); 48, 27.
Anne Stusser, Maison Centrale de Cologne-Nippes; 28, 6.
Madeleine Lavigne, Albergo de Naples; 86, 58.
HIlene Zunko, H6pital de Wolfsberg (Autriche); 56, 27.
Anna Dydysz, Maison Centrale de Cracovie; 79, 63.
Marie Delteil, Maison Principale, a Paris; 83, 36.
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Marie Lavit, Notre-Dame de Clignancourt a Paris; 77, 54.
Boleslas Kontowt, Maison Centrale de Cracovie; 38, 19.
Elisabeth Garnier, H6pital Hahnem a Neuilly (France); 74, 56.
Virginie Delouche, H6pital de Montlucon (France); 69, 66.
Alphonse Demourey, Maison de Charit4 d'vreux ; So, 52.
Stephanie Estournet, H6pital de Castelsarrazin (France); 62,

39.
Irene Tabar, H6pital de Saint-Germain (Porto-Rico); 66, 44.
Josefa Lizaso, Saint-Nicolas de Valdemoro (Espagne); 29, 6.
Manuela Altuna, H6pital Gineral de Madrid; 63, 34.
Josefa Goni, Prison des Femmes de Madrid; 66, 45.
Maria Serrano, H6pital General de Madrid; 70, 49.
Maria Ustarroz. Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 31, 3.
Jose a Vinoles, H6pital Gn6eral de Valencia (Espagne); 49, 28.
Maria Saralegui, H6pital de Saint-Jean de Grenade; 26, 2.
Carolino Bertolotti, Hospice civil d'Anc6ne (Italie); 76, 58.
Victorine Meuris, Asile de Forino (Italie); 67, 49.
Marie Marchiando, H6pital Sainte-Agathe dei Goti (Italie);

58, 35.
Angelique Proust, H6pital de San Salvador (Amdrique Centrale); 40, 14.
Marie Gayraud, Maison de Bienfaisance a Marseille; 65,,39.
Celeste Roubichon, Notre-Dame de Bercy, a Paris; 71, 53.
Marie Grandiglia, H6pital Saint-Jean de Turin; 32, iI.
Irine Hirsch, Maison de la Glaciere, a Paris; 29, 4.
Rosalie Bencsik, Ecole de Papa (Hongrie); 25, 6.
Antoinette Bichet, Notre-Dame de Clignancourt a Paris; 68,
47Jeanne Courtes, M aison de Marengo (Alg6rie); 92, 69.
Louise Tessieri, Maison Centrale de Turin; 7o, 51.
Francoise Rizancourt, Maison Saint-Pierre a Nantes; 79, 58
Angelique Mann, H6pital de Boskowitz (Autriche,; 46, 27.
Marguerite Chambon, Orphelinat de Noto (Italie); 72, 54.
Maria Soave, Hospice de Castelvetro (Italie); 24, 2.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
419. - Vies des saints len chald6en) par Paul Bedjan,
lazariste. Un beau volume in-12, de 686 pages. Leipzig,
Otto Harrassowitz, 1912.
M. Paul Bedjan, qui a publie des livres d'un trbs grand intiret pour
les savants, comme sont les ecrits de Bar Hebraens et ricemment I'autobiographie de Nestorius, se plait k contribuer aussi & I'ddification du
peuple. Nous avons mentionn6 pr6ecdemment son Manuel de Pfitd en
langue chaldeenne vulgaire, recherchi non seulement par les catholiques
de la Perse, mas aussi par les protestants de ce pays. Aujourd'hui, il
offre a ses compatriotes ce qui ledr manqiait encore, un recueil populaire de Vies des saints; on y trouve une lecture pour chaque jour de
l'annee. C'est naturellement aux saints de" 1'Orient que la plus large
place est attribue ; mais M. Bedjan, qui a longtemps v6cu en Europe
et qui y habiie encore, a appris i connaitre et a apprecier les saints de
l'Eglise d'Occident: aussi,illeur a fait une place dans son beau'recueil;
et les noms, par exemple, de saint Frangois de Sales et de saint Viucent
de Paiul seroht desormais des noms connii, menie du peuple, en Orient.
La diversite de langue entre les Eglises d'Orieht et d'Occident a ileve
trop souvent comme une barriere. Qn est bien aise de saiuer tout' ce qui
seft a lei bunir m&me sur dsi points ac'esoires:'k cela contribuera le
nouveau livre de M. Paul Bedjan.

420. -

Het Leven pan den heiligen Vi'centius e Paulo,

door P. A. Henri (La Vie de saint Vincent de Paul,
par P. 4. Henry). Breda, Eduard yan Wees, 1888,
2' 6dition. Un volume in-12 de 124 pages.
L'Imprimatur qui a eti donn6 & ce livre au siminaire de Hoeven,
pres Breda, est de 1877: on a ainsi i pen pros la date de sa premiere
publication. Cette biographic en langue hollandaise est la premiere de
la premiere serin de la a Gaterie des saints P (Galery der Heiligen),
publide en s6ries de

xo

volumes (40 cents piece.)

Dans la priface, l'auteur dit qu'il n'a nullement la pretention de marcher sur les traces des grands orateurs qui, du haut de la chaire sacree,
ont c6lebr6 les louanges de saint Vincent; ce qu'on demande de lui,
c'est une Vie qui soit i la portee de cette cat6gorie de personnes a qui
se preoccupent surtout de bien agir ,.Aussi, on trouvera dans cetouvrage
a une enumeration de quelques faits rassembles avec ordre et rapportes
avec fideliti ; c'est, dans un sens, a un manuel de la bienfaisance, av
cours duquel l'auteur a, dit-il, insere quelques remarques propres Hporter
les hommes i la vertu .
Sur la couverture de cette Vie de saint Vincent de Paul, par Henry,
se trouve mentionn6e la cinquieme s6rie de la a Galerie des Saints P,
cet autre ouvrage en langue hollandaise : Zuster Rosalie, Liefde-.uster
(Seur Rosalie, Somur de charite).

422. -
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Saint Vincent de Paul, par Mgr Bougaud

(en polonais). Traduit du fransais par M. Konieczny,
Pretre de la Mission. Cracovie, 1912. In-12, de xv-6o3 pages, avec un portrait du Saint. Prix: broch6, 6 fr;

reli6, 7 fr.
Mgr Bougaud, crit le traducteur, a un nom tris connu dans I'hagiographie. II n'a pu achever sa Vie de saint Vincent de Paul,son election
k l'v~4chM de Laval Pern empicha pour le moment, et il allait s'y remettre
quand la mort 1'enleva, le 7 novembre 1888.
Heureusement, un de ses amis, Mgr Frangois Lagrange, evq&ue de
Chartres (-t 1895), continua, d'une maniere digne de son pridecesseur,
1'ouvrage et le completa.
Le traducteur a ajoute deux importants supplements: le premier est
une histoire abrtgee des Pretres de la Mission en Pologne; le seccnd
c'ntient des details sur 1'expansion des Filles de la Charit6 dans ce
meme pays. - Marianus BARTYNOWSKY.

423. - Vida de san Vicente de Paulpor Monsehor
BouSag
d, traducida al espaiol, reducida a compendio y
anootada
n
.p D. P. Nieto y Asensio, C.M. Mexico, 1912.

In-8, de 388 pages.
Cette Vie de saint Vincent de Paul qui est un abrige en langue espagnole de la Vie ecrite en francais par Mgr Bougaud est I'ueuvre de
M. Nieto, C. M. C'est le debut d'une collection d'ouvrages que
M. Niec*, actuellement missionnaire au Mexique, se propose de publier
e.ý -'pagnoi
sous le titre gin&ral de a Bibliotheque de saint Vincent de

Paul w. Cet: collection aura, comme suite du volume qui «ient de
paraitre, les ruvrages suivants: Vie de Louire de Merillac, (Euvres de
saint Vine, ni -- Paul, Histoire de la Congrdration de la Mission et des
Filles de li Chariti an Mexique, etc.
Nous ne pouvons qu'applaudir au dessein de M. Nieto.

Les ouvrages de cette collection se trouvent en Espagne,
Atanasio Villar, apartado 58, Madrid.

k

la librairie

424. - Au sujet du Nouveau Testament, texte grec et latin, que nous
avons mentionne dans les Annales (voir ci-dessus, p. x49). M. Eugene
Bodin, C. M., qui a publi6 cette belle et importante edition, a recu de
Rome une lettre de felicitations.
Cette lettre, sign6e du cardinal Merry del Val, a kt6 inseree dans les
Ada aposolicaeSedis du 3o avril 1912, page 335,

425. -

Cantuale ad usum domus ParisiensisCongre-

gationis Missionis. Editio tertia. Descl6e, Paris, Tournai, 1912. Un vol. in-12, de 348 pages. Prix net:
2 fr. 5o.
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Cantualead usum CongregationisMissionis, organo vel
harmonico comitante. Desclee, Paris, Tournai, 1912. Un
vol. in--folio, de 139 et 128 pages. Prix net: io fr.
Le second ouvrage contient 1'accompagnement en musique des morceaux dont on a les paroles et le chant dans le premier. On peut se procurer ces deux ouvrages, a la Procure des Lazaristes, 95, rue de Sevres,
i Paris; i 'Economat de la maison mere des Filles de la Charite, rue
du Bac, 14o, i Paris; et a la librairie Desclee.

426. - Nouveaux chants religieux (Motets latins, cantiques franfais et romances), par M. I'abb6 M. Roy.
Parmi ces nouveaux chants religieux qu'on nous prie de mentionner ici,
nous noterons a Deux cantiques a saint Vincent de Paul . (prix, paroles
et musique, o fr. 5o); et aussi A Marie immaculee; apparition de la
Medaille miraculeuse w (prix, paroles et musique, o fr. 5o0. etc.
Ces morceaax sont en vente chez Fatteur, 226, route de Bordeaux, a
Angouleme, et au bureau de la Bonne Chanson, 6, place Saint-Sulpice,
Paris. L'auteur nous informe qu'on les trouve aussi cbez les Filles de la
Charite, 40, rue du Bac, a Paris.

427. -

Bulletin des enfants de Marie de Smyrne.

Revue mensuelle. Prix de l'abonnement: 8 piastres
(2 fr.) par an.
C'est en janvier x9x1 que la publication de cet interessant Bulletin a
commence. En outre des nouvelles propres a 1'Association, le Bulletin
mentionne aussi les nouvelles religieuses ginerales de Smyrne desquelles
les enfants de Marie de la ville ne peuvent evidemment pas se desinteresser. Ainsi, cette nouvelle revue sera particulierement goiltee.
Le directeur du Bulletin, qui est le meme que le directeur de 'Assoque chaque numero fit moins
ciation, M. Goidin. lazariste, a preferf
considerable - il n'y a que seize pages, et cela suffit - et que la periodicite fixt plus friquente: il semble bien qu'il a eu raison.
Le texte que nous avons sous les yeux est varii. Sans doute, c'est de
la vertu de piete qu'il faut avant tout entretenir les enfants de Marie;
nais pour mettre en valeur cette vertu de pi&et, il est necessaire que les
autres vertus l'accompagnent, mime les vertus natnrelles; c'etait I'avis
de saint Francois de Sales. Si aux vertus on joint les qualites de bonne
education et les qualites professionnelles qui accroissent linfluence d'une
jeune fille pour le bien, on voit t combien de choses s'etendent les
recommandations qui peuvent venir prendre place dans un Bulletin des
Enfants de Marie. II taut aussi preparer a la vie utile qui les attend les
jeunes filles de 1'Association, et grice a Dieu, toute une litterature tres
chretienne et trbs pratique a ete cree et se developpe encore de nos jours.
Nous y pensions en feuilletant, il n'y a que quelques instants, la revue
l'lnstitut populaire de Roubaix (pour L'itranger 2 fr. par an, rue Des
cartes, 71, aRoubaix, Nord), et le beau livre de M. l'abbe R. Janot: Le

- 06 rdle de la /cmme dans la sociele contemporaine (In-i2, Paris, Lecoffre). II
n'y a'nul doute, que, sous cet aimable titre de Bulletin 'des Eqjanls de
Marie, Fa revue que nous signalons ne soit apte h rendre de vtritables
services.
C'Sit Ic directeur de I'Association qui a youlu prendre lui-qp•P~e la
direction du Bulletin des Enfants de Marie de Smyrne. Ces sortes de
Bulletins dpnnent des conseils de pittz, c'est dire qu'on y tfit de la thiologie ascetiqfe ; ils sont aussi le moyen naturel d'exercer une action sur
I'associatioir et de lui donnet une orientition ;ce serait, semble-t-il, abandopner tout cela, que de remettre aux mains des jeunes filles ou deg religieuses la redaction du Bulletin ;ce serait, au rnoins, un signe'qu'on
n'attribue pas a cet organe de l'association toute I'importance qu'il peut
avoir. Le directeur 4u Bulletin des En'ants de Marie de Smvrnq utilise,
lui tooles les ressources pbur le 'ied;, '•q
sont " sa disposition.
428. - Les presentes a Notes bibliographiques a ont pour but de constaler quels so~t tes livres ayant pour'notre C
eongration 6u oipur celle
ifes Fites de la Charite uii inier&t parliculier.r 'us nientonons les
livres de"scVence b "de piete composes par les l'retres de la Mission
et en outre,'res autres publications ayant trait i saini Viricent de Paul
oun ses deux Communautes religieuses. Dans les ouvrages qui ont pour
but' un'suje't etrager, nous siglialonis ce qu s'y trouve dit en'passaht,
sdTt d' iinde' nosiakiens etabhisdnmeri1s, soit"de' quelque ancien iailssoinnaire. Sans cela ces renseignements'sles seraient souvent'ignosdi on
perdus.
Dfja dans les 4nafqes de la Congregation nous avons publie une liste
detailee et classee methodlque ent es fvres composes par des'Pretres
de la Mission ou se iaplififati
a P'hitoire 1 Congregaiion. (Aiin
.,
1902, p. 3o5 et 461; 19o3, p. 239, 348 et 468; 1904, p. uS1.) Nqus avons
recueilli ces renseignements en un petit volume intituf : R'dcrtoire
bibliogrtpaigte e 4! CongregatoAt d4 la
'sion. Cc. quc noug ayons
accQpipli 4'une saniPre generale, nous Souhij.teriqp. de le voir
yo
alise
un peu plus en de taiU
por chacun des pays oi4 so( diablis les lP.res
de .a ission'i.
.ous constatonS avec plai.ir que (a et l4 qn s'es d4ji
occupe de ce travail.
ious deIqnos t M. Pautze.qbeg, comnmunication d.uie liste qu'il a
4ressee des ouvrages de'angue altemandq se rapportant
saint.Yincept
4e ?aul 9u 4 La Cgongregatiop de fa Mission. Nous reproduisons ici
cette liste
i. Muster eines apostoIischen Eifers fur die Seelsorger und einer evangelischen Klugheit, Einf7le und Lieue des Nachiten fiit jedert Christen-der
Lebensgescickle des heiligen Vincens von Paul, Prieters und Stifters der
Virsammlung der Sendung. (L'exemple du zele apostolique pour les pasteurs des imes, et de la prudence 6vangelique, de la simplicite et de
I'ainour du prochain pour chaque chr6tien, ou Vie de saint- Vincent de
Paul, prtre.et fondateir de la Congregation de la Mission). Innsbruck,
thez Jan Thobn. Edlen von Trattnern, 178o. 3.vol. in-ia de xxiX-Sig9,
174 et' 470 pas..
....

'Le' premier volume contient la vie, le deuxieme les oeuvres,et le troisieffe 4es vettus dtf saint. L'ouvrage suit cefui d'Abelfy sais toutefois
trepodiiire lOtr; e' e"ii'ajoutant brievement ce qui regarde'fT cadionisa.tf06

de saint'Vincent de Pail

.

...

-
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2. Vincen von Paul, das schon: Bild ines vallkommenen Christen und
des wharen Seelsorgers. Ein Buch fur jedermann, besonders flir Geistliche,
denen an ihrer Bildung gelegen isl. Herausgegeben von Bernard Galurader
Theologie Doctor, Kaiserlich, auch Kaiserlich Konigliehen Regierungsrathe
und Domhirrn su Lins (Vincent de Paul, la belle figure d'un chrctien
parfait et du vrai pasteur des ames. Ouvrage utile i tous, surtout aux
pretres qui s'interessent , leur propre perfection, par Bernard Galura,
docteur Cn thcologie et chanoine a Linz). Caez Joseph Antoine Rieger.
Augsburg. 2 vol. in-8 de xv-422 et 404 pages.
Galura, mort en i856, prince-eveque de Brixen, declare dans une
belle preface, avoir seulement corrigt l'uuvrage que nous avons mentionne precedemment et avoir laissi de cott le contenu du deuxieme
volume, lesa Missions daus les differents pays ..
3. Der heilige Vincenz von Paul,dargestellt in seinem Leben und IIirken
(Saint Vincent de Paul prtsentcdans sa vie et dans son influence).
Vienne, 1835. i vol. petit in-8 de vIlI-44 7 et 38o pages.
De la preface, signee i Brixen, le 27 mars i833, par les directeurs du
seminaire, on voit que c'est au fond le meme ouvrage que le precedent.
et qu'on a profite du livre de Stolberg sur saint Vincent de Paul. L'impression est des Michitaristes, et l'ouvrage fut repandu par une societe
pour la propagation des bons livres. Le Thes. lib. rei cath. mentionne
une seconde 6dition a Brixen et donne le nom de Stapf.
4. Kurze Geschichtedes Lebens und der Tugenden des heiligen Vincenses
von Paulo. Aus dem Franzosischen van Jos. Ant. Sambuga liberseisz
(Abrig6 de la vie et des vertus de saint Vincent. Traduit du francais
par Antoine Sambuga). Frankenthal, Geyel. In-12 de io3 pages sans
date.
Le traducteur Sambuga est un homme connu ; Sailer a rcrit la biographie de ce pretre et mentionne son stjour & Heidelberg, oil il aidait les
Lazaristes appeles dans le Palatinat par le prince-tlecteur Charles-Theodore. Dans une rtimpression de ce petit livre, faite h Munich, en 1828,
on dit aussi que Sambuga fut charge pendant quelque temps de l'institut
Saint-Charles i Heidelberg. La premiere tdition a dfi paraitre en 1780.
Dans un pamphlet contre les Lazaristes dans le Palatinat, date de 1793,
on cite cet opuscule. On dit 6galemement que les Regles communes
furent imprimees en langue allemande i Frankenthal, et on en cite des
passages. Le titre indiqu6 est : Sammiung der Satlungen oder der allge.
meinen Vorodnungen der Versammlung der Predig/sendung.-.Peut-ktreen
trouvera-t-on des exemplaires dans les bibliotheques publiques de Mannheim.
Le texte lrancais de la Vie traduite par Sambuga, se trouve dans
l'Office de Saint-Vincent-de-Paul. Paris, 1754. In-i6, p. i99, sous le
titre : a Abreg6 de la vie et des vertus de saint Vincent de Paul. , ICe
doit etre i'ouvrage de Gilbert Noiret, C. M., mentionn6 dans les Notices
bibliographiques sur les ,crivains de la Congrigationde la Mission (1878),
p. r93.]

5. Leben des heiligen Vincenz von Paulus and ein aus dem Italienischen
ubersetiles Gesprdck der heiligen Katharina von Siena, von Friedrich
Leopold Grafen su Stolberg (Vie de saint Vincent de Paul et un colloque
de sainte Catherine de Sienne. Traduit de l'italien par le comte Frederic

- 458 Leopold de Stolberg). Munster, 1z88. Librairie Aschendorf. In-8 de
450 pages.
L'auteur, ctlebre converti et ecrivain de grand mirite, mentionne
dans une courte preface, comme sources : 1'ouvrage d'Abelly de 1664 et
les deux volumes de Collet (Nancy, 1748), ainsi que la vie de saint Vincent de Paul publiie h Paris, en deux petits volumes, en 1787. [Peut&tre est-ce la Vie de saint Vincent ecrite par Plabb Begart, publice, en
effet, en 1787, a Paris, chez Herissant; 2 vol. in-1a. L'ouvrage est dedi6
i Mgr Gaspard Maximilien de Droste-Vischering, alors coadjuteur de
M unster.
Une nouvelle edition imprimee et editee i Vienne, 1819, chez Carl
Gerold porte sur le titre, apres le nom de saint Vincent de Paul : 4 avec
les Regles communes de sa Congregation P, et, en effet, apres la Vie
on trouve : Reguld seu Constitutiones communes Congregationis Missionis.
Le comte de Stolberg dit dans une preface speciale aux Regles, que
son ami le baron Clement de Droste de Vischering, alors vicaire general
de Munster lui a procure ce petit livre imprime a Paris en x658.
La troisieme edition, Munster, x836, contient egalement les Regulie
communes.
6. I.eben des heilig n Vincenz de Paul, Stifter der Versammlung des
Missionspriester und der barmherzigen Schwestern. Aus dem Franzosiscien
von Hermann Dichiel, Walzpriester in Budweis (Vie de saint Vincent de
Paul, fondateur des Congregations des Pretres de la Mission et des
Filles de la Charite. Traduit du francais par Armand Ditchel,.prEtre
s6culier i Budweis). Prague, i835. Chez Thomas Thabor. In-8 de
o02pages.
C'est le livre de Capefigue qui a servi de base i cette traduction,
mais tout n'y est pas.
7. Der Geist des heiligen Vincenz van Paul, oder Grundsalse, Lehren
nnd inhahreicheSpruche dieses Heiligen aus dem Spanisehen ubersetzt von
W. R. K. Deutschmann. Mit einer Vorrede von L. A. Nellessen. P/arrer
sum hA. Nicolaus, Aachen (L'esprit de saint Vincent de Paul, on principes, axiomes et sentences instructives du saint. Traduit de l'espagnol,
par W. R. K. Deutschmann. Avec une preface par L. A. Nellessen,
cure i Saint-Nicolas, Aix-la-Chapelle). Librairie Cremer, Aix-la-Chapelle, i831. In-l2 de xI-127 pages.
D'apres le Thesaurus librorum rei catholicae, Wirzburg, 185o. Deutschmann etait un pieux laique. Le cure Nellessen a ecrit la preface. It
y a lieu de conjecturer, d'apres le titre que nous venons de transcrire,
que I'ouvrage espagnol traduit en allemand etait lui-mame la traduction
de 1'excellent ecrit compose en frangais : l'Esprit de saint Vincent de
Paulou Modele de conduite propose a tous les ecci•siastiques dans ses vertus, ses actions el ses paroles, par Andre-Joseph Ansart, pretre conventuel
de I'ordre de Malte, avocat au Parlement, docteur en droit de la Faculte
de Paris, des Academies d'Arras et des Arcades de Rome. A Paris,
chez Noyon, 178o. i vol. in-ia de xx-53i pages. L'ouvrage est dedie par
l'auteur a
M. Jacquier, general de la Congregation de la Mission r.
II a kti reimprime plusieurs fois.
8. Der heilige Vincenz von Paul, Stifter der christlichenArmenanstalten.
Ein Schul, und Christenlehre-Geschenkflir Kinder von Dr Euperg (Saint
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Vincent de Paul, fondateur des maisons de charite chrctienne. Un cadeau
pour les enfants, par le docteur Euperg) Munich, Giel, s. d. In-32 de
45 pages.
9. Grundsaite und Maximem des heitige' Vinsentius von Paulo g'soges
aus seinem Leben mit vielen Beispielen aus eben derselben Quelle bteauchet.
Als Stoff zur.Betrachlung fur alle Tage des Jahres (Sentences et maximes
de saint Vincent de Paul, tirees de sa vie et expliquees par beaucoup
d'exemples tires de la mIme source. Servant de matikres de meditation
pour tons les jours de l'annie). Augsbourg, 1840. Libraite Kollmann.
In-i2 de xn-94 pages. Une seconde edition a paru en 1844.
to. Das Leben des heiligen Vincens von Paul mil seinem Bildniste und
fac-simile. Nach C. A. von Reboul-B, rville, von Dr J. N. Muller, Dompraebendar zu Freiburg(Vie de saint Vincent de Paul avec son portrait
et un fac-simile, d'apres C. A. de Reboul-Berville, par le docteur J. NMuller, chanoine k Fribourg). Librairie Biuerle. Rottembourg, 1838.
In-8 de xvi-259 pages.
La traduction est dediee i S. Exc. l'archeveque docteur Ignace
Demeter de Fribourg-en-Brisgau,
i . Leben des heiligen Vincenz von Paulvon abbe Orsini. Aus dem Fran
zosichen uberstetat. Herausgegeben von Franz Xaver Steck (Vie de saint
Vincent de Paul, par l'abbe Orsini. Traduit du francais, par F. X. Steck).
Chez Laupp. Tubingue, 1843. Deuxieme edition augmentee et ornee
d'une gravure du Saint en 1846. Ibid. In-8 de viii-383 pages.
Steck &tait curb a Reutlinger dans le diocese de Rottembourg; il a
cditi plusieurs ouvrages.
12. Kleine Denkschrift deY Liebe des heiligen Vincenz von Paul. Aus
dem Franzosischen (Petit souvenir de la charite de saint Vincent de Paul
Traduit du francais). Vi:nne. Librairie de la Congregation des Mechitaristes. x848. In-z2 de Iv-143 pages.
13. Geist des heiligen Vincenz von Paul oder Muster eines vollkommenen
Lebens... von Ausart (sic). Nach der neuesten mit iner kurzen Lebensgeshichte des Heiligen vermehrten Auflage, uberseial von Michael Sintzel.
Beichivaler des Mutterhauses der barmherzigen Schrwestern su Munchen.
(L'esprit de saint Vincent de Paul, on exemple d'une vie parfaite, par
Ausart (sic). Traduit d'apres la nouvelle edition, augmentee d'un abrbg6
de la vie du saint, par Michel Sintzel, confesseur de la maison mere
des Filles de la Charite & Munich). Chez G. Joseph Manz, Ratisbonne,
1844. 2 vol. in-i2 de xi-28o et de Iv-3oo pages.
(Voyez ce que nous avons dit plus haut d'Ansart.)
14. Der keilige Vincena geschildert in seinen Schriflen, oder Sammlung
drr Grundsiite, Raischlige, Ubungen und Briefe des heiligen Vincenz von
Paul, von M. Gossin. Aus dem Franzosischenuberseltt von Michael SintzelSupplementband sum Geiste des heiligen Vincenz von Paul (Saint Vincent
de Paul peint par ses 6crits, ou recueil des maximes, des conseils, des
pratiques et des lettres de saint Vincent de Paul, par M. Gossin. Traduit du frangais par Michel Sintzel. Supplement i , 1'Esprit de SaintVincent de Paul ,.) Chez G Jos. Manz. Ratisbonne, i845. In-12 de xvt.
4:3 pages..
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II y a, dans ce dernier volume, la traduction en langue allemande des
Regles communes de la Congr6gation de la Mission. A la fin est le facsimil, d'une lettre du Saint.
15. Vincentius von Paulus. fin episches-lvrisches Gedicht. von Wl'•ielm
Stens (Vincent de Paul, poeme epique et lyrique, par Guil. Stens). Cologne, x85o. Chez Charles Eisen. In-8 de 264 pages.
Pomie epico-lyrique. L'auteur ne parait pas connu par d'autres ecrits,

et cette poesie traite la vie de saint Vincent de Paul avec une tres

grande libertd. Celui, par exemple, qui est ddlivre des galeres par I'intervention du Saint (sans que celui-ci se mette a sa place) est originaire
des bords du Rhin.
x6. Handbuch des Vereins vom 'eiligen Vincenz von Paul (Manuel des
Conferences de saint Vincent de Paul). Cologne. Chez J. P. Bachem,
libraire. Petit in-S de xvii-562 pages.
[1 y a eu plusicurs dditions de ce Manuel dans les annies suivantes.
11 y en a eu aussi en d'autres contrees de l'Allemagne; celle-ci n'etant
que pour la province rhenane et pour la Westphalie.
II y a aussi de petits traites separes comme par exemple les deux suivants :
Praktischer FuArtr ;rir die Conferenzen vom heiligen Vincenz von Paul.
Instruction uber die Pflichten der Prasidenten in dem Vereine vom heiligen Vincenz von Paul. Vom Generalraotesu Paris.
C'est-h-dire :
Guide pratique pour les Conferences de Saint-Vincent-de-Paul. Traduit du frantais. Cologne, 1852. Chez J. P. Bachem. Petit in-8 de
47 pages.
Instruction sur les devoirs des presidents des Conferences de SaintVincent-de-Paul, par le Conseiller general i Paris. Cologne. Chez J.
P. Bachen. Petit in-8 de 48 pages.
17. S. Vincenz-Buch sum Gebrauche im Hause, in den Conferensen und
beim g:meinschaftlichen Gollesdienste fur die Mitglieder des Vereins vom
h. Vincrnzvon Paul. Zusammengeslellt von C. H. Ferrier, Frdsident des
orllichen Verwallungsrates zu Koln (Livre de saint Vincent, pour servir
a la maison, dans les conferences et dans le service divin pour les
membres des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul, compose par C.
H. Ferrier, prdsident du conseil administratif de Cologne). Cher Bachem. Cologne, x866. In-i6 de 312 pages.
18. Leben d.s heiligen Vincenz von Paulvon Albert Werfer (Vie de saint
Vincent de Paul, par Albert Werferi. Librairie Hurter, Schaffhouse,
1852. In-i2 de 86 pages.
Cette vie de saint Vincent de Paul se trouve dans le troisieme volume
d'une collection, qui porte le titre gendral : Leben ausgezeichneter Kaltoliken der letzten Jahrhunderte(Vies de catholiques distingues des derniers
sicles) et elle est jointe k celle de saint Francois de Sales. Dans cette
vie se trouvent des ditails sur la femme du renegat de Tunis, qui sont
entres aussi dans la premiere edition du Dictionnaire de Wetzer et
Welte; la femme porte le nom de Zoulma, le renegat s'appelle Miri-

court. Mais d'oit sont tires ces renseignements?
19. Das Leben des heiligen Vincenz von Paul von Ludwig Abelly. Aus
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dem Franzosischen Original ubersstzt und mil Anmerkungen versehen von
Carl. Prenlner, erzbischh. geisi. Rate u Benefiial an der Metropolitan
Kirche su Miunchen (Vie de saint Vincent de Paul, par Abelly. Traduction de l'original fran.ais avec notes, par Prentner, chanoine de 1'eglise
m6tropolitaine de Munich). Vol. I-V, 1859-1860. Chez Pustet, Ratisbonne. Petit in-8 de 3xI, 394, 388, 335 et 368 pages.
Le traducteur s'est servi d'une edition d'Abelly de 1843; il prit le recit
de la canonisation dans Collet; il ajouta des extraits de differents ecrivains sur saint Vincent de Paul et enfin les notices biographiques sur
Abelly, Almeras et la duchesse d'Aiguillon. On peut rencontrer cet ouvrage d'occasion; I'edition est epuisde.
2o. Prediglen des heiligen Vincenz von Paul und seinen Milarbeilern
und unmitlelbaren Nachiolgern bei den Missionen auj dem Lande, von
Abbi Jeanmaire verofentlicht (Sermons de saint Vincent de Paul, de ses
collaborateurs et de ses successeurs immediats dans les missions & la
campagne, edit6 par l'abbe Jeanmaire. Traduit du frangais). 2 vol. in-8
de xvI-469 et 449 pages. Aix-la-Chapelle, i860. Chez Hensen.
- Le traducteur semble suivre la publication de i'abbe Jeanmaire et
donne au commencement les Circulaires de M M. Almeras et Bonnet,
ainsi qu'un abrege de la a Petite methode de pracher * recommande
par saint Vincent de Paul.
21. Nathfolge des heiligen Vincenz van Paul. Seine Grundsditeund seine
Beisfiele van P. A. Delaporte,Aus dem Franzosischenubersetst van Schroteler. Oberpfarrer in Viersen (Imitation de saint Vincent de Paul. Ses
maximes et ses exemples, par le PYre A. Delaporte, de la Soci6et de la
Misericorde. Traduit du francais par Schroteler, cure & Viersen). Chez
J. P. Bachem. Cologne, r86i. In-i2 de xlt-32o pages.
22. Vier Lebensbilder. Ein Papst, ein Bischhof, ein Priesler, ein Jesuit,
van Ida Grafin Hahn-Hahn (Quatre biographies : un pape, un ev:que,
un pretre, un jesuite, par la comtesse Ida Hahn-Hahn. Mayence, 1861).
Chez Kirchheim. In-x2 de xi-332 pages.
La comtesse Ida Hahn-Hahn, assez celhbre par sa conversion et par
ses ecrits, a reuni dans ce livre quatre esquisses, comme elle les appelle,
sur Grigoire VII, saint Charles Borromie, saint Vincent de Paul et
saint Francois Rhgis, publiees d'abord dans une feuille catholique populaire. La biographie de saint Vincent de Paul va de la page 196 a la
page 299.
23. Lebensregeln des heiligen Vincenz von Paul in Spriitchen fir jeden
Tag des Jahres nebsl einem kleinen Gebetbuche. Aus dem Franzmfischen
(R/gles de vie de saint Vincent de Paul en forme de maximes pour

chaque jour de l'annee, avec un petit recueil de prieres. Traduit du
francais). Chez Schoeningh. Paderborn, 1865. In-32 de 412 pages.

24. Geistliche Conferenzen fur die Tochter der christlichen Liebe gehalten
vom heiligex Vincenz von Paul, ihren Stifl ererer Band. Aus dem Franzosischen iibersetst. Mit Genehmigung der Obern. Graz, x855.
Geisllicke Conferenzen vom heiligen Vincenz von Paulund seinen NachJolgernt. Zweiler und driller Band. 4us dem Franzosischen. Graz, x857.

Ou:
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Conferences spirituelles de saint Vincent aux Filles de la Chariti.
T. I. Traduit du frangais. Graz, x855. Imprime par J. A. Kienreich.
In-4 de xix-682 pages.
Conferences spirituelles de saint Vincent de Paul et de ses successeurs.
T. II et Ill. Traduit du francais. Graz, 1857. 2 vol. in-4 de vi-56o et
552 pages.
25. Sammlung der Conferensen des heiligen Vincenz von Paul, mehrere
seiner Briefe und einige Conferenzen des Herrn Almeras, seines ersten Nachfolgers. Aus dem Franoisische ubersetist. Gras, z866 (Recucil des Conferences tie saint Vincent de Paul, avec plusieirs de ses lettres et quelques
conferences de M. Almeras, son premier successeur. Traduit du francais.
Edit6 par les PrCtres de la Mission. Imprime par Kienreich. Graz,
x866). In-4 de Iv-342 pages.
26. Allgemeine Regeln oder Constitutionen der Congregation der Mission.
Gras, 1866 (Regles communes ou Constitutions de la Congr6gation de
la Mission. Graz, x866). Imprim6 par Kienreich. In-i2 de 84 pages.
27. Einige ausgevakdhe Briefe des heiligen Vincens von Paul. Aus dtm
Fransosischen. Verlag des Missionspriester(Lettres choisies de saint Vincent de Paul. Traduites du frangais. Editees par les Pretres de la Mission). Graz, 1898. In-8 de 378 pages.
Les numeros 25 i 28 ne sont pas dans le commerce et furent 6dites
par les Pr&tres de la Mission de la Province d'Autriche.
28. Der heilige Vincens von Paul van Alban Stolz, Kalender fair Zeit
und Ewigkeit, 1875 (Saint Vincent de Paul, par Alban Stolz. Almanach
pour le temps et pour 1Pternit6. 1875). Stolz a 6crit toute une s&rie de
ces almanachs. Ils paraissaient d'abord in-4 avec le calendrier de l'annee,
puis ils avaient sans cesse de nouvelles &ditions in-8. Its se trouvent 6galement dans les - CEuvres completes de Stolz -. A la fin de I'almanach
sur saint Vincent de Paul, on lit l'observation, que I'almanach de 1874
avait it6 vendu
ooo000 exemplaires; cela montre combien ces 6crits
6taient repandus des leur premi;re apparition. Une edition (41) de 1898,
in-8, a 95 pages.
29. Leben des heiligen Vincenz von Paulvon Maynard. Mit Genehn. des
Ver assers aue dem Fransosischen iibersetst (Vie de saint Vincent de Paul,
par Maynard. Traduit du frangais avec l'autorisation de I'auteur). Chez
Pustet. Ratisbonne. In-8 de 483 pages.
3o. Tugenden und Lehren des heiligen Vincenz von Paul. Von Maynard,
Aus dem Franzisischen iibersetst von einem Priester des Congregation der
Missions (Vertus et doctrines de saint Vincent de Paul, par Maynard.
Traduit du francais par un Pretre de la Congregation de la Mission).
Chez Pustet. Ratisbonne, 1878. In-8 de 607 pages.
3r. Reformatormatorenbilder. Historische Vortrdge iiber katholische Reformatoren und Martin Luther von Dr Konstantin Germanus (Portraits de
reformateurs. Discours historiques sur les reformateurs catholiques et

Martin Luther, par le docteur Constantin Germanus). Chez Herder.
Fribourg-en-Brisgau, x883. In-8 de xi-327 pages.
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Le sixieme de ces discours est sur saint Vincent de Paul. Les autres
riformateurs catholiques sont Gregoire le Grand, Pierre Canisius,
Charles Borromee, puis, dans le septieme et le huitieme discours, a les

saints de la reformation catholique

Germanus

a est

, 154o.-64o. Le nom a Konstantin

un pseudonyme pour Grisar, S. J.

32. Der heilige Vincens van Paul in seinem Leben and Wirken von
P. Gabriel Meier, 0. S. B., in Maria Einsiedlen (Saint Vincent de Paul

dans sa vie et dans son influence, par Gabriel Meier, 0. S. B., a Maria
Einsiedlen). Chez Benziger, t898. In-8 de 206 pages.
II y a i la fin une po6sie de Clement Brentano sur saint Vincent de
Paul. La vie du saint 6crite par Meier se lit agreablement; l'image au
commencement est imparfaite.
33. Nachstenliebe des Knaben Vincens von Paul. Dramalische Kinderidylle in einem Aujsuge. Nach dem Franzosischendes P. V. Delaporte, S. /.
Mit Erlaubnis des Aulors van A. fox, C. M. (La charite envers le pro-

chain du jeune Vincent de Paul, idylle dramatique en un acte, d'apres
le francais du P. V. Delaporte. S. J., avec l'autorisation de l'auteur,
par A. Jox, C. M.). Munster en Westphalie. Chez Russel. In-8 de
32 pages.
34. Osanam oder das Senfkornlein des heiligen Vincens von Paul.
Fesispiel zur fuinzigjahrigen Grindungsfeier der Vincens Vereine van

Adolf von Berlichingen. S. 1. (Ozanan ou le Grain de senevC de saint
Vincent de Paul, publiC pour lecinquantenaire des Conferences de SaintVincent-de-Paul, par Adolf de Berlichingen, S. J.). Chez Nasse, Minster, 1883. In-8 de 92 et 4 pages.
35. Vincentius de Paulo. Dramalisches Gedicht in 2 Teilen von Henriette Heinse Berg. Metrische Vertaling van Dr J. J. Aghina (Vincent de

Paul, poime dramatique en deux parties, par Henriette Heinze Berg).
Cher Roothan. Amsterdam, x883. In-8 de 59 pages.
Ce n'est que le titre de cet oratorio. On y voit qu'il y a de C. A.
Heinze, compositeur de plusieurs oratorios, une ceuvre pour choeur, solo
et orchestre. Le texte est en allemand et en hollandais.
36. Liederkranz su Ehren des heiligen Vincenz van Paul. Von P. Piel,
k. Musikdirector und Seminaroberlehrer in Boppar a. Rhein. Herausgegeben von Joseph Berghold, Priester der Congregation der Mission (Recueil

de cantiques en Phonneur de saint Vincent de Paul, par P. Piel, directeur de musique et professeur i !'Ecole normale d'instituteurs de Boppard sur le Rhin. Editi par Jos. Berghold, Prdtre de la Congregation
de la Mission). Graz. 1894. In-i2 de 76 pages.
37. Orgelbuch sum Liederkrans su Ehren des heiligen Vincens vaon
Paul von Piet. Herausgegeben von Berghold (Accompagnement d'orgue

pour le Recueil de cantiques en 1'honneur de saint Vincent de Paul,
par Piel. Edit6 par Berghold, C. M.). Graz, x894. In-fol. de 38 pages.
C'est Paccompagnement pour les cantiques du numero priecdent. Piel
est trks considerb comme compositeur.
Le Gerant : C. SCHMEYBR.

Imprimerie de J. Dumoulin, a Paris

NOTA. - La feuille de Supplement jointe a ce numero est
la continuation des Anciennes Annales dont le commencement
6tait joint au precedent numiro.

EUROPE
FRANCE

BOSSUET ET VINCENT DE PAUL
Les relations de Bossuet et de saint Vincent de Paul sont bien connues. Elles nous paraissent heureusement resumees dans P'article suivant
(que nous reproluisons avec plaisir.

Bossuet et Vincent de Paul, deux gloires du grand
sikcle, deux g6nies qui l'ont fait plus rayonnant, plus
attirant, le g6nie de l'6loquence, le genie de la charit6.
Paris, le jeune Benigne Bossuet
A peine arriv6e
6tait devenu l'6leve pr6f6r6 de Nicolas Cornet; en lui
se reflitaient si bien les qualit6s intellectuelles et morales du grand maitre de Navarre que celui-ci l'eit
vivement d6sir6 pour successeur : le ciel le voulait sur
de plus hauts sommets.
Il marcha de succes en succes; il conquit ses grades
de bachelier, de licenci, de docteur, aux applaudissements de tous.
Le brillant laur6at de Sorbonne, selon les usages de
l'Universite de Paris, preta, le 15 mai 1652, le serment
traditionnel a Notre-Dame, au pied de l'autel de la
chapelle des Martyrs, en compagnie de son ami de
Ranc6. Au soir de sa vie, 6crit son secr6taire, l'abb6
Le Dieu, il rip6tait encore cet engagement avec 1'enthousiasme des premieres heures: ( J'irai, j'irai joyeux
aux saints autels, t6moins de la foi des docteurs et qui
entendirent si souvent les professions de nos ancktres.

SAINT

VINCENT DE

PAUL
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La, je redirai ce serment tris beau et tres saint par
lequel je d6vouerai ma tete a la mort pour Jesus-Christ,
et tout mon 6tre a la v6rit6. ,
II d6daigne par avance la vaine fumbe des honneurs qui trouble tant de cerveaux; il n'aspire qu'h
servir Dieu dans les rangs du clerg6.
Pour se preparer a son ordination sacerdotale, il
prend le chemin de Saint-Lazare. Regardons-le aux
genoux de M. Vincent 1' suppliant de se charger de la
direction de son ame.
Le nom de cet humble pr&tre est, de l'avis de
Mgr Freppel, un de ceux qui d6sesperent la louange.
Ii ne peut r6sonner ici (en Picardie), sans que le souvenir des merveilles accomplies h Folleville ne se r6veille
en la m6moire. C'est dans ce vieux chbteau des de
Gondi, dont l'une des tours se dresse encore sous nos
yeux, que le fondateur des Lazaristes et des Sceurs de
Charit6 inaugura le ministere d'6vang6lisation des campagnes; c'est lU qu'il eut l'idte et concut le plan de ces
ceuvres qui devaient refaire une France chr6tienne.
En Vincent de Paul s'incarnaient la simplicit6 et la
charit6. La rectitude de jugement et le bon sens s'affirmaient, dans ses moindres actes, a un degr6 tout a
fait sup6rieur. II avait une habilet6 de discernement,
un talent d'organisation qui triomphaient de toutes les
difficult6s. Devineriez-vous son secret? II s'6tait appliqu6 a n'etre plus rien, a ses propres yeux, ni devant le
monde, afin que Dieu fit tout en lui, qu'il n'agit plus
de son propre mouvement, mais toujours par l'inspiration et sous l'impulsion de l'Esprit-Saint.
Aux premiers jours de mars 1652, celui qui devait
devenir , l'aigle de Meaux , se placait modestement
sous la conduite de M. Vincent. ( On aime a se representer, dit M. Floquet, le bon et p6n6trant M. Vincent
ouvrant tout larges ses bras h ce sujet d'6lite, dont il
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ne cesse depuis dix ans de suivre les progres en vertu,
en pi6t6, en savoir. ,
Ce qui les attachera pour toujours l'un a I'autre, ce
sera la simplicit6; elle gagne Ic cceur de Bossuet, elle
incline celui de M. Vincent vers le jeune diacre, dont
Nicolas Cornet I'a entretenu souvent.
Vous vous imaginez peut-etre qu'il va confier cet
ordinand d'un tel merite au plus instruit et au plus
expert de ses religieux? Avec sa perspicacite habituelle, il choisit pour lui le plus modeste des eccl6siastiques de sa maison, M. Le Pr&tre, son directeur personnel. u A cet homme calme, silencieux et doux,
continue M. Floquet, il appartiendra d'initier au saint
ministare le plus vif, le plus brillant, le plus eloquent
ordinand que jamais on ait vu a Saint-Lazare. ,
Nous devons aussi penser que M. Vincent ne se d6chargera pas tout entier sur son fiddle collaborateur de
la mission qu'il avait accept6e; ses paroles, comme ses
exemples, eurent sur Bossuet une influence qui devait
toujours aller grandissante. En lui, le futur 6veque
avait vu et entendu l'homme de Dieu, l'incomparable
saint. Longtemps apres, dans sa lettre a Cl6ment XI,
au cours de l'enquete pour sa canonisation, il lui rendra cet impressionnant temoignage : o Nous l'avons
connu des notre jeunesse, et c'est dans ses pieux discours et ses conseils que nous avons puis6 les vrais et
purs principes de la pi6t6 chretienne et de la discipline
eccl6siastique; il nous est doux de nous en souvenir. ,
11 ajoutait de plus : i Quand Vincent parlait, on sentait bien que ce n'6tait pas I'homme, mais Dieu qui
parlait par sa bouche. ,
Bossuet apprit de lui le secret de parler A Dieu, et
beaucoup aussi celui de parler de Dieu. Mgr Freppel
6tablit clairement : que c'6tait A l' cole de cet ap6tre
des campagnes que le c616bre orateur s'&tait formr 4
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cette noble et male simplicit6 qui caracterise tous ses
discours.
La « petite maniere , de Vincent de Paul enthousiasmait Bossuet; elle 6tait la maniere du Sauveur,
celle qui avait converti le monde. Elle contribua puissamment L la r6forme de l'1loquence sacr6e, en la
d6gageant de ces vains ornements qui l'annulaient, en
la corrigeant des difauts qui la d6paraient, en lui rendant ce caractere surnaturel qui seul lui assure des
fruits. t Ce qu'il demandait, avant tout, c'6tait I'instruction familiere, l'explication claire et solide de
l'vangile, avec 1'enchainement des preuves qui captive l'esprit et le mouvement du coeur qui entraine les
conversions. »
Bossuet fut ordonn6 pretre, le 16 mars 1652, le samedi de la Passion. Sept annies se sont 6coul6es, Ie
jeune archidiacre de Metz est a Paris.
II1a pr&che en diverses chaires de la capitale, avec
1'6clat et le fruit que pressentait Vincent de Paul. Aussi
s'empresse-t-il de l'inviter a donner les instructions
pour la retraite de Saint-Lazare qui pr6pare aux ordinations de Paques. La reconnaissance ne permettait
pas a Bossuet de decliner cette mission; il s'en acquitta
avec tant de zele, avec tant de coeur que M. Vincent le
redemanda pour I'ordination de la Pentec6te de i660.
Il fut fiddle au rendez-vous et se surpassa lui-m&me,
surtout dans les conferences consacr6es a la louange
de I'abb6 Louis de Chandenier. Les ordinands furent
plus nombreux que jamais : l'abb6 de Fleury, l'historien de l'Iglise, nous l'atteste, il en faisait partie.
Cette retraite fut l'une des plus douces consolations
de Vincent de Paul; il attachait une souveraine importance a la pr6paration au sacerdoce!
Quel langage fallait-il tenir pour parler, selon les
Celui de I'humilite. ( Ne faisons pas
desirs du saint?
!
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les entendus... Tichons d'6difier ces messieurs par la
modestie. Ce n'est pas par la science qu'ils se gagnent,
ni par les belles choses qu'on leur dit; ils sont plus
savants que nous... , Il ne se lassait pas de recommander la simplicit6 : < Les v6rit6s sont bien reques sous
cet habit. ,
Bossuet r6pondait pleinement a ces intentions de
M. Vincent; il fut invit6 par M. Alm6ras, son successeur, A precher ces m6mes exercices en 1663 et 1666. 11
est meme tres probable que, dans l'intervalle, il se fit
entendre plus d'une fois a Saint-Lazare.
Les relations entre Bossuet et le Sup6rieur de SaintLazare se continueront. M. Vincent a fond6 les conf6rences du mardi; il n'y a pas dans Paris un eccl6siastique de m6rite qui n'y soit associe. Bossuet y est
agr6g6, depuis 1654; il 6crira au pape, un demi-siecle
aprss :
(( Elev6s au sacerdoce, nous ffmes associ6s A cette
compagnie de pieux eccl6siastiques qui s'assemblaient
chaque semaine pour traiter ensemble des choses de
Dieu. Vincent en fut l'auteur, il en 6tait l'ame. Quand
avides nous 6coutions sa parole, pas un qui n'y sentit
l'accomplissement du mot de 1'ap6tre : ( Si quelqu'un
a parle, que sa parole soit comme de Dieu. »
Bossuet n'avait pas oubli l'avertissement de l'apotre;
il en donna la preuve dans un pan6gyrique admirable
de saint Paul, prononc6, le 29 juin I657, pour l'inauguration de l'Hospice g6neral. Montrant aux auditeurs
ces cinq mille indigents, dont ils ont aujourd'hui entre
les mains ou la vie ou la mort, il leur crie : ( Ne voulez-vous pas vous joindre a tant d'imes saintes qui,
conduites par vos pasteurs, courent au soulagement de
ces mis6rables? , Et pour les y exciter, il oppose en un
saisissant contraste les faiblesses de Paul, ses infirmites, et les prodigieux triomphes de son apostolat. II
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sait trouver des accents d'une 6loquence irr6sistible;
on est sous le charme. II y a 1 les Lamoignon, les
Seguier, il y a 1. surtout Vincent de Paul qui remercie
Dieu de donner a la France cet orateur inspir6 et tout
anim6 de l'esprit surnaturel.
La mission de Metz allait resserrer encore les liens
qui unissaient Bossuet i M. Vincent et . sa congregation (1657). Le tres distingu6 archidiacre 6crit au
superieur de Saint-Lazare : - Assurez-vous que je n'oublierai rien pour coop6rer a une oeuvre si salutaire... Je
me sens fort incapable d'y rendre le service que je
voudrais bien; mais j'espere de la bont6 de Dieu que
1'exemple de tant de saints eccl6siastiques et les lecons
que j'ai autrefois apprises en la compagnie, me donneront la force pour agir avec de si bons ouvriers, et je
ne puis rien de moi-meme. n
Bossuet se mit at l'euvre et les obstacles s'aplanirent.
Mais voila les missionnaires surpris en chemin par de
terribles inondations, dont Paris, Rouen, Troyes,
Amiens, sans parler d'autres cites, souffrent affreusement. La ville de Metz, elle-m6me, n'est pas 6pargnee
et Bossuet mande a M. Vincent a qu'un d6luge les
environne de toutes parts -.
Heureusement, les Lazaristes purent arriver, le
4 mars i658, dans la ville qui les attendait. La mission
produisit d'admirables fruits de salut. Bossuet, laissant
aux religieux les 6glises les plus fr6quent6es, seconfina
a Saint-Jean-de-la-Citadelle. I1 y parla au monde des
soldats et des travailleurs; ses sermons et ses cat6chismes 6clairerent les ames, gagnerent les coeurs.
Les pieux envoy6s de Vincent s'6taient d6pens6s
6
sans compter : la moisson d6passait toutes les esp rances. Avant leur d6part, Bossuet voulut qu'une association de pr6tres fdt 6tablie chez les Messins al'image
6
de celle de Paris, succursale de la soci6t parisienne
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des mardis. Sa proposition fut accueillie avec empressement; il put 6crire a M. Vincent : - On nous fait
esperer que notre compagnie sera associee a celle de
Paris: nous oserions done nous promettre de vous avoir
pour superieur. ,
L'heure du depart sonne enfin, Bossuet ecrit a
M. Vincent une lettre qu'on ne relit pas sans une vive
emotion: U Je ne puis voir s'eloigner ces chers Missionnaires sans vous t6moigner le regret universel et la
merveilleuse edification qu'ils nous laissent... Rien de
plus apostolique, de plus exemplaire que cette mission... Ayez la bont6 de les remercier avec moi de
l'honneur qu'ils m'ont voulu faire de m'associer a leur
compagnie et . une partie de leur travail... Apres avoir
ete uni une fois a de si saints eccl6siastiques, je le
demeure 6ternellement en prenant veritablement leur
esprit et profitant de leurs bons exemples. ,
Bossuet restera attache pour toujours a saint Vincent
et a ses enfants. I1 les appellera a Meaux, pr&chera avec
eux; il y 6tablira aussi les Filles de la Charit6.
C'est un lazariste, H6bert, cure de Versailles, qui
entend la confession de Bossuet, dans sa maladie de
1703; c'est ce meme lazariste devenu 6veque d'Agen,
qui le voit encore a Paris sur son lit de mort, qui officie
pontificalement a Meaux, le jour de ses funerailles.
Ainsi, entre Bossuet et Vincent de Paul ou ses disciples, ce fut a la vie, a la mort. - DE TAGNY.
(Picardie,6 juin 1912.)

A TARBES
SOUVENIR DE SAINT VINCENT DE PAUL
C'est & Tarbes, aujourd'hui chef-lieu du d6partement des HautesPyrenees, ville de vingt-six mille habitants, que saint Vincent de Paul
reput les ordinations du sous-diaconat et du diaconat. Le journal le

Semeur de Tarbes (r5 avril

1912),

a publiC l'article suivant:

Le nom de saint Vincent de Paul, partout connu
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partout populaire, est l'objet de l'admiration des uns,
de l'affection des autres et de I'estime de tous. Ayant
nourri les pauvres, recueilli les vieillards, sauv6 les
enfants trouv6s, d6livre et rachete les captifs, fond4
des asiles, des h6pitaux, partout suscit6 des g6n6rosites, enfin pratique la charit6 sous toutes les formes,
saint Vincent de Paul symbolise cette vertu divine
dont il fut, il y a deux siecles, une merveilleuse incarnation.
Des oeuvres par lesquelles il s'est surv6cu, la plus
connue, la plus importante, celle des Filles de la Charite, est representee dans notre d6partement par quatre
communautes, h6ritieres authentiques de 1'esprit, autant que du nom, du saint Fondateur qu'elles font
b6nir.
Nous avons, d'autre part, a Tarbes, Bagneres,
Lourdes, une ceuvre qui, fond6e au dernier siecle,
s'est plac6e sous le patronage de saint Vincent de Paul,
pour marquer qu'elle veut s'inspirer de ses exemples.
J'ai nomm6 les Confirences de Saint-Vincent-de-Paul,
assez avantageusement connues parmi nous pour qu'il
me suffise de rappeler les formes diverses de leur apostolat par la charit: visite des pauvres a domicile, distribution de secours divers, patronages, r6gularisation
des families, bonnes lectures.
La Conference de Tarbes vient de prendre une heureuse initiative. Elle va faire c6l1brer dans l'6glise
cath6drale, dimanche prochain, 21 avril, une fete en
l'honneur de saint Vincent de Paul, et poser une plaque
comm6morative d'un fait important de la vie du saint,
son entree dans les ordres sacr6s, qui s'accomplit a
Tarbes et dans cette raeme 6glise.
Ne le 24 avril 1576, le mardi de Paques, au village
de Pouy, pres de Dax, dans les Landes, Vincent de
Paul, fils de modestes paysans, s'6tait d6cid6, apres
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huit ans d'6tudes au collbge des Cordeliers de Dax, a
entrer dans 1'6tat ecclesiastique. Quand vint pour lui
le moment de recevoir la tonsure, le siege de Dax etait
vacant, Gilles de Noailles, 6veque nomm6, n'en ayant
jamais pris possession parce qu'il 6tait engage dans la
carriere diplomatique. Heureusement, une ordination
devait ktre faite a cette 6poque dans 1'6glise de la
paroisse de Bidache, qui appartenait alors au diocese
de Dax. Vincent de Paul se fit admettre au nombre des
ordinands.
L'6vvque qui lui conf6ra la tonsure 6tait Mgr Salvat
d'Yharce, premier eveque de Tarbes. Originaire de
Labastide-Clairence, au diocese de Bayonne, ancien
membre de la collegiale de Bidache, abb6 des pr6montres d'Arthous, Mgr d'Yharce avait et6 nomm6 en 158o
eveque de Tarbes, sur la proposition du roi, auquel
Philibert, comte de Gramont, I'avait pr6sente. II avait
accept6 cet 6vech6 dans des conditions p6nibles, sinon
humiliantes, laissant un laique, le comte de Gramont,
percevoir les revenus et porter le titre de ( Monsieur de
Tarbes ,, et se contentant de droits modiques et d'une
pension de 8oo livres. Ce pr6lat eut a souffrir, d'autre
part, de divers conflits nes de la secularisation du chapitre, et surtout des guerres de religion, si violentes
dans notre r6gion que 1'6veque ne se crut pas en securite a Tarbes et demanda, en 1587, un asile dans l'abbaye de Saint-Savin.
Vincent de Paul, devenu apres sa premiere ordination 6tudiant en theologie a l'Universit4 de Toulouse,
6tait autorise, le io septembre I598, par 1'6veque de
son diocese d'origine, a « recevoir l'ordre sacr, du
sous-diaconat dans le temps canonique, de la main de
l'archeveque, de 1'eveque ou du pontife catholique que
vous aimerez le mieux, pourvu qu'il soit en grace et
en communion avec le Saint-Sitge ,.
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Pour des raisons que l'on ignore, peut-6tre en souvenir de 1'ordination de Bidache, Vincent de Paul
d6cida de recevoir les ordres majeurs de Mgr d'Yharce.
II vint a Tarbes pour se faire ordonner dans la'cath6drale.
Cette vieille 6glise romane, commencee au douzieme
siecle, 6tait alors bien differente de ce qu'elle est aujourd'hui. Formant une croix grecque, elle n'avait pas,
dans sa nef, toute l'etendue actuelle, la partie occidentale et notamment la facade qui la depare ayant &et
ajouttes plus tard. Vincent de Paul dut y p6n6trer par
la grande porte du nord du transept, qui n'avait pas
encore 6tC remplac6e par la porte actuelle. L'autel
devant lequel il s'agenouilla n'6tait pas l'autel d'aujourd'hui, mais un autre dont il ne reste pas trace, et
qui n'etait pas surmont6 du baldaquin. Les dalles sur
lesquelles il se prosterna ont aussi 6et remplac6es. Le
chceur oi se tenaient quatorze chanoines ne portait pas
la d6coration actuelle, notamment les deux statues
dor6es d'6evques, don d'un prblat du dix-huitieme
siecle.
Quatre fois la cathedrale avait 6te visit6e par. les
protestants. Bril6e en 1569 par le farouche Montgommery, ravag6e deux fois en 1570 par Montamat, elle
avait 6te saccag6e en 1574 par le capitaine Lysier, qui
avait force les chanoines assi6g6s et affam6s a se rendre.
Toujours exposee, en ces temps troubl6s, a de nouveaux coups de main, la cath6drale poss6dait une garnison qfui, jour et nuit, la gardait, et qui subsistera
jusqu'en i613.
Les r6parations s'6taient faites avec une lenteur qui
avait oblig6 le Parlement de Toulouse a intervenir par
la menace d'une sanction. Le manque de ressources et
les troubles du temps expliquent que les restaurations
n&cessaires n'aient pas 6t6 faites par le pridecesseur de
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Mgr d'Yharce. Celui-ci, de I'avis de M. Caddau, ne
semble pas avoir fait des travaux importants.
11 parait done probable que la cath6drale de Tarbes
pr6sentait encore, en 1598, dans son v6tement ext6rieur et dans sa d6coration int6rieure, un aspect de
pauvret6, quand le futur ap6tre de la pauvret6 et de la
charit6 y fut ordonn6 sous-diacre le 19 septembre, et
diacre trois mois apres, le 19 d6cembre, par Mgr
d'Yharce, lequel lui dl6ivra des lettres d'ordination
qui ont 6t6 conserv6es.
C'est le fait de cette double ordination que la Conference de Saint-Vincent-de-Paul de Tarbes a tenu A
comm6morer. M. I'archipr&tre de la cath6drale, puis
Mgr Schcepfer, 6v6que de Tarbes, ont approuv6 et
encourag6 son initiative. La direction centrale de
l'ceuvre a, d'autre part, voulu s'associer A sa pieuse
pens6e et s'int&resser a sa r6alisation. Le president
g6neral, M. Calon, a promis d'assister on de se faire
representer A la fete de dimanche, que pr6sidera
Mgr l'6v6que de Tarbes. Toutes les conferences de la
r6gion y sont invit6es.
La c6r6monie aura lieu
trois heures. M. Robert,
pr6tre de la Mission, superieur du Berceau-de-SaintVincent-de-Paul, prononcera le pan6gyrique du saint.
La plaque commemorative sera plac6e sur un pilastre
qui est en face de la chaire, au-dessus du banc d'oeuvre,
face a l'autel Saint-Roch. (Euvre du sculpteur Moulins,
elle est en marbre blanc d'Italie; les lettres sont gravies dans le style du dix-septieme siccle. Le motif,
une t&te d'ange, est 6galement du style. II a 6t6 copi6
sur les t6tes d'ange du lutrin de la cath6drale qui sont
de pur style Louis XIV.
Elle porte le texte suivant:
Saint Vincent de Paul a dit ordonni sous-diacre le
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19 septembre 1598 et diacre le 19 dicembre 1598 dans la
cathidralede Tarbes far Mgr d'Yharce, eivque du diocese.
Nous felicitons la Conf6rence de Saint-Vincent-dePaul d'avoir ainsi fixe le souvenir d'une page glorieuse
de ce livre qu'est notre cath6drale.
Rejouissons-nous d'avoir a revendiquer, pour notre
antique cath6drale, I'honneur d'avoir vu le prosternement symbolique et d'avoir entendu les solennelles
promesses d'un des plus grands saints de 1'Eglise, de
celui qu'on a appele le Thomas d'Aquin de la charite.
11 tient encore 6cole chez nous. Puisse-t-il r6unir
beaucoup de disciples. - J. RESTE.
Cette belle c6r6monie a 6t6 accomplie conform6ment
au programme qui en avait &te trace.

NOS PUBLICATIONS
I. -

MEMOIRES DE LA CONGREGATION DE LA MISSION.

- L'impression de la seconde edition de nos memoires
de la Chine, edition revue, corrigee et continuee,
s'achbve en ce moment. On trouvera ci-aprbs, aux Notes
bibliographiques,la Preface et la Table des matibres de
cette nouvelle 6dition.
Voici quel est 1'6tat de l'importante publication des
MEMOIRES de la Congr6gation de la Mission :
La Congrigation de la Mission en CHINE, par M. Gabriel Perboyre, 2'" dition, Paris, 1911. Trois vol. in-8.
La Contgrigation de la Mission t MADAGASCAR, par
M. Gabriel Perboyre. Paris, 1866. Un vol. in-8.
La Congrigationde la Mission en ALGERIE et &TUNIS,
par M. Gabriel Perboyre. Paris, 1864. Deux vol. in-8.
La Congregation de la Missiou en POLOGNE, par
M. Gabriel Perboyre. Paris, 1863. Un vol. in-8.
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La Congregazione della Mission in ITALIA dal 1640 al
1835, par M. Salvatore Stella. Parigi, 1884. Un vol.
in-8. - Continuazionedal 1835 al 1874, par M. Vincent
Tasso. Parigi e Torino, 1899. Un vol. in-8.
C'est, on le voit, d6ja une fort belle collection qui
se compl6tera peu a peu. - Nous avons actuellement
en manuscrits pr6ts a etre mis aux mains de l'imprimeur quand on le voud ra:
La Congrkgation de la Mission1 & FILE BOURBON et e
PILE DE FRANCE (depuis, ile de la R6union et ile Maurice), par M. Gabriel Perboyre. Le manuscrit contenait
quinze chapitres; malheureusement plusieurs sont perdus, comme il arrive facilement pour des manuscrits ().
La Congrigation de la Mission dans la COLOMBIE,
!'AMERIQUE CENTRALE et ~EQUATEUR, par M. Georges
Revellibre. Manuscrit. *
La Congrigaiion de la Mission dans la RtPUBLIQUE
ARGENTINE, le PARAGUAY et /URUGUAY, par M. Georges
Revellibre. Manuscrit.
II. -

NOTICES DES PRETRES, CLERCS ET FRERES DE LA

CONGREGATION DE LA MISSION. - Cette collection -omprend jusqu'ici deux s6ries: la premiere qui va du
temps de saint Vincent jusqu'i la fin du dix-huitibme
siecle; la seconde qui va du commencement du dixneuvieme siecle jusqu'g la fin (i8o1 i I9oo).
La premiere s6rie, depuis les origines de la Compagnie jusqu'a la R6volution francaise, a la fin du dixhuitieme siecle, comprend cinq volumes. Les tomes I,
II et III comprennent les notices des compagnons de
saint Vincent et vont jusqu'a la fin du gineralat de
(I) Dans le manuscrit les chapitres I, II, ili, et IV, puis leschapitres nl,
vii et ix manquent. Si les feuillets absents ne se retrouvent pas, plusieurs renseignements ne pourront &tre reconstitu6s; ce sera une perte
que, pour certains d6tails, il sera tres difficile de rdparer.
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M. Jolly (1697). -Le tome IV contient les notices des
g6neralats suivants jusqu'a M. Cayla. - Le tome V et
dernier de cette srrie contient les notices du g6n6ralat
de M. Cayla notamment pour la periode de la R6volution francaise; il va de 1788 a 18oo. I1 est compl6tý
par la liste du personnel de la Congr6gation publide
en fascicules supplementaires avec les derniers numeros des Annales et qui se termine avec le supplement
du present numero.
Comme A chaque g6n6ralat, en outre des notices, est
jointe la liste chronologique des 6tablissements avec
un r6sum= historique et la liste des sup6rieurs de
chaque maison, on a ainsi sous la main une source importante de renseignements.
La seconde s6rie de notices, qui doit partir du commencement du dix-neuvieme sicle, comprend actuellement cinq volumes. Le titre a &t6 modifi6; on a mis
Relations abrigees de la vie et de la mort des pritres,
clercs et frkres, etc. Nauvelle serie. C'est la continuation
de l'ouvrage pr6cedent (i).
III. -

LES ANNALES DE LA CONGREGATION DE LA MIS-

SION. - Cette publication suit sa marche normale.
En 19oo, nous avons publi6 une Table gindraledes Annales ou Ripertoire historique de la -Congrigationde la
Mission. Depuis lors, de nouveaux renseignements sont
venus en grand nombre prendre place dans cette revue : le plus souvent, ils sont de nature 6difiante et ont
pour but d'encourager le zle; fr6quemment aussi nous
(i) Le tome I*" de cette seconde serie est trbs rare parce qu'il fut imprim6
a i'epoque oil la Congregation, qui se reconstituait apres la Revolution,
avait encore peu d'etablissements: ce volume fut done tired
un petit
nombre d'exemplaires. II merite d'etre reimprime,etalors,en luidonnant
le format des autres volumes, il faudrait faire entrer dans ce tome I, qui
part de l'annie 1842, les notices des Missionnaires precedents: plusieurs
d'entre eux de x8oz i 1842 ont eu une vie edifiante et devoude dont le
Souvenir merite d'etre conserv-.
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avons fait une place aux souvenirs historiques
de la
Congregation de la Mission, car, quand on
se sent des
racines dans le passe, on travaille avec plus de
confiance
pour le pr6sent et en vue de l'avenir.
Les publications de ce genre ne sont utilisables
au
bout de quelque temps, que si l'on a une Table
des
mat6riaux qui ont &t6 entass6s au jour le jour.
Comme
les administrations civiles oil l'on doit rediger
et ofi
l'on r6dige des Tables dicennales,par exemple,
pourles
registres des naissances ou des d6ces, etc., nous
projetions de donner en 1910 une Table des dix
dernmires
ann6es des Annales; d'autres occupations nous
en ont
d6tourn6. Mais aujourd'hui, nous projetons
de faire
ce compl6ment aux Annales, soit en publiant
une Table
des dix ou douze ans qui viennent de s' 6 couler,
soit en
fondant ces renseignements avec ceux qui
pr6ecdent.
Si, a cette table, qui renseignerait sur les 6venements
generaux de la Congr6gation et sur chacune
des provinces, on ajoutait, a leur place respective,
les cartes
geographiques que nous avons fait dresser
selon les
circonstances et qui ont paru dans les Annales,
ainsi
que les meilleures vues de nos 6tablissements
ou les
portraits de personnages qui interessent
nos lecteurs
et que les Annales ont aussi deja publiCs, on
aurait, il
nous semble, dans ce petit volume, en meme
temps
qu'un tableau historique des travaux accomplis,
un
petit ATLAS et une sorte d'ALBUM de la
Congr6gation
qui pourraient etre agr6ables et qui auraient
leur utilit e .
A. MILON.
CEUVRES DE JEUNES FILLES
Les ceuvres cr~6es en France en faveur des
jeunes
filles se divisent en deux categories : I
les ceuvres
d'enseignement religieux et de piete; 2'
les oeuvres
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professionnelles et 6 conomiques. De chacune de ces
categories nous donnons, suivant les circonstances,
quelques exemples. Nous mentionnerons aujourd'hui
l'organisation d'enseignement religieux i Paris, et une
oeuvre de syndicat de jeunes filles a Lille. On verra la
part qu'y prennent les Filles de la Charite.
PARIS
LE CONCOURS D'INSTRUCTION RELIGIEUSE
ENTRE LES ECOLES CHRETIENNES DU DIOCESE DE PARIS

Chaque annie un concours organis6 par l'archevech6
de Paris a lieu entre les 6elves des &coles chritiennes
du diocese qui veulent y prendre part, garcons et filles.
Les jeunes filles des maisons tenues i Paris par les
Filles de la Charit6 y sont pour un nombre tres honorable.
Prealablement au concours, il faut s'6tre presente
pour le certificat d'instruction religieuse qui a trois degr6s. Au total, en 1912, se sont pr6sentes pour ce certificat 2 209 candidats pour les garcons dont I 535 ont
6t6 admis, et 2 525 candidates pour les filles dont
I 619 ont et6 admises.
Le concours est ensuite ouvert pour ceux qui, ayant
obtenu le certificat, veulent concourir; en 1912, il y eut
618 concurrents. Ce sont les jeunes filles qui ttaient
les plus nombreuses, et c'est d'elles que nous avons
en vue de parler sp6cialement ici.
Les concurrentes 6taient r6parties en trois s6ries gradu6es auxquelles on n'arrive qu'apres avoir concouru
avec succes dans la s6rie prec6dente : i section 61mentaire; 20 section superieure; 3° section d'honneur.
Nous transcrivons ici le programme auquel les concurrentes de la section d'honneur eurent a repondre
par 6crit. Ce sont, il est vrai, des jeunes filles de
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seize, de dix-huit, quelquefois de vingt ans; en y
prenant garde, on se rendra compte cependant qu'il
n'6tait pas sans merite de donner des reponses exacteset
suffisantes aquelques-unes des questions qu'on va lire:
SECTION D'HON•EUR : Lettre. -

I. Qui sont ceux qui sont hors de

I'tglise?
2. Quelles sont les marques de la veritable kglise ?
3. Qu'est-ce que 'Extrtme-Onction ?
4. Quels etffets produit en nous la Sainte Communion ?
Explication. - Un Juif, frapp6 par les propheties de I'Ancien Testament, veut devenir chr6tien, mais, il se demande s'il doit se faire catholique, ou protestant, ou schismatiqueorthodoxe. II vous prie de I'eclairer.
Servez-vous pour le convaincre non seulement de l'Evangile, mais aussi
de l'Ancien Testament.
Histoire Sainle. - z. Quelles sont, dans I'Ancien Testament, les propheties relatives k la Mere du Sauveur ?
2. Quelles sont les diverses paroles adressies par Notre-Seigneur &
Marie et rapportees par I~vangile? Comment la Sainte Vierge les at-elles icoutieset accueillies, toujours d'apris lEvangile?
Histoire de l'glise. - i. Trouve-t-on dans la primitive Eglise tout ce
qui existe dans I'Eglise catholique du vingtieme siicle, comme hierarchie,
doctrine, culte? Y a-t-il eu changement on diveloppement dans le
dogme?
a. Un chef d'Etat peut-il nommer k une fonction ecclesiastique? Peutil designer celui qu'il desire en voir charg6? Pourquoi? Pratique de
1'glise a ce sujet.
Ltturgie. - Dire tout ce qui doit se trouver sur l'autel pendant la
messe. Dire aussi les ornements que doit porter le celebrant, d'oh vient
leur nom, et pourquoi la couleur de certains d'entre eux varie suivant
les jours.

Tel 6tait le programme. Un bon nombre de jeunes
filles donnerent des reponses suffisantes et tres justes;
quelques-unes r6pondirent d'une maniere remarquable.
Quelques semaines apres, le 3o juin-19 i2, la distri-

bution des prix de ce concours eut lieu dans une c6r6monie solennelle presidee, 1'6glise cath6drale NotreDame de Paris, par Son Eminence le cardinal archev6que de Paris.
L'eccl6siastique, directeur de l'enseignement religieux, lut son rapport sur le concours. On proclama
ensuite le palmarks ou liste des prix. Et ce que nous
tenons a constater c'est ceci, que le premier prix de ce

-

4 83

concours pour tout le diocese de Paris fut obtent
ex aequo par deux jeunes filles, Miles Eugenie Bourgeois et Henriette Caron, toutes deux 6elves de la
maison Eugene-Napol6on dirig4e par les Filles de la
Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul. Ii y avait cinq prix:
les trois autres furent obtenus par des jeunes filles
des maisons de Saint-Pierre de Montrouge, de la
maison encore d'Eugene-Napoleon et de la maison de
Saint-S6verin. - On voit la tres honorable part obtenue
par les jeunes filles des 6tablissements de Filles de la
Charit6, et comment on forme pour l'avenir des femmes
fortement instruites de la religion et capables d'exercer
une heureuse influence. (Voir la Semaine religieuse de
Paris, 6 juillet 1912.)

LILLE
LE SYNDICAT DE JEUNES FILLES DE LA RUE DE LA BARRE

Nous avons mentionn6 d6ja le syndicat des jeunes
filles dont le centre est a la maison des Filles de la
Charit6, rue de la Barre, a Lille.
Dans une r6union generale du mois de juillet 1912,
de tres int6ressants comptes rendus ont 6t6 lus sur
l'ceuvre au point de vue administratif, financier, sur les
services rendus, sur les cours de diverse nature, professionnelssurtout, qui ont 6t6 faits au cours de l'ann6e
6coulee. Ces rapports ont 6t6 r6dig6s par Miles Delaunay, A. Dernoncourt, Meynart, Aline Roussel, Vion,
et par le z616 aum6nier M. l'abb6 Dassonville. La superieure des Filles de la Charit6 de la maison de la
Srue de la Barre a bien voulu nous les communiquer.
Dans ces divers rapports, on lit de tres int6ressantes
constatations; des voeux sont formes aussi et des indications sont donn6es pour le progres croissant de
l'oeuvre. Nous ne pouvons transcrire ici ces rapports,
mais nous mentionnerons au moins quelques-unes des
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reflexions sur l'importance du syndicat lui-meme.
Dans le rapport du comit6 d'initiative, apres avoir
constate combien les jeunes ouvrieres ou employ6es
ont besoin d'etre aid6es et secourues en face des difficult 6 s : ( chomage, remerciement inattendu du patron,
maladie plus ou moins cofteuse n, on indiquait les
avantages du syndicat.
- Et le remide a apporter a tous ces maux c'est:
SI Le groupement professionnel, le Syndicat, cette
famille qui nous tend les bras au moment oi l'on se
sent d6sempare.
" 20 Les bienfaits que l'on reqoit de cette grande famille sont : le perfectionnement professionnel grace
aux cours syndicaux; la formation intellectuelle, sociale, morale dans les r6unionssyndicales, oh chacune
vient s'instruire et profiter de l'exp6rience des autres. n
Tous ces avantages en effet, sont 6vidents. Ils s'ajoutent a l'avantage gen6ral que le monde reconnait. En
face des prix derisoires que trop souvent les employeurs
payent aux ouvrieres, surtout a celles qui travaillent a
domicile, il n'y a que 1'entente professionnelle qui
puisse devenir un remede et procurer le relevement
de ces salaires absolument insuffisants a r6mun6rer le
travail et a donner le moyen de vivre honorablement.
La volont6 et l'energie personnelle ne peuvent arriver
a un r6sultat : il faut, pour aboutir, la force de l'union
professionnelle et non seulement le syndicat mais
l'union des syndicats (i).
(x) Le mouvement syndical se generalise. D'apris les documents du
ministere du Travail i Paris, voicilenombre des syndicatscre6s en France
durant le mois d'avril et de mai 1912 :
Avril x192 : Patrons, 33 syndicats, comprenant i 840 membres.
-

Ouvriers, 21

-

-

1 858

-

29

-

-

738

-

-

-

1875

-

Mai 1912 : Patrons,
-

Ouvriers, 3i

Syndicat mixte, i.
Unions patronales, c'est-k-dire union de syndicats de patrons, 3.
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C'est ce qu'ont compris et viennent de pratiquer les
syndicats de jeunes filles de la rue de 1'Abbaye a Paris,
dont nous avons parfois parl6 ici. Is viennent de
s'unir, pour exercer une action plus efficace, au Syndicat du commerce et de 'industrie6tabli pr6cedemment
rue des Petits-Carreaux et maintenant au 14 bis du
boulevard Poissonniere. Les syndicats de jeunes filles
de la rue de 1'Abbaye sont ceux auxquels se sont si
justement interessees, on le salt, les Filles de la Charit de Paris,

ALLEMAGNE
Lettre de M. J. SCHREIBER, pritre de la Mission,
i M. A. FIAT, Suptrieur gindral.
Cologne-Nippes, 19 novembre 1911.

Comme j'ai commenc6 . vous parler des oeuvres des
Filles de la Charit6, laissez-moi vous presenter un petit
rapport annuel.
Le s6minaire des soeurs nous fournit entre trente et
quarante soeurs par an,ce qui est beaucoup relativement
au pass6, mais ce qui est loin d'etre suffisant. La maison centrale compte en plus une cinquantaine de soeurs
a habit A cause des diffbrentes oeuvres qui s'y pratiquent; h6pital pour les deux sexes d'environ deux
cents lits; deuxfcoles gardiennes auxquelles s'ajoutera
bient6t une troisieme, un ouvroir externe, une belle association d'enfants de Marie, d'environ trois cents personnes, et enfin, la visite des malades et des pauvres
a domicile a laquelle sont appliqu6es quatre soeurs.
Toute la province se compose en ce moment de cinquante-cinq maisons, y compris celle de Kosperich que
Rous venons d'ouvrir. Comme j'ai dfi m'y rendre pour
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assister a cette c6remonie qui, dans les campagnes, se
fait avec grande solennit6, j'ai interrompu ce r6cit que
maintenant je vais continuer et, s'il plait i Dieu, finir.
12 dicembre. - Trois nouvelles maisons sont venues
augmenter le nombre des 6tablissements de la province,
toutes les trois dans le diocese de Treves, oi ii y a
maintenant neuf r6sidences de Filles de Saint-Vincent
et oui par leur moyen les Missionnaires aussi ont fait
leur entr6e pour donner des missions et des retraites.
La premiere de ces nouvelles maisons est celle de
Heimerskeim, grand village avec plusieurs filiales sur
les bords de 1'Ahr, riviere celebre par la culture
d'excellent vin et par un lieu de bains tres fr6quente
nommn Neuenahr. Dans cette nouvelle station de Heimersheim, qui a 6t6 ouverte le I' avril, pour cette fois,
par exception, sans aucune solennit6 A cause de raisons
particulieres, on s'occupe de la visite des malades i
domicile, d'une 6cole gardienne et d'un ouvroir
externe. Mais par suite de quelques circonstances, on
n'a pas encore pu commencer les deux dernieres oeuvres.
La personne charg6e de l'ceuvre avait demand6 aupres
du gouvernement la permission, seulement pour la visite des malades; c'6tait afin d'obtenir plus facilement
I'autorisation de s'4tablir. Mais quand ensuite on a voulu
commencer l'asile, on a forc6 les soeurs a cong6dier les
enfants jusqu'i ce que l'autorisation pour cette oeuvre
filt obtenue, ce qui n'a pas encore eu lieu. En attendant,
la premiere oeuvre marche tres bien, et il est a remarquer
que les gens, qui, d'abord, voyaient venir les sceurs
avec quelque preoccupation, sont maintenant tres satisfaits.
La deuxieme maison est celle de Gebhardskainpres
de Betzdorf, station importante de la ligne CologneGiessen et Cassel. Ce gros village, 6galement entour6
d'un bon nombre de filiales, est situe dans les mon-
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tagnes du Westerwald; il contient un grand nombre
de protestants, poss6dant un temple desservi par un
ministre. Cependant les catholiques sont en tres
grande majorite et pleins de bons sentiments. Les
oeuvres de Gebhardshain sont les mnmes qu'i Heimersheim, seulement on peut les commencer sans d6lai
parce qu'on avait demand6 au gouvernement la permission pour toutes.
Le dimanche. done dans 1'octave de l'Assomption de
la tres sainte Vierge l'installation solennelle a eu lieu,
et afin de pouvoir y prendre part, je m'y suis rendu
dbs la veille avec la visitatrice et nous n'avons pas
regrett6 ce voyage malgr6 quelque aventure d6sagr6able pendant le trajet. La maison orn6e et pavoisie
pour la circonstance appartient en propre a la communaut6 des soeurs, en partie par don de la paroisse,
en partie par achat que la communaute a fait. A dix
heures, grand'messe solennelle avec sermon de M. le
cur6, suivie du Te Deum. Apres cela la procession se
forma. Toute la paroisse 6tait sur pied, hommes,
femmes et enfants. On s'acheminait vers la nouvelle
maison en r6citant le chapelet. Un chceur d'hommes
ex6cutait des chants en musique et les enfants de
chceur portant la croix et des drapeaux pr6c6daient les
soeurs; le clerg6 cl6turait le cortege. Arriv6 a la maison, j'ai fait une allocution aux fiddles pour leur
pr6senter les nouvelles paroissiennes, pour leur expliquer le but qu'elles se proposaient et les recommander
h leur bonne volont6. Puis eut lieu la b6n6diction liturgique par M. le cur6. D'apres des nouvelles reques
depuis, toutes les ceuvres ont commenc6 avec plein
succes et la population se montre tres sympathique.
Je passe A la derniere fondation, celle de Korprich
qui date du 29 novembre. C'est egalement dans le diocese de Treves sur la frontiire de la Prusse, vers le
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grand-duch6 de Luxembourg. Comme ce sont les
memes oeuvres qu'a la fondation pr6cidente, je me
borne a dire que la reception des soeurs a 6t6 egalement
tres chaleureuse et solennelle; les oeuvres sont d6jý en
pleine activit 6 . A Korperich les soeurs ne sont pas propri6taires, mais elles administrent I'oeuvre d'une manitre absolument ind6pendante sous le patronage de
1'6veque de Treves qui est tres devou6 aux Filles de
Saint-Vincent. Sous ce rapport, vous apprendrez avec
plaisir que, pendant notre voyage, ayant a nous arreter
a Treves pendant plusieurs heures vers midi, nous
avons df diner au palais 6piscopal: votre serviteur avec
Sa Grandeur et son secretaire, et les soeurs dans une
chambre h part oh les sceurs franciscaines qui ont le
soin du mat6riel au s6minaire dioc6sain aussi bien
qu'au palais episcopal, leur avaient prepar le diner.
Pour 1'ann6e prochaine, il y a d6ja trois on quatre
fondations qui se pr6parent. Puisse le bon Dieu nous
conserver la paix et la tranquillit6 afin que l'ennemi
de tout bien ne puisse pas entraver le bien qui se pr&pare.
Veuillez agreer, etc.
J. SCHREIBER.

ESPAGNE

NOTES HISTORIQUES
SUR LA CONGREGATION DE LA MISSION EN ESPAGNE
(Suite.)

Nous avons raconte la fondation des 6tablissements
d'Espagne au dix-huitieme siccle. Il n'y a plus pour
cette p6riode qu'a constater l'acceptation qui avait 6et

-

489 -

faite en 1797 d'un 6tablissement . Cadix. On lit en
effet dans la circulaire du "r janvier 1798 6crite par
M. Cayla, Superieur g6n6ral, que ( 1'6tablissement de
Cadix a it6 accept6 et que nos confreres ne tarderont
pas a en prendre possession. Jusqu'ici, ajoute-t-il,
notre Institut etait peu connu dans cette partie de
l'Espagne qui avoisine la capitale. On commence a l'y
go6ter et il y a des esp6rances fond6es que la Congregation s'6tendra dans le royaume, si la Providence y
multiplie les sujets en y conservant 1'esprit de r6gularit6
qui y regne actuellement. n -

Circulaire,t. II, p. 267.

Quand nous serons ala revolution d'Espagne de 1834,
nous reprendrons l'ensemble des 6v6nements g6neraux
concernant la Congregation de la Mission dans ce
pays. Nous allons continuer le recit des fondations
d'6tablissements jusqu'a cette r6volution.
BADAJOZ (Estramadure), 1802.
(Annales, edit. espagnole, 1911, p. 348. Traduct.)

Renseignements gineraux. - La ville de Badajoz est
la capitale de la province et du diocese qui portent son
nom. Sa population est de 3oooo habitants. Sitube
dans la r6gion sud-ouest de 1'Espagne qui porta le
nom d'Estramadure, cette ville se trouve au confluent
des fleuves Rivilla et Guardiana.
Badajoz, selon l'historien Mariana, fut fondee par les
Romains qui l'appelkrent Pax Augusta; de 1i, son nom
latin actuel Pacensis. Les Arabes changerent ce nom.
Des chroniques plus r6centes lui donnent celui de Betalyos qu'on prononca plus tard Badajoz, parait-il.
Origine de cette maison. - Un premier projet d'6tablir les Pr8tres de la Mission a Badajoz a la fin du
dix-huitieme siecle n'aboutit pas.
Au commencement du dix-huitieme siecle, Mgr Ma-
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thieu Delgado y Moreno fut 6lu 6veque de Badajoz;
c'est lui qui, en vuc zurtout de la formation de son
clerg6, appela les fils de saint Vincent de Paul dans
sa ville 6piscopale. II en sollicita du roi Charles IV
I'autorisation et l'obtint.
Le visiteuriui envoya trois Missionnaires fort recommandables : M. Joseph Murillo, alors sup6rieur de la
maison de Barbastro; M. Joseph-Xavier Laballa et
M. Francois Comprodon, alors sup6rieur de Guisona.
Avec ces trois pretres vinrent deux freres coadjuteurs:
Jacques Urbistondo et Pierre Coll. Ils arriverent tous
ensemble a Madrid le 3 d6cembre 1802 et ils se rendirent aupres de Mgr 1'6veque de Badajoz qui s'y
trouvait alors. Le 15 d6cembre, ils partirent avec le
prdlat et ils arriverent a Badajoz le 24 du meme mois.
Les Missionnaires demeurerent pendant quelques
jours au palais 6piscopal; ils s'installkrent ensuite
au seminaire San-Aton, qui fut ainsi leur premiere
demeure. Is y resterent cinq ans et passerent a la
Maison des ordinands, comme nous le dirons plus
loin.
Install6s au s6minaire, les Missionnaires se trouverent
en face de plusieurs difficultes, soit par l'opposition
qu'ils constaterent, soit par l'insuffisance du local pour
1'organisation des oeuvres. Au bout de quelques mois,
le visiteur, M. Sobies, se d6cida A aller a Badajoz oii
il arriva au mois d'avril 18o3, accompagn6 de M. Pierre
Vallhonesta, sup6rieur de la maison de Reus. M. Sobies
eut avec l'6veque plusieurs entretiens qui n'aboutirent
a rien, et il d6cida que les Missionnaires retourneraient
chacun a la maison d'oi ils 6taient venus. L'6veque, en
face de cette decision, promit qu'on rem6dierait a la
situation; M. Sobies, de son c6te, consentit a ce que les
Missionnaires restassent, MM. Vallhonesta comme
recteur, et M. Labalza comme vice-recteur; le frere Coil
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demeura avec eux. Les 6preuves et les souffrances ne
leur firent pas d6faut, jusqu'au moment oh, apres avoir
tenu courageusement dans cette position, ils passerent
a leur nouvelle maison.
Construction el inauguration de la Maison des Ordinands. Cet dtablissement est cidti i perpituitd a la Congrigation(1807). - Mgr 1'6vque et les Missionnaires
ne perdaient point de vue I'affaire de la fondation. Plusieurs projets furent ridiges qui ne donnaient pas
satisfaction aux deux parties; enfin Mgr l'ev&que, qui
avait d6ja les moyens materiels pour l'ex6cution, proposa un projet qui fut agre6 de tous. Ce fut de construire une Maison des ordinands. Les travaux furent
commenc6s en i8o5, et en deux annees a peu pres
l'idifice fut termine. II 6tait assez grand et suffisant
pour les oeuvres qu'on avait en vue. Les Missionnaires
y entrerent le 19 octobre 1807 : ils 6taient completement s6par6s du college San-Aton.
Suppression (i835) et restauration(1858) de cette maison. - Les d6crets rendus par les Cortes le 5 et le
9 mars 1836, et la loi g6nerate du 31 juillet 1837 supprimerent tous les ordres et congregations religieuses
en Espagne, sans excepter la Congregation de la Mission. D1jA, a cause des troubles et des attentats sacrileges commis en Espagne pendant les annees 1834 et
i835, la maison de Badajoz avait kt6 fermee, probablement au mois de novembre 1835, car au livre ou registre
des messes de cette maison, au mois de novembre, on
ne parle que de M. Barragan, ce qui fait supposer que
tous les autres confreres 6taient d6ja partis.
6
Bien que la Maison des ordinands fut supprim e h
Badajoz, il semble que les Missionnaires n'abandonnerent pas completement cette ville ou le diocese; en
effet, dans le livre que nous avons cit6 plus haut, on mentionne comme ayant dit la.messe a l'intention de cette
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maison de 1836 a 185o, MM. Mata et Barragan quisont
constamment nommes dans le registre des messes. Ce
livre a 6t6 tout a fait interrompu depuis 1851 jusqu'A
I858. M. Mata qui fut le dernier sup6rieur de cette
maison mourut i l'h6pital de Cadix le 6 decembre 1850.
La Congregation de la Mission ayant 6t6 retablie en
Espagne, en vertu du concordat conclu avec le SaintSiege en I85i, plusieurs 6veques d6sireux de procurer
le bien des ames, voulurent fonder des maisons de
Missionnaires ou r6tablir celles qui y existaient auparavant. Un des premiers qui mit ce projet en execution
fut Mgr Manuel Garcia Gil, 6vEque de Badajoz, qui, en
1858, s'adressa a M. Masnou (Jean), visiteur de la province d'Espagne, lui demandant tres instamment de
faire revenir les enfants de saint Vincent de Paul pour
prendre la direction de la Maison des ordinands. M. le
Visiteur acc6da avec plaisir au d6sir du pr6lat, et la
Congregation de la Mission se chargea de nouveau de
la maison de BaJajoz, le 25 novembre 1858, ayant
pour sup6rieur M. Joachim Serrato; il avait avec lui
M. Pierre Guiu et les freres coadjuteurs Lucien Tasa,
Pierre Ferrer, Mathias Ortega et Thomas Esteville.
Satisfait des bons services que les Pretres de la
Mission rendaient dans son diocese, Mgr Manuel
Garcia Gil leur donna de nouvelles preuves d'affection
et de confiance; le 8 octobre 1859, Sa Grandeur fit un
contrat avec le visiteur, lequel s'obligeait a lui envoyer
un pr&tre comme directeur des ordinands etprofesseur
de thoologie morale et de la liturgie sacree, et un
autre pour expliquer la philosophie morale et la rh6torique, et pour aider a confesser les s6minaristes; de
son c6te, Mgr l'6veque s'obligeait A leur faire donner
par le s6minaire 6oo ducats.
Mgr Garcia Gil, ayant 6t6 promu an siege m6tropolitain de Saragosse, eut pour successeur a 1'6vech6 de

-

493 -

Badajoz Mgr Jacques Moreno. Ce digne pr6lat, d6sirant donner une plus grande importance a la Maison
des ordinands en la constituant aussi en maison de
mission, eut recours au gouvernement de S. M. la
reine Isabelle II, demandant l'autorisation de fonder
a Badajoz une maison de Missionnaires, et aussi de
faire inscrire au budget eccl6siastique de ce diocese
la dotation suffisante. Le gouvernement de Sa Majest6
accorda son autorisation et le ministre de Grace et
Justice, M. Fernandez Negre, adressa a Monseigneur
1'ordre royal h cet effet.
La Maison des ordinands et de mission 6tant ainsi
approuv6e et consolid6e h Badajoz, Mgr Moreno fit un

contrat avec le visiteur de la province d'Espagne, par
lequel celui-ci s'obligeait a charger deux Missionnaires
de cette maison de la direction spirituelle et morale
des 61,ves du s6minaire conciliaire, et Monseigneur
s'obligeait a donner 8 ooo r6aux annuels, comme r6tribution de leurs travaux. En effet, le 1" janvier 1802,
deux Missionnaires furent charges de cette direction,
se consacrant avec zele a la formation de ces jeunes gens
qui plus tard deviendraient aussi les dispensateurs des
mystires de Dieu.
Comme nous venons de le dire, la maison de Badajoz
ayant &t6 ainsi restaur6e, et ayant recu un personnel
de six pretres, a qui le gouvernement devait donner un
traitement sur le Tr6sor, on jugea n6cessaire de renouveler aussi les obligations ktablies lors de la fondation,
les constatant de nouveau et y apportant les modifications convenables. A cet effet, Mgr Pantaleon Monserrat y Navarro, 6evque de Badajoz et M. Melchior
Iguts, pretre de la Congr6gation de la Mission, d616gue
par le visiteur d'Espagne, alors M. Raymond Sanz,
conclurent une convention additionnelle.
La maison se ferine (1868), puis se rouvre une seconde
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Les Missionnaires ne jouirent de la paix

que pendant peu d'annies. Le 18 septembre 1868, la
r6volution triompha a Cadix, et le 29 du. meme mois a
Madrid : c'6tait juste trente-cinq ans aprbs l'avenement
d'Isabelle II au tr6ne. Isabelle quitta Saint-S6bastien
oi elle 6tait et se r6fugia a Pau en France. Les juntes
r6volutionnaires proclamirent aussit6t sa d6ch6ance,
le suffrage universel, la libert6 des cultes, la libert6 de
la presse, etc.
Le 3 octobre, le general Serrano forma un gouvernement provisoire qui, le 12 du mCme mois, supprima
les J6suites; le 19, ordonna la dissolution des Conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul; le 22, supprima les
ordres religieux et d6nonqa le concordat pour ce qui
concernait les s6minaires (i).

En ces tristes jours, la maison de Badajoz, comme
les autres 6tablissements des Missionnaires en Espagne,
fut fermee. Les six Missionnaires et les quatre freres
coadjuteurs qui la composaient se disperserent.
Des Cortes constituantesappelrent au tr6ne Am6d6e,
duc d'Aoste, qui abdiqua apres moins de trois ans de
regne (d6cembre 187o-f6vrier 1873). La r6publique fut
alors 6tablie; elle dura pen. Le fils ain6 d'Isabelle,

Alphonse XII, fut proclam6 par un pronunciamiento
le 3o d6cembre 1874 et reconnu roi en 1875.
La paix religieuse reparut alors. Pour la seconde
fois, se rouvrit la Maison des ordinands : les Missionnaires y furent rappel6s. par I'6veque de Badajoz,

Mgr Ramirez. Ils s'y sont occupis surtout de ce qui
concerne l'6ducation du clerg6. Depuis la fondation de
la maison, on avait fait dans cette maison les cours de
theologie morale et pastorale et de lizurgie; mais
depuis 1903, il n'en est plus ainsi; l'6veque de Badajoz,
(z) Compendia de historia edesiastica por Fxancisco de Asis Aguilar.
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Mgr Torrijos, ayant confih

la direction du s6minaire

aux Josefinos ou Ouvriers des vocations eccl6siastiques.
N6anmoins, les Pr&tres de la Mission continuent les
memes ceuvres: ils confessent et donnent les exercices
spirituels aux s6minaristes; ils les pr6parent aux ordinations. De plus, chaque jour un Missionnaire va faire
au s6minaire alternativement une ciasse de th6ologie
pastorale et une classe de liturgie auxquelles assistent
les 6elves des quatre annies de th6ologie. De plus,
deux autres Missionnaires vont faire au s6minaire un
cours d'humanit6 et un cours de philosophie. Ils donnent aussi des missions dans le diocese de Badajoz.
Telle est l'histoire et telles sont les ceuvres de la
maison de Badajoz.
SUPERIEURS DE LA MAISON DE BADAJOZ

Nous donnons ici la liste des sup6rieurs; nous ajouterons sur plusieurs d'entre eux quelques renseignements biographiques.
MM. VALLHONESTA (Pedro) . ......
ZABALZA (Jos6 Janvier) .......
CODINA (Buenaventura). .....
RoCA (Juan) ............

. .
..
.

8o3
x8io
1826
1826

1828

GROS (Miguel) . . . . . . . . ...
MATA (Thomas) . . . . . . . ...

.

834-x835

Suppression
.
. ..
SERRATO (Joaquin). .....
ORRIOLS (Manuel) . . . . . . ...
..
VALDIVIELSO (Aquilino) . .....
..
ARNAIZ (Nicolas). . . . . . ...

Suppression
.. . . .

1858

I861
1862
866-I868

....

1875

SERRA (Antonio) . . . . . . . ...

1878

RI (Jose) ......
CASARRAMONA

(Jose) . .......

..

. ..
PEREZ ANTON (Miguel). ....
- .
. .. . . .
MIRALDA (Juan) .

1882

1894
1900
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Voici quelques renseignements biographiques sur plusieurs de ces
Missionnaires:
M. Pierre VALLHONESTA naquit 1e22 juin 1783

& Horta,de

la province

et de 1'tevche deBarcelone. It entra dansla Congregation de la Mission
a 'iage de vingt et un ans, Ie r6 avril 1759.Le 18 mars 1763, il arriva a
Barbastro oh ii enseigna avec succes la theoiogie morale; ii y demeura
jusqu'au 27 mars 1775. 11 fut nommr alors supirieur de Guisona, oil il
exerca cette charge jusqu'k la fin de I'annee 1785, epoque k laquelle on
1'envoya & Barcelone pour les Missions. En 18oo, il fut nomm6 superieur de la maison de Reus; de la, en x8o3, il passa i la maison de
Badajoz dont ii fut le premier superteur. On peut bien dire que sa patience, son humilite, sa prudence vainquirent les difficultes qui s'eleverent contre cette fondation. Enfin, rempli de m6rites et de vertus, il rendit
son ame a Dieu le 31 juillet x8io, ayant soixante-douze ans d'&ge et cinquante-deux de vocation. Son enterrement eut lieu en la chapelle de
Notre-Dame des Douleurs, dans les cloitres de la cathedrale; le chapitre et une foule nombreuse s'y pressaient attires par la renommee de
saintet6 et par lPedification donn6e par ce digne Misssonnaire.
M. Joseph-Xavier ZABALzA naquit k Ciriza, diocese de Pampelune,
en 1736. Ayant renonc6 a une cure assez considerable, it entra dans la
Congr6gation de la Mission i Barcelone en 1797. II fut envoyd i Barbastro le 19 mai 18oo; il y resta jusqu'au 18 novembre 8oz2 et vint alors
k la nouvelle maison de Badajoz dont il fut une des pierres fondamentales. M. Zabalza y fut nomme Superieur a la mort de M. Vallhonesta.
I1 continua dans cet office et dans la charge de professeur de morale
jusqu'k son ddcks survenu le 26 f6vrier 1826.
M. Ronaventure CoDINA fut superieur i Badajoz en 1826. On parlera
de lui dans la Notice sur la maison de Madrid.
M. Jean Roca fut superieur de Badajoz en 1826. Nous avons parld
precedemment de M. Roca dans les Annales, quand il fut question de
la maison de Majorque.
M. Michel GRos etait originaire de Puebla de Castro, province de
Huesca et diocese de Barbastro; ii naquit le I3 septembre 1779. II entra
dans la Congregation le 29 octobre 1804. Apris son s6minaire et une
partie de ses 6tudes, il fut envoy de Barcelone i Barbastro pour etudier la morale. De Barbastro il alla k Guisona le 29 juillet 181o, et i
y requt les saints ordres. Au bout de trois ans it retourna k Barbastro.
En 1814 il fut envoye a Badajoz oh il demeura vingt ans. A la fin de
I'annie 1828, quand M Roca fut envoyd i Madrid, M. Gros fut nommi
superieur de cette maison de Badajoz, charge qu'il exerca jusqu'au
zo septembre 1834, epoque i laquelle, a cause des affaires politiques, it
recut l'ordre de M. Manuel Latre, alors capitaine gendral, de partir
pour Valence, oh ii demeura quelques mois. II partit ensuite k l'etranger
et retourna dans sa patrie en 1837 pour aider M. Roca dans la direction
des Filles de la Charit6. En 1843, nous le trouvons I Sanguesa avec
M. Sanz; 1• ils commencerent la traduction des Conferences de saint Vincent de Paul aux Filles de la Charitd; M. Sanz dictait et ,M. Gros 6crivait; ils terminnrent cet ouvrage a Madrid. Enfin, le zo mars 1844, it
rendit son ame i Dieu, Ag6 de soixante-cinq ans, et ayant quarante ais
de vocation.
Dbs ses plus jeunes ann6es, M. Gros se distingua par son talent et
encore plus par son application au travail. II &taittris ordonn6, mie
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thodique et d'une constance invincible pour finir ce qu'il entreprenait.
M. Thomas MATA uaquit a Barbastro le6 mars 1793; ii entra dans la
Congregation le ao aofit 1816, et ii vint de Reus a Badajoz le 21 novembre i83r. En 1834, lorsque M. Gros fut exild de Badajoz, ainsi que
nous l'avons dit, M. Mata resta charge de la conduite de cette maison,
ayant la douleur de la voir fermee vers la fin de x835. II mourut i
Cadix en x85o.
M. Joachim SERRATO naquit a Guardia, province de Huesca, au diocese de Barbastro, e 18 avril 181x. II fut requ dans notre Congregation
le 18 juillet 1828. Lorsque la maison de Badajoz fut restauree en i858,
M. Serrato fut nomm6 Superieur. charge qu'il exera jusqu'au 24 septembre 186o. II recut alors du visiteur, M. Masnou, l'ordre de partir
pour Madrid, oi ii fut employe a differents offices; il exerca entre autres
celui d'assistant du visiteur, M. Sanz. En 1866, il fut nommi Superieur
de la maison d'Arenas de San Pedro, dans la paroisse d'Avila; cette
maison ayant 6td
fermee a cause de la revolution de 1868, M. Serrato
partit pour la ville de Haro, oh il fut loge a I'h6pital. II y mourut le
ax aofit 187o, ige de cinquante-huit ans et apres quarante-deux ans de
vocation. II y a encore des personnes qui ont connu M. Serrato; elles
disent qu'il 6tait un missionnaire humble, simple, laborieux.
M. Manuel ORUkOLS fut superieur de Badajoz en i86x. Dejk, dans nos
Annales, nous avons publie quelques notes sur la vie et les vertus de
M. Orriols.
M. Aquilin VALDIVIELSO naquit a Rabe de las Calzadas, province et
diocese de Burgos, le 2 janvier 1826. Eleve chretiennement par ses parents et par ses maitres et voyant que Dieu 'appelait a 'etat ecclesiastique, il fit toutes ses 6tudes au seminaire de Burgos et requt la pretrise
en 1851. II etait cure de las Quintanillas, et age de vingt-neuf ans, quand
ii entra dans la Congregation le 9 novembre 1855. Aprbs avoir enseign6
pendant quelque temps la philosophic et la theologie morale a la
maison de Madrid, ii vint pour la premiere fois a la maison de Badajoz
en 1859; la il enseigna au seminaire la philosophie morale. En 186o, il
fut envoy6 en Afrique i cause de la guerre, comme directeur des Filles
de laCharite employ6eshl'assistance et au soin des soldats. Cette guerre
heureusement terminee, M. Valdivielso retourna a Madrid, et en 1862 il
fut envoye comme premier superieur de la maison d'Arenas de San
Pedro dans la province d'Avila; ii y resta pen de temps, car, dans la
m4me annie, il vint une seconde fois a Badajoz comme Superieur. En
x866, M. Mailer ayant eit nomm6 visiteur, il fit venir M. Valdivielso
a Madrid pour y exercer les charges d'assistant et de procureur. A cette
epoque 6clata la rdvolution de 1868, qui l'obligea a partir d'Espagne, et
a s'en aller avec les s6minaristes, les etudiants et plusieurs autres pretres,
au Berceau.de saint Vincent prbs Dax. Il y demeurajusqu'en 1870; alors,
accjmpagn6 de quelques pretres et des etudiants, il partit pour les Philippines, oht ii arriva le jour de la Toussairt. Le 12 decembre 1871, il fut
nomme visiteur de cette province comme il est ind.qu6 dans la patente
que j'ai lue. Peu de temps apres, M. Salmeron le remplava dans cet
office et, en 1874, nomme d6put6; ii assista ala 23- assemblee tenue La
Paris dans laquelle M. Bor6 fut elu superieur g6neral. M. Valdivielso
se disposait a retourner aux Philippines, mais M. Mailer, alors visiteur
de la province, prevoyant la possibilitd de restaurer les maisons de la
Congrdgation, apris l'avinement du roi Alphonse XII, retint M. Val-
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divielso i Madrid, pour y exercer de nouveau les offices d'assistant et
de procureur de la province. II demeura dans cet office pendant trentecinq ans, depuis 1876 jusqu'i 191g; il le quitta alors i cause de sa
vieillesse et ses infirmites. II est mort i Madrid pieusement, le 3 fevrier
1912.
M. Nicolas ARNAIz, frere du visiteur actue!, naquit a Zumel, pro.
vince de Burgos, le 24 decembre 1837. Ses parents eurent grand soin que
Nicolas, comme leurs autres enfants, fiat elev6 dans]lajcrainte de Dieu.
Apres sa premiere communion, il partit pour Lodoso, 6tudia pendant
trois ans le latin et passe ensuite an seminaire de Burgos, ohi ii suivit
pendant trois ans aussi les cours de philosophie. II avait dix-huit ans
quand il apprit qu'un de ses camarades de son pays 6tait entr6 au seminaire de la Congregation de la Mission; ii prit la resolution de
I'imitcr, ce qu'il fit le 9 novembre x855. 11 regut la pretrise en 1861 i
1'age de vingt-cinq ans. En 1862, ses Superieurs le chargerent du cours
de thiologie dogmatique. En x863, ii precha des missions a larchidiocese de Tolide, et fut remarqu6 par son beau talent de parole. En 1864,
il vint a la maison de Badajoz oii il s'appliqua aussi avec beaucoup de
zele aux missions et k la formation du clerg6. En 1866, il fut nomm6
superieur de la maison de Badajoz. Mgr 1'eveque de Badajoz le nomma
recteur du seminaire conciliaire, charge delicate dont ii s'acquitta au
contentement general. II lui fit aussi l'honneur de Famener comme
th6ologien consulteur au concile du Vatican, oh ii se montra tres satisfait de ses services. Peu de tempsapres son retour de Rome, M. Arnaiz
fut envoye par M. le Visiteur a Burgos, comme directeur du college.
En 1871, il prechait une retraite k Albacete, lorsqu'il fut atteint dans
cette ville d'une grave maladie. Apres une dizaine de jours, it succomba
le 24 fevrier 1871,k 1'ige de trente-trois ans seulement. 11 a et P'un des
plus distingues des Pretres de la Mission en Espagne an dix-neuviime
siecle.

POLOGNE
Extraits de quelques lettres de Filles de la Charite
PROVINCE DE VARSOVIE
LUBLIN
Lublin; Ouvroir, d6cembre r9ax.

Nous avons eu un grand travail pour donner des
6trennes et servir le diner traditionnel en Pologne la
veille de Noel, oh l'on ne mange qu'une fois le jour.
Nous avons servi le repas

a 770 personnes : 200 enfants
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d'asile, 140 de l'ouvroir, 138 de 1'6cole, 60 garcons
apprentis, 5o garcons de la maison, puis 85 vieilles
femmes et incurables, 26 sous-maitresses, filles d'asile
et employes de la maison; enfin 26 domestiques et
60 pauvres passants A l'asile de nuit. Tout le monde a
et6 copieusement servi. Nous n'etions que quatre soeurs
pour servir tout le monde; ce sont les Enfants de
Marie externes qui nous ont pr&te leur concours et
elles &taientadmirables de devouement.
Apris la nouvelle annee, les propri6taires agronomes
des environs commencent des cours d'agriculture pour
les petits proprietaires et fermiers; nous les h6bergeons pendant un mois. Ces Messieurs nous payent leur
pension. Pendant le diner, les pretres leur font des
instructions religieuses ou bien quelques bonnes lectures et au moment du depart, ils se confessent tous
et font leur communion. C'est une Mission qui a un
double profit. En fevrier, la meme chose se fait pour les
femmes et les filles de ces bons paysans. On leur fait
des cours menagers adaptes a leurs besoins et on leur
donne l'enseignement religieux pendant leur repas.
C'est un grand bienfait pour notre pauvre peuple, si
affam6 de la parole de Dieu.
Soeur MILEWSKA.

PROVINCE DE CULM
BISKUPITZ
Biskupitz, decembre 191.

L'ann6e 1911 a ete pour la sceur Gierich marqu6e par
toutes les felicitations qu'elle a dfi recevoir a l'occasion
de sa cinquantaine. L'impcratrice meme (d'Allemagne,
Prusse) 1'a honoree de ses souhaits et lui a envoye une
Imitation de Notre-Seigneur avec sa signature. Mais
le bon Dieu 1'eprouve, car elle souffre des yeux.
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BYSLAWECK
Byslaweck, decembre 191.

En aoft dernier, nous avons eu un grand orage et la
foudre est tomb6e sur le clocher de notre 6glise. On
vint nous dire qu'il brfilait. Nos garqons sont alles
voir, mais il n'y avait plus de feu; la boiserie seulement
6tait en morceaux, les fleurs artificielles endommag6es
un peu par la fum6e. La foudre a passe4 c6t6 de deux
de nos soeurs, une a la chapelle et l'autre la chambre
de communaut6, rien ne leur est arriv6 :mais nous
avons trouv6 ensuite vingt petits trous dans les murs
par o, la foudre a df passer.
Comme nous 6tions assurees, on nous a donn6
450 marks (530 francs) d'assurance pour r6parer les
dommages dans le clocher.
Nous aimons a penser que c'est le SacrC-Coeur de
Jesus a qui l'6glise est d6di6e, qui nous a gard6es. Ce
meme jour, il y eu dans les environs six incendies caus6s par la foudre.
Sceur TRAWINSKA.
KOSTEN
Kosten, decembre 1911.

Le besoin d'un nouvel h6pital 6tait urgent, Mgr Likowski a choisi parmi les pr6tres les plus d6vou6s a
la Communaut6 un tr6sorier, le chargeant de nous
fournir le n6cessaire pour cette construction. Ce bon
cure s'acquitte parfaitement de sa mission. Les travaux
seront bient6t terminds et le nouvel h6pital sera sous
le vocable de saint Antoine de Padoue.
Soeur PRUSZAK.
POSEN
Posen, Hospice d'Incurables Saint-Lazare,
decembre 1911.

Nous voilU transf6r6es dans notre nouvelle maison
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au faubourg. Nos pauvres infirmes sont bien install6s,
mais le Divin Enfant n'a qu'une toute petite creche.
Quelle foule de pasteurs l'entouraient pendant les
fetes : des aveugles, des boiteux, des sourds, toute
espece d'6clop6s! Ah! qu'ils ont 6t6 heureux d'assister a la premiere messe!
Mgr Likowski est tres heureux de notre installation.
II est plusieurs fois venu nous voir. La derniere fois,
il nous a apport6 un ciboire et a promis qu'une fois
les fetes de son jubilI terminees, il viendrait nous dire
la messe...
Soeur WALICK.

DU BRESIL
THOMAS COELHO
Thomas Coelho (Brdsil), decembre 1911.

Je suis vraiment la plus heureuse des sceurs missionnaires, et je ne saurais assez exprimer a Dieu ma reconnaissance d'avoir 6t6 envoy6e dans ce pays, oit au
milieu des montagnes et des forets, on se sent bien
pres du ciel. Mes deux compagnes sont dans les
memes sentiments.
Nous avons cinquante enfants en classe. Ces enfants
ne sont pas habitudes a l'6tude; mais nos d6lices sont
de leur donner des leqons de cat6chisme qu'elles 6coutent avec une avidit6 admirable.
Les bonnes gens viennent aux soeurs avec confiance,
afin de les consulter pour leurs malades.
Les Pretres de la Mission sont tres bons pour cette
petite colonie et pourvoient a tous les besoins spirituels des sceurs. Elles remercient le bon Dieu de la
grace qu'il leur a faite en les envoyant dans cette
mission.
Sceur EDLER.
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MATHEUS
S. Matheus, decembre g191.

Les soeurs travaillent de bon coeur, guid6es par
l'excellent directeur M. Chilaszek, pretre de la Mission.
Elles vont faire leur retraite pendant les vacances.
M. Kandora de Rio Claro va la leur precher; elles ne
se sentent done plus si isol6es et ont plus de courage
pour se d6vouer a leur chore jeunesse.
Sceur SZANDRACH.
ABRANCHES
Abranches, d6cembre xg9.

Notre &cole marche tres bien. Nous avons eu pros de
ioo enfants, bien que l'enseignement ne soit pas obligatoire. II y a bien les 6coles du gouvernement, mais
elles ne comptent habituellement que quinze a vingt
enfants; ce sont, helas! des ecoles sans Dieu.
On nous demande de recevoir quelques enfants internes, parce qu'il y en a qui demeurent tres loin, mais
il faudrait construire. M. le Sup6rieur nous a promis
de s'en occuper.
Nous avons aussi des vocations pour la Communaut6;
mais, en g6n6ral, ici, les families ne sont pas riches;
il serait impossible de payer le voyage en Europe, et
meme, souvent, la pension du s6minaire a Rio de Janeiro. Enfin, nous verrons.
Sceur OLSZTYNSKA.

ASIE
CHINE
STATISTIQUE GENERALE
SUR LES MISSIONS CATHOLIQUES DE CHINE EN 1910

Prec6demment, nous avons publi6 une statistique
generale du personnel et des missions de Chine. Nous
l'avions emprunt6e
1l'Annuaire pontifical et surtout
aux Notes statistiques publi6es par l'imprimerie catholique de Zi-Ka-wei, a Chang-hai. Cette statistique se
rapportait a 1'ann6e 1907. - Voy. Annales, t. LXXIV,
p. 271.
La meme imprimerie vient de donner une nouvelle
statistique se rapportant a l'ann6e 190o. C'est celle que
nous allons mettre en grande partie sous les yeux de
nos lecteurs.
Jeter un coup d'ceil g6neral sur le mouvement d'ensemble sert a s'orienter et a donner a chaque 6elment
sa juste proportion. C'est pourquoi nous publions de
temps i autre quelque r6sum6 g6ndral.
Dans les comparaisons qui s'instituent A cette occa-

sion, il importe d'ailleurs de se souvenir que les situations sont diverses : a c6t6 d'un vicariat apostolique
d6ja ancien est parfois mentionn6 un vicariat qui ne
vient que de commencer : rien que cela suffit a expliquer des diff6rences de chiffres sur plusieurs points.
D'autres fois, les memes expressions ne d6signent pas
partout exactement les memes choses, par exemple s'il
s'agit de classer les edifces religieux en eglises, cha-
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pelles ou oratoires, ou encore s'il s'agit de classer les
diverses sortes d'6coles.
Malgr6 cela, le r6sultat g6ndral donne une vue suffisamment exacte de l'ensemble des oeuvres.
I. -

CHRETIENS PAR RIGIONS ET PAR MISSIONS.

Premi&re region.
Congregations.

Missions.

Chritiens.

Tch&-li (N.) ...
. ......
.
(Cent.) . . . . . . . ....
(E.)...........
...
(W.).............
(S. E.) ...........
Ho-nan (N.)............
.
Mandchourie (S.) .........
(N.). .........
.

Lazaristes ....

95433

Jesuites . . . . .
4M.E. Milan. . .
M.E. Paris . . .

72531
9337
585oo
74338
7779
24755

Mongolie (E.) . . . . . . .

M.E. Scheut. .

-

(Cent.) ...
.
(W.) ............

. . . .

22493

.....

21047
27960
15io6
429279

Deuxiime region.
Ili (Sin-kiang) (miss.). . . . . .

.

M.E. Scheut ....

Kan-sou (N.) . . . . . .

-

(S.) (P.A.).

. . .

Chen-si (N.) . . . . . .
.
....
(S.) .
Chan-si (N.)
. . . . . .
(S.). ......
Chan-tong (N.) . . . . .
(E.) .....
(S.). . . . . .
-

. . .
.
. . . . .
. .. .

Franciscains ....
M.E. Rome .
Franciscains .
...

3oo
3o83
1484
28 86

r3o74
21145

18029

.M. E. Steyl .....

286i5
9111
girl
58914
x8x941

Troisieme rigion.
Ho-nan (W.) (P.A.)...
(S.) . .....
Houpe (E.) . . . . .
(N.W.) ....
(S.W.) .....
Hou-nan (N.) . . . .
(S.). . ....
-

. . . . .
. . . ..
. . . . . .
.
.

. . .
. . . .
Kiang-si (N.) . . . . . . . . .

-

(E.) ......

-

(S.).

.
.
.

M.E. Parme .....
M.E. Milan. . . . . .
Franciscains .....

Augustiniens ....
Franciscains .....
Lazaristes ......

21091

ix3oi

......

Tch6-kiang (E.)

3243
16828
28636
20006
13378
3779
8257
z5063

. . . .

(W.) .....
Kiang-nan: Kiang-sou et N gan-hoei.

19422

Jesuites. .

. . . ..

1o318
193498
364820

-
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Quatrieme region.

Koei-tcheou
Se-tch'oan (N.)
(E.)
(S.).
Yun-nan .........
Thibet. . . . .

i

...

M.E. Paris ..

28409
45000
40587
3o618

. ....
.
. . . . . .
. ......

12234

. . . . . .

2417

659265
Cinqui&me rigion.

Fou-tcheou . . . . .
Amoy (sans Formose)
Hong-kong . . . . .
Koang-tong (P.A.).
Koang-si (P.A.).
.
Diocese de Macao .

.

. . .

Dominicains.

S. 48821

M.E. Milan .
M.E. Paris..

S. 6ao5
. 59684

4621
. . . . .
. . . . .

4449

(?) 3oooo
163780
Resume.

Diocese. . ........
................
Vicariats apostoliques . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prefectures apostoliques. . ................
Mission . . . . . ...
.. .. .. .. .. . . ...
..

.

Total des chritiens. . . . . . . . .
II.

Tche-li .
Kiang-sou

Thibet.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

-
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NOMBRE DES CHRBTIENS PAR PROVINCES.

. . . . .
. . . . .

Se-tchoan et
Koang-tong.
Chan-tong. .
Hou-p. . .
Mongolie .
Fou-kien . .
Kiang-si. . .
Chen-si .
.
Chan-si . .

III.

-

I

40
4

310o39
154418
xx8622

o105889
96640
62020

61o86
53442
47455
41260
39174

Ngan-hoei . . .
Tche-kiang. . .
Koei-tcheou . .
Ho-nan. . . . .
Cheng-king. . .
Ki-rin et Amour
Yun-nan ..
..
Hou-nan .
.
Kan-sou . . . .
Koang-si ....
Sin-kiang .

.
.
.
.
.
.

39080
29740
28409
27850
24755
22493
12234

12036

.

7594
4449

30o

NOMBRE DE CHRiTIENS PAR CONGREGATIONS.

Lazaristes. . .

3x2996

M.E. Paris .
J6suites .
.
Franciscains.
M.E. Scheut.
M.E. Steyl. .

27o646
267836
175363

68980
58914

Dominicains.
M.E. Milan.
Macao. . . . .
M.E. Rome.
Augustiniens.
M.E. Parme .

53442
40812
3oooo
r3o74
3779

3243

IV.
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CLERGE PAR CONGREGATIONS.

Pretres
tveques.

M.E. de Paris . .
Lazaristes . . . .
Franciscains . ......
Jesuites . . . . . .
M.E. de Scheut .
Dominicains . .......
M.E. de Milan. .
M.E. de Steyl .....

.
.
. . . .
. .
.... ..
. . . .
. . . .
.. .

Augustiniens . . . . ...
M.E. de Rome

.

. . ....

Cisterciens . . . . .

.

M.E. de Parme . .
Macao..........

.. .
. .

VICARIAT

3.
9
9
2
4
2
3

Pritres

europ6ens. chipois.

Total.

411
192
19o
-86
163
57
48
61

x88
137
12
97
39
28
25
12

612
338
321
285
206
87
76
74

26

2

29

z13

5

19

12
1
?

APOSTOLIQUE DU TCHE-LI

?

MARITIME

Par bref du Souverain Pontife dat6 du 27 avril 1912,
et conform6ment au d6sir qu'en a exprim6 Mgr Jarlin,
le vicariat apostolique de P6kin ou Tch6-li septentrional vient de donner naissance a un nouveau vicariat.
L'admirable multiplication du nombre des chr6tiens
avait amen6 a d6tacher de PMkin, il y a quelques annies,
le district de Pao-ting-fou, pour en faire un vicariat
a part sous le nom de Tch6-li central; le nombre des
fideles n'ayant cess6 de s'accroitre, c'est aujourd'hui
le district de Tien-tsin que l'on juge apte a 6tre s6par6
Sson tour de P6kin et a 6tre 6rig6 en vicariat sp6cial.
En 1903, ce district avait environ 3ooo chr6tiens; en
juin 1911, il en avait 31 ooo, et on y pr6parait plus de
2 ooo catechumenes au bapteme. II prend le nom de
(" Tch6-li maritime ,.
M. Paul Dumond, lazariste, de la maison de P6kin,
est nomm6 par bref du 27 avril 1912 6 v&que de Curubita et vicaire apostolique du nouveau vicariat, avec
residence ' Tien-tsin,
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L'Acho de Chine a publiC la note suivante dat6e de
Tien-tsin, 27 juin 1912 :
Le sacre de Mgr Dumond aura lieu dimanche prochain a
Pikin, N la cath6drale du Pei-Tang. Le pr6lat consdcrateur
sera Mgr Jarlin, 6dvque de Pekin, assistd de Mgr Fabregues,

dveque de Pao-ting-fou, et de Mgr Geurts,
ping-fou.

6evque de Yong-

Mgr Dumont fera son entree solennelle a Tien-tsin dans les
premiers jours de la semaini prochaine et prendra de suite
possession de son 6glise cathddrale, a la cite. Ddji les dispo-

sitions necessaires out

6td prises tant dans 1'gglise que pour

I'amdnagement de P'dvechd. Une partie des ileves du grand
seminaire de Pikin arriveront incessamment et formeront
le noyau du nouveau s6minaire de Tien-tsin.

*

S

Nous donnerons plus loin aux renseignements et
documents le bref du 27 avril 1912 par lequel est rig6
le vicariat du Tche-li maritime et par lequel il est
confiU a la Congr6gation de la Mission.

LE SACRE

DE

MGR DUMOND,

VICAIRE

APOSTOLIOUE

DE TIEN-TSIN
Ce sacre a eu lieu k Pekin le 3o juin. Les Missions catholiques
(3o aoit 1912) en publient le recit suivant:

Lettre de M. COTTA, lazariste
Habemus Pontificem! Tel est le cri de joie dont
prktres et n6ophytes se saluaient a Tien-tsin, il y a
quelques mois, a la nouvelle que Mgr Paul Dumond
6tait nomm6 premier 6veque de cette ville, dont le district venait d'&tre 6rig6 en vicariat apostolique sous le
nom de Tcbh-li maritime.
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Le Tche-li maritime est de beaucoup le moins 6tendu
des vicariats de Chine, minima in principibus Juda;
mais il compte pros de trente-cinq mille fideles.
La cathedrale et 1'6v&chi etant trop exigus pour que
le sacre eft lieu a Tien-tsin, c'est a P6kin que les nombreux missionnaires et chr6tiens d6sireux d'y assister
se rendirent, qui en chemin de fer, qui en char ou A
bicyclette. La veille du 3o juin, jour fix6, le Petang
ressemblait a une ruche en pleine miell6e: cinq eveques,
soixante-cinq pretres, des freres maristes, des freres
coadjuteurs, des seminaristes et une foule de n6ophytes difficile A 6valuer, tous savourant la joie de
se trouver r6unis pour une pareille f&te.
*

a*

La c6r6monie fut impressionnante. De cordiales
agapes r6unirent ensuite plus de cent convives.: Par
une d6licate attention, M. de Margerie, ministre de
France, avait remis son voyage en Europe, pour nous
honorer de sa pr6sence. Le drapeau tricolore 6tait en
bonne place avec celui du Saint-Siege, celui de la jeune
r6publique chinoise (le gracieux ( pentachrome (i) ")
et des 6tendards, des bannieres A profusion.
Tout cela disait la vitalit6 de 1'~glise et ses pacifiques victoires.
Le local, les personnages et les decors 6voquaient
d'autres souvenirs, qui semblent si lointains, d6jA!
Douze ans nous en s6parent et que de chemin parcouru depuis! Les missionnaires relevant les eglises
de leurs ruines, oubliant le pass6 pour aller A de nou(i) Aux - cinq couIeurs n, rouge, jaune, bleu, blanc et noir, represen.
tant les cinq races de la population.
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velles conquetes; les survivants des hecatombes de
l'ann6e terrible - 1900, la guerre des Boxeurs - fraternisant avec les fils des bourreaux! N'est-ce pas
l'6re de paix qui commence, celle dont parle Isaie :
Habitabitlupuscum agno? Et, ences derniers bouleversements, 1'6glise devenue le refuge des paiens euxm6mes, et ouvrant ses portes, au moment du danger, a
des mandarins, a d'anciens ministres! Partout oiu les
riches magasins et les pr6toires ont 6t6 la proie du
pillage et de l'incendie, les 6glises catholiques ont 6et
respect6es : odor ignis non erit in te.
L'explication de ce fait n'est-elle pas la, k deux pas
de nous! Dans le faubourg ouest de P6king, a Chala,
s'616ve une 6glise dont Mgr Jarlin a pu dire justement :
c Dans cent ans, c'est 1l que nos chr6tiens viendront
chercher leurs titres de noblesse. ,
A l'int6rieur, des plaques de marbre portent grav6s
des milliers de noms glorieux. Ceux qui les ennoblirent
sont n6tres. L'histoire de leurs luttes et de leur
triomphe - quand elle sera 6crite - fera 1'admiration
et la consolation de tous ceux qu'int6resse la Propagation de la foi. Cette admirable 6pop6e, oh l'h6roisme
est de toutes les pages, touchera-t-elle certains dilettanti qui ne reconnaissent aux chr6tiens de ce pays
qu'un christianisme a fleur de peau?
Des souvenirs plus anciens nous rendent doublement
chore l'eglise de Cha-la. A son ombre, les ve6trans de
1'apostolat dormaient leur dernier sommeil... la rage
des ennemis a bris6 leurs steles en 19oo etajet6 au vent
les cendres des ven6rables j6suites Ricci, Schall, Verbiest, etc., se flattant de faire l'oubli autour de leur
nom
Nec tumulum vestrum quisquam cognoscere posset ;

mais des mains pieuses ont recueilli, apres la tourmente,
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de qui subsistait de ces restes vinre6s, les ont joints
aux d6pouilles des r6centes victimes, et tous reposent
sous un mausolee dont la vue est un enseignement et
un reconfort. Les stiles, reconstituees, sont encastr6es
dans la maconnerie de 1'Fglise et rappellent la continuit6 d'une mission f&conde en vicissitudes.
Que nous voila loin de notre sujet! Notre excuse,
c'est que la vue d'un 6difice ne doit pas en faire oublier
la substructure, et qu'il nous est bon de - nous raciner
dans nos morts ".
Au soir de cette belle journ6e, un vieux missionnaire,
dont la verdeur se rit des annees, exprima les sentiments de tous dans ce sonnet a Mgr Dumond :
Sur les bords du Pei-ho, bient6t Votre Grandeur
Verra se dirouler le concours innombrable
D'un peuple dont la foi profonde, inibranlable,
Fera d'un doux

6moi palpiter votre cceur.

Mais la joie a son temps. Viendra le dur labeur.
Dame de la Victoire (i), alors, sois secourable

A celui qu'en ce jour un titre redoutable
D'un immense bercail 6tablit le pasteur.
Daigne, 6 Vierge, a ses vceux toujours ktre propice;
Fourvibre l'a connu fiddle a ton service,
Ricompense sa foi, soutiens son vol naissant.
Et toi, qui de sa ruche entrepris de distraire
Pour lui tout un essaim au travail incessant,
Iglise de PMkin, suis-les d'un ceil de mere.

La derniere phrase est une allusion aux armes de
Monseigneur; on y voit une ruche au travail incessant
pour parler comme notre poete, avec la devise : Bonum
autem facientes non deficiamus.
(i) Mgr Dumont est lyonnais et la cathedrale de Tien-tsin est didide
4 Notre-Dame des Victoires.

ZI
*

4

Comment raconter la r6ception i Tien-tsin, le
4 juillet?,C'6tait un spectacle unique par l'importance
du cortege, par la multitude des drapeaux et bannieres
et surtout par la presence spontan6e d'un grand nombre
de paiens, et des autorites civiles et militaires accourus
pour souhaiter la bienvenue au premier pasteur de la
ville.
Pour mesurer le chemin parcouru, il suffit de se rappeler que le missionnaire honore ainsi en 1912 6tait,
en 1898, poursuivi, battu et traine couvert de sang a
travers les rues de Pao-ting-fou. L'intervention d'un
officier lui sauva la vie, ainsi qu'a son compagnon de
gloire et d'infortune, M. Wang.

Pour finir, je veux citer un mot prononc6 hier par
un ancien tao-tai:
k Jusqu'ici, disait-il, notre opposition au christianisme a &6t syst6matique. Qu'il s'agit de la communaut6 chr6tienne ou d'un de ses membres, le bon droit
recevait toujours quelque atteinte. Maintenant, devant
le d6sarroi g6n6ral, je reconnais que l'Eglise catholique est la lumiere et le salut. Je suis chr6tien. >
Puisse-t-il avoir de nombreux imitateurs. Et venient
ad te qui detrakebant tibi.
TIEN-TSIN
Nous avons regu de Tien-tsin l'interessante lettre suivante:
Tien-tsin, 20 juillet 1912.

Une petite nouvelle pour nos chores Annales. Le premier journal catholique chinois (hebdomadaire) est ce-
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lui de Tien-tsin, 6dite par la Mission. Les Peres J6suites de Shang-hai avaient bien autrefois une revue
bimensuelle (I- Wen-lon), qui plus tard change de nom
et se nomme Hoei-Pao. Is ont, en outre, depuis vingtcinq ans, un bulletin mensuel de l'Archiconfrerie du
Sacr6-Cceur, mais ce n'est pas un journal. Recemment,
presque en meme temps que nous, les Rv&6rends Peres
ont 6dite une

"

Revue catholique ,, remplacant tres

avantageusement, au point de vue religieux, le Hoei-pao
supprim6, mais c'est une revue ne paraissant que chaque mois : encore et toujours, ce n'est pas ce dont nous
entendions exprimer le d6sir.
Et done il faut bien dire que le premier journal catholique chinois est n6e Tien-tsin, a l'ombre tutdlaire
de Notre-Dame des Victoires.
Je vous envoie un exemplaire a titre de curiosite et
pour vous faire juger des qualit6s mat6rielles de l'6dition. I1 se nomme Koang-i-lon, c'est-A-dire Recueil de
ce qui peut propager le bien, quelque chose comme qui
dirait, traduction libre : u Le Bien public. ,
II renferme : un article de fond.
Nouvelles d- Chine et d'Europe sur tout ce qui int 6 resse la religion.
Divers. - Sous ce titre, idees, informations, essais
d'oeuvres, m6thode de propagation de la foi dans les

autres pays, etc.
Correspondance ouverte.
Pens6es.
Supplement. - Petit cours de sociologic catholique.
Tire d'abord a 5oo exemplaires, notre journal 1'est

maintenant i ooo avec 70o abonnements et quelques
dizaines de vente au numero. II ne passe pas de jour
qu'il ne nous arrive de nouvelles demandes de toute la
Chine, le plus souvent accompagnees des encourage-

ments les plus flatteurs. La note gindrale est toujours:

--
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( Enfin! depuis combien de temps ne l'attendions-nous
pas! i, etc. Ce qui prouve qu'il venait a son heure. Ce
qui est plus consolant encore, c'est le nombre de plus en
plus grand de paies qui le lisent et qui s'y int6ressent
vivement. Depuis quelques mois d'existence, le Koangi-lon a d6jA amend a la foi plusieurs paiens influents,
6veill des initiatives dans plusieurs chretientis, et
ceci non seulement chez nous, mais bien loin dans d'autres provinces, comme sont venues nous le dire des
lettres bien encourageantes.
Voici le sommaire du numero que je vous envoie :
I' Discours de f6licitations i Sa Grandeur Mgr Dumond, vicaire apostolique de Tien-tsin.
2' Nouvelles'de Chine : I) Reception enthousiaste
du nouvel 6v&que de Tien-tsin.
2) Humilit6 des grands dans l'Eglise;
3) Province du Fou-kien : comment un eveque sauve
son peuple;
4) Kiang-Si, Kiou-Kiang : inond6s sauves par
l'Eglise.
3" Nouvelles de l'6tranger: i) R6ception des soci6tes
de la Jeunesse catholique par le Saint-Pere.
2) Autriche. Resultats du Pius-Verein.
3) France. Resultats des elections.
4) France. R6compenses officielles d6cernmes i
Mgr Augouard.
5) France. Lyon. CEuvres pour les 6migrants;
6) Afrique. R6sultats des Missions des Peres blancs.
7) Angleterre. Home Rule.
8) Angleterre. Conduite d'un noble catholique.
9) Canada. Un.heros catholique.
10) Maroc. Pourquoi les soldats europ6ens n'ont pas
peur de la mort.
Pens6es : Napoleon, Lamartine.
Suppldment. - R6sum6 des nouvelles chinoises de
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la semaine. Un article tres bien fait du P. Tchang de
Mongolie sur toutes les cons6quences de la question
religieuse pour notre jeune r6publique.
Si ces renseignements vous int&ressent, Monsieur et
v6n6r6 Confrere, je ferai mon possible pour vous parler
quelque jour de l'6tat de la mission de Tien-tsin, qui,
grace A Dieu, est bien consolant et gonfle nos ceurs
d'immenses espoirs.
Que Notre-Seigneur nous envoie des hommes et de
1'argent! Qu'il nous donne la possibilit6 de profiter
des occasions extraordinaires que sa grace a fait surgir!
Vincent LEBBE.

TCHI-KIANG ORIENTAL
La lettre suivante a etk ecrite par M. C. Louat, un des plus distingues
missionnaires du Tch6-Kiang, qu'une mort prematurde vient d'enlever
(14 mai Il92) i la suite de fatigues extraordinaires. II se devouait sans
mesure au soulagement des habitants de sa r6gion terriblement 6pronv6s par la famine; il succomba a ses travaux. On verra comment son
Ame bienveillante s'ouvrait a 1'esperance sur I'avenir de la Chine : ses
prieres au ciel contribueront a realiser le bi-n que son zele lui avait fait
entreprendre dans sa mission.
Cette lettre a paru dans le Petit Messager de Ning-Po; c'est une intressante publication periodique que Mgr Reynaud a fondee pour son
vicariat.

Lettre de M. LOUAT, Prtre de la Mission.
Song-ho, le so janvier 1912.
En ces temps de transformation a outrance, les
voyages ont un charme nouveau et parfois d'agreables
imprevus. D6ej nos oreilles sont moins frequemment
agacees par l'intonation m6prisante avec laquelle on
nous saluait ( 6trangers n et sur bien des visages on
peut lire une tendance A nous traiter en amis. Dans
le voyage de Ning-Po AYu-yao, j'ai entendu des choses
qui me font r6ver.
Apres avoir dit au revoir au frtre Lesoin qui avait
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voulu constater de visu la bonne installation du Missionnaire et des bagages, je m'embarquai et je fis sans
tarder connaissance avec les passagers du salon, tous
fort aimables. Je fus heureux de trouver parmi eux
mon confrere M. Zi, du college, pour lequel les employ6s du bateau et les voyageurs se montraient pleins
de prevenance. 11 est connu, certes, et fait estimer la
mission catholique. Pourtant, en ce moment, il ne se
m&le guere a la conversation, c'est qu'il r6pond a des
lettres ou compose quelque article pour une revue. Il
y a au salon cinq ou six notables de Yu- Yao, et un professeur de Chang-yu, qui va chez lui prendre ses vacances. Ces messieurs sont vetus de soie et de fourrures,
mais ont perdu cet air de suffisance qu'avaient naguere
encore les riches envers les pauvres et les petits.
Leur beau costume semble plut6t les gener, et volontiers, on le voit, ils 1'6changeraient contre un c complet n de drap. Le professeur du reste a dejA le sien.
C'est un homme charmant. A le consid6rer, je songeais, avant meme de connaitre son emploi : ( Voila
quelqu'un qui en Europe ferait estimer les Chinois! ,
Sa figure et son maintien sont modestes et distingues.
Dans sa chevelure une raie bien faite l'accuse de s'6tre
depuis longtemps all6ge de sa tresse.
La conversation s'engage bient6t; on m'attendait,
semble-t-il, pour commencer. Que de choses a dire !
Chacun se communique ses impressions et interroge le
voisin... Tout naturellement, on parle de la nouvelle,
de la future Chine. Quel bonheur pour ces Chinois de
pouvoir enfin d6clarer t nous ferons ceci, nous dirons
cela , sans avoir a redouter la f6rule des Mandchous!
C'est un paradis que cette libert6 dont on parle tant.
On fait des plans, on se promet de la lumiere, du bonheur. Dans leur enthousiasme, mes compagnons de
voyage ne distinguent pas suffisamment le principal
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de l'accessoire, et il n'est pas sans charme de les entendre, apres quelques envolbes sur les bienfaits possibles de la R6publique, descendre brusquement a
manifester sans rire leur aspiration au complet en drap.
Ce ne sont 14 pourtant que de petits travers pardonnables, aimables meme, puisqu'ils accentuent le rapprochement des Chinois avec nous. Et puis les toutes
petites fleurs, sans grande beaute ni parfum, font ressortir dans un bouquet le dessin d6licat des grandes
fleurs, leurs voisines. Apres avoir, en effet, parl6 de
libert6, de justice, de bonheur, nous abordAmes la
question de religion. Et vraiment je fus stupefait de
leurs r6flexions. Ils ne craignaient pas d'affirmer :
' Dans nos croyances a nous, Chinois, il n'y a que
fausset6. Le culte des anchtres ? Le culte des idoles?
Tout y est ridicule, enfantin. Croire en un seul Dieu,
voili qui constitue un culte serieux. » Des heures entieres nous traitames ce sujet; et en approuvant de
mon mieux leurs opinions, je pensais A part moi qu'un
missionnaire en pr&cliant n'aurait gurre a ajouter i
leurs arguments. La conversation en vint a ce point
que l'un de ces messieurs me dit ces paroles : La
Chine sera merveilleusement chang6e, n'est-ce pas,
quand, dans chaque village, aura surgi une de vos
6glises? , Un coup de tonnerre m'eit moins surpris.
Sans doute, ce sont lU des dispositions qui ne se rencontrent pas chez tous les Chinois. Cependant, si cet
6tat d'esprit pr6vaut, nous serons d6bord6s. Ce serait
trop beau !
Tout cela me rappelle un mot que j'entendis autrefois d'un Missionnaire du Tonkin : ( En 1883, apres la
guerre, me disait-il, nous avons moissonn6 i pleins
bras; tout le grain recueilli s'est conserve excellent. ,
Approchons-nous en Chine de ce 4 moment de la
grace n ? Dieu seul le sait, mais il semble nous avertir;
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qui done ne serait fortement encourage a demander
des aides, des ouvriers au Maitre de la moisson ? S'il
est un champ vaste, c'est bien le n6tre... operariiautem
pauci, helas!
Comme si tout, dans ce voyage, devait ktre nouveaut6, symbole, nous avons fait un petit diner eur6p6en. Je me suis en effet paye le luxe de jouer au
grand homme g6nereux, en 6talant sur la table un
excellent diner froid, dfi la charitable hospitalit6 de
l'etablissement de Kanpo et aux bons soins de notre
devou6 procureur. Ce me fut une vraie jouissance que
ce petit repas. u Tenez, disait l'un, voila comment on
coupe le pain. , Un autre ajoutait : " C'est de cette
faCon qu'il faut se servir de viande, etc. ) J'eus meme
une preuve que notre vin rouge n'est point pour le palais des Celestes aussi c k'ou, k'ou , (amer) que nous le
chantaient ceux de la vieille Chine.
Vin, pain, beurre, autant de choses detestees que la
baguette de la f6e Republique a rendues aimables, dbsirables. Voici d'ailleurs un plan de r6forme economique elabor6 en ma pr6sence, mais sans mon intervention : I planter la vigne sur les coteaux arides du
pays; 2' ne plus faire de vin de riz, ce qui diminuera
les risques de famine; 3° cultiver le froment, faire du
pain; 4* employer le lait et le beurre. Quelqu'un objecta qu'il est regrettable que pour avoir du beurre, il
faille tuer tant de bceufs. - ((Comment? demandai-je. ,
- ( Puisqu'il faut sa graisse pour faire le beurre! ) Je
rectifai serieusement et mon interlocuteur acquiesca
tout heureux.
A la fin, le professeur me d6clara qu'il voulait se
faire chr6tien, et... (je demande pardon pour ce brave
homme en consideration de sa bonne volonte) et venir
chez moi 6tudier la culture de la vigne et l'entretien
d'une ferme.
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Vous devinez le degr6 d'intimit6 auquel nous 6tions
months. Aussi quand M. Zi voulut payer les frais du
salon, son voisin lui retint le bras et donna quelques
pices a l'employ : (Pour
(
mes amis et pour moi ,,,
dit-il. Je dus moi-m6me souffrir que l'on d6fendit au
garcon d'accepter mon pourboire. Voilh de nouveaux
bienfaiteurs; il faudra bien que, parlant tous les jours
pour eux, j'obtienne leur salut. J'espere que NotreSeigneur qui paye tout au centuple leur donnera le
ciel.
Nons ne nous quittames que sur la promesse de se
revoir. Fiat! Fiat!
II y eut jusqu'd mon barquier qui, en me conduisant
a Song-ho, me confia qu'il voulait se faire chr6tien.

KIANG-SI SEPTENTRIONAL
Lettre de M. ROSSIGNOL, Prhtre de la Mission.
Kiu-Kiang, 28 janvier 1912.

Les effets de la famine sont terribles ici.
Pres de 4 ooo de nos chr6tiens se sont enfin d6cid6s
a partir pour mendier : il en reste encore pros de 2 000
que je nourris en grande partie avec les secours des
ames genereuses. J'ai retenu pres de i 5oo catichumenes des mieux dispos6s que j'instruis avec l'espoir
de les baptiser sous peu. La plupart n'ont pas pu encore
ensemencer leurs terres faute de semence; la plupart
aussi ont df vendre leur bceuf et leurs instruments de
labeur : c'est la vraie misire. Des comit6s de secours
viennent de se former a Shanghai et ailleurs; mais ces
comit6s fourniront bien peu, car les besoins sont nombreux et le commerce est en souffrance, vu notre situation actuelle.
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Jusqu'ici, nous n'avons pas trop souffert de la revolution. Oh nous a ostensiblement proteges. Mon cheval
avait &t6 cependant vol6; mais le jour de l'inauguration de la r6publique, je l'ai aperqu au champ d'honneur
mont6 par un brillant officier de l'arm6e r6publicaine.
Une petite lettre au g6enral en chef a suffi; on me l'a
restitu6 avec escorte et honneurs, de sorte done que ma
pauvre bete a eu l'insigne honneur de prendre part a
l'installation de la r6publique et ensuite de revenir a
son ratelier.
Les malheurs que nous redoutons surtout sont la
guerre intestine, c'est-a-dire les pillages, le brigandage et peut-6tre des massacres.
Enfin, veuillez prier pour nous et penser aussi un
peu a mes affames du Kiang-p6 qui se trouvent dans
la plus grande n6cessit6 et me tendent la main par
milliers.
Jean-Baptiste ROSSIGNOL.

KIANG-SI ORIENTAL
MORT DE MONSEIGNEUR CASIMIR VIC,
VICAIRE APOSTOLIQUE DU KIANG-SI ORIENTAL

Le 2 juin, est d6c6d6 en Chine Mgr Casimir Vic. II
etait vicaire apostolique du Kiang-Si oriental depuis
1885, c'est-a-dire depuis la creation de ce vicariat.
Mgr Vic naquit en 1852 A Mourmentres, paroisse de
Br6nac, au diocese de Rodez. Entr6 en 1873 dans la
Congr6gation des Lazaristes a Paris, il fut, aussit6t
apres son ordination sacerdotale, envoye, selon son
d6sir, dans la Mission de Chine. I1 n'y 6tait que depuis
huit ann6es lorsque, a cause des particulieres qualites
de sagesse et de bienveillance qui rehaussaient son
devouement, il fut choisi pour 6veque et vicaire apos-
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tolique du vicariat du Kiang-si oriental que Rome crea
alors.
11 eut l organiser toutes les oeuvres essentielles a un
nouveau vicariat apostolique : il le fit avec zele et
succes. Et il travailla sans se lasser jamais. Ce qui le
caract6risait c'etait sa grande bont6 qui lui concilia l'affection de tous ses pretres et de tous les chretiens.
M. Bouvier, procureur des Lazaristes a Shanghai, a
donn6 sur la mort du regrett6 Mgr Vic les d6tails suivants :
Shanghai, 8 juin 1912.

Mgr Vic, dont la sant6 .tait bien 6branl6e, vint a
Shanghai pour se soigner et consulter les m6decins.
Samedi dernier, aprbs la visite du docteur qui lui
avait conseill6 de se promener et de se distraire,
Mgr Vic se d6cida a aller passer quelques jours dans
notre maison provinciale de Kiashingfu. II partit avec
M. Dauverchain et le frere Barriere. Pendant la r6cr6ation du soir, Monseigneur fut tres gai; il s'interessa a
la conversation et on avait tout lieu de croire que ce
changement de milieu lui serait salutaire.
H6las! le bon Dieu en avait d6cide autrement, et le
lendemain matin, 2 juin, lorsque son domestique vint
vers 4 heures et demie l'aider a s'habiller, il trouva
Mgr Vic inerte, mais encore chaud. M. Ryckewaert
accourut de suite et lui donna Fabsolution; mais la
mort avait fait son oeuvre. Le bon Dieu avait rappel6
a lui ce bon et g6nereux serviteur. Une h6morragie
c6rebrale l'avait emport6.
Mgr Vic fut un vicaire apostolique v6ritablement
missionnaire; pendant les vingt-six ans de son episcopat, il ne s'est jamais m6nage, travaillant comme le
derier de ses confreres qu'il se faisait un plaisir de
remplacer d&s qu'ils 6taient un peu fatigu6s. Aussi on
peut dire qu'il est mort, 6puis6 par ses courses aposto-
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liques et victime de son zele pour la conquete des ames.
Le service funebre eut lieu le lendemain matin lundi,
3 juin, presid6 par M. Dauverchain, provicaire du cher

MGR CASIMIR

VIC,

Lazariste,
Vicaire apostolique du Kiang-si oriental (1885-1912)

difunt et rehauss6 par la pr6sence de NN. SS. Reynaud
et Faveau.
Mgr Vic ayant 6t6 le premier vicaire apostolique du
Kiang-si oriental, son corps sera transport6 plus tard
a Fuchowki, sa r6sidence 6piscopale.
Jean BOUVIER.
,
du
Par bref

Souverain

Pontife

Pie

X,

M

Louis

Par bref du Souverain Pontife Pie X, M. Louis
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Clerc-Renaud, lazariste, depuis plusieurs ann6es Missionnaire dans le vicariat du Kiang-si oriental, a Cte
nomm6 vicaire apostolique et successeur de Mgr Vic.

NOUVELLES GENERALES
OU EN EST LA CHINE?

De r'cho de Chine, du 20 juillet 1912, nous citons
les quelques reflexions suivantes qui r6pondent a la
question que se posent ceux qui ont suivi les graves
ev6nements accomplis en Chine depuis un an: " Oi en
est la Chine ?
Aprbs les heures tragiques qui ont 6mu la race
blanche plus encore que la jaune, il semble que, sur
tout I'ancien Empire celeste, toutes les r6formes soient
suspendues a la question d'argent.
Nattes couples, villes incendi6es, Mandchous massacr6s, ponts et chemins de fer d6truits, ktablissements
ruin6s, tout cela ne compte plus: les cheveux repoussent, les brasiers s'6teignent, les industries renaissent,
les maisons se reconstruisent, et les morts seuls ne
ressuscitent pas. Et I'on n'entend plus parler des id6es
et des principes au nom desquels on a allum6 tant de
flammes et r6pandu tant de sang. Les grands projets
dorment dans ies cartons, les grandes riformes s'ajournent, et les grands reformateurs se taisent : peut-ktre
bien qu'ils se recueillent, mais on entend partout parler de finances et d'emprunt. La Chine n'a jamais eu
beaucoup d'argent; elle n'en a plus du tout. Et si les
capitalistes blancs ne lui en pr&tent pas, c'en est fait
de la r6publique jaune. Elle est morte avant que d'6tre
n6e.
Ainsi toute 1'affaire politique qui a secoun 1'Asie et,
par contagion, l'univers entier, n'est plus qu'une af-
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faire financiere, une question de gros sous, si j'ose
dire. Et c'est pourquoi tout l'avenir national et international de la Chine tient a cettte question : 4 Trouvera-t-elle de l'argent hors de chez elle ? ), et a la r6ponse qu'on y fera.
Rien done de plus actuel que de pr6ciser l'6tat financier actuel de la Chine, ses besoins, ses t manques n,
et les garanties qu'elle est en mesure d'offrir pour les
operations futures. On sent que ces operations doivent
ktre bonnes, puisque le fameux consortium des quatre
puissances (Allemagne, Etats-Unis, France, GrandeBretagne) qui se les 6tait exclusivement r6serv6es, a di,
d'assez mauvaise grace, ouvrir son sein recalcitrant a
deux nouveaux partenaires, la Russie et le Japon, et est
devenu, par 1U, le consortium des six puissances.
Les rivolutions coftent cher. Si courte qu'ait 6t6
celle a laquelle nous venons d'assister, elle n'en a pas
moins arr&t6 un mouvement economique qui coftera
assez cher a remettre en marche. De plus, les institutions sociales et politiques que la race chinoise attend,
plus ou moins patiemment, du regime nouveau, sont
dispendieuses d'6tablissement et rapportent plus de
bien-6tre que d'argent.
Enfin, 6ternelle et immanquable ironie, la republique chinoise sera bien forc6e de faire les d6penses
militaires, maritimes et administratives, a I'occasion
desquelles la race jaune a jet6 bas ses souverains. Et
qa ne cofitera pas moins cher au president Yuan-ShiK'ai qu' li'empereur Quangdzu ou au tuteur du jeune
Pou-yi. Pour faire face aux seules urgences, et sans
d6penser une sapeque de travers, la Chine doit, dans
les deux annees qui viennent, pouvoir disposer de
80o millions de taels, soit, annuellement, de 400 millions de taels : telles sont les pr6visions des hautes autorites.
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I1 manquera done au gouvernement chinois 3oo millions de taels pour 6quilibrer ses budgets pendant cette
p6riode triennale. 11 ne peut les demander qu'au consortium europ6en. Les trouvera-t-il aupres de lui ? et
dans quelles conditions ?
Certes, la Chine est en mesure de payer l'inter&t d'un
emprunt de cette somme, ainsi que les fonds d'amortissement privus. Le tout se monte, pour les deux ann6es envisagees, A 45 millions de taels. Mais il faut
savoir pourtant que pas un tael des 3oo millions dont
elle a besoin ne sera fourni et ne peut etre fourni par
la collectivit6 chinoise. Car, on ne saurait trop le rep6ter, il n'y a pas d'argent en Chine.
II y a beaucoup de richesses, r6elles, latentes on
potentielles, et sous toutes les formes; mais il n'y a
presque pas d'argent monnay. Il y a beaucoup de regions, en Chine, oi les marches se font au moyen
d'6changes de matieres, par suite du manque presque
absolu de num6raire. C'est pourquoi la location de I'argent est si chore : c'est pourquoi presque toutes les
transactions se font a credit; c'est pourquoi il a fallu,
demierement, faire un emprunt de numeraire pour
payer les frais de la frappe d'une monnaie nouvelle.
En r6alit6, en matiere numeraire, le Chinois ne compte
point, et la Chine attend tout de 1'6tranger.
Mais s'il est evident que la Chine peut payer les
int6r&ts et 1'amortissement normal d'un si fort emprunt,
est-il permis d'affirmer, avec la meme conviction,
qu'elle pr6sente des garanties suffisantes pour gager
un si 6norme capital? Il semble que le consortium des
six puissances ait d6ji r6pondu, sans r6pondre, tout
en r6pondant, lorsqu'il a accepte de fixer sa participation totale, approximativement, a la moitie des sommes
n&cessaires, soit 20 millions de livres sterling.
Mais quel que soit le chiffre de cet emprunt, la
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Chine entend bien le recevoir de 1'Europe, mais n'entend pas, en echange, accepter sa tutelle, mime 6conomique. Car la Chine se mifie toujours : elle a ses
raisons. Elle craint que le contr6le de l'argent ne se
se transforme, insensiblement, mais invinciblement, en
une hegemonie, une preeminence sur toutes les choses
qui auront 6t6 cre6es avec cet argent. Et de ces influences etrangeres chez elle, elle ne veut plus. °
I1 n'est pas douteux que toute solution, excellente en
soi au point de vue technique, sera impitoyablement
rejet6e par la Chine, si cette solution 6veille ses susceptibilit6s. Et il faut 6tre certain que, depuis qaelques ann6es, les susceptibilites en question dorment
d'un sommeil incroyablement l6ger.
Et, tout de meme comme je l'ai dit, il faut aboutir et
r6soudre le probleme financier. Ce n'est pas le seul
qui, pour l'heure, assombrisse de ses inconnues I'horizon des Jaunes. Mais c'est le premier de tous. Et de
lui d6pendent tous les autres, et en meme temps la
stabilit6 du nouveau r6gime, et tout le jeune destin du
plus vieil stat du monde. -Albert de POUVOURVILLE.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Au cours de recherches qu'il faisait la Bibliotheque
nationale h Paris, M. Coulbeaux a eu r6cemment la
bonne fortune de rencontrer une copie de 1'acte de la
consecration 6piscopale de Mgr de Jacobis par
Mgr Massaia. C'est le 7 janvier 1849, a Massaouah,
que se fit cette consecration, en pleine nuit, parce
qu'on redoutait les persecuteurs. L'e6vque consecrateur
6tait assist6 de Abba Emanot et de Abba Gebra, prktres
du rit 6thiopien.
ACTE DE LA COSSECRA.TION EPISCOPALE DU VY]SRABLE MGR DE JACOBIS

(Ex libris ordinationum, etc.). Copie par le P. Leon des Avanchers,
page 164 de sa Notice historique et religieuse sur rAbyssinie (1849-1852).
Anno Domini 1849, in nocte, die 7 januarii, in sacello nostro privato
Domus Massawha, Abyssiniae militibus christianis regionem omnem
Massawha subjectam hostiliter invadentibus ac devastantibus, in arce
vero Mahumetanis propter hoc contra christianos furentibus ac mortem minantibus, propter hoc imminens periculum, ante mediam noctem Missam pontificalem privatam celebravimus, in qua illustrissimus
ac Reverendissimus Dominus Justinus de Jacobis Congregationis Missionum S. Vincentii alumnus, Missionis Abyssiniae praefectus apostolicus, jam a SS. D. ad. papa Pio Nono episcopus Nilopolitamus praenunciatus, necnon Vicarius apostolicus Abyssiniae, servatis omnibus
servandis,juxta Pontificale Romanum, et litteras apostolicas ad hoc concessas, ad episcopatum promotus fuit a Nobis, propter deficientiam aliorum episcoporum, adsistentes et testes vocati fuerunt RR. PP. Abba
Emanot et Abba Gabra, Aethiopici ritus sacerdotes.
F. Guillemus MASSAJA, E. Cassaensis.
(Paris, Bibliotheque nationale, fonds 6thiopien; manuscrits provenant
de M. Antoine d'Abbadie, 23 decembre x911.)

E. COULBEAUX.
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ALGERIE

M. JEAN LEVACHER, Lasariste
La Dijeche algerienne (nu
vante :

rnrodu to juin 1912) a publi6 la note sui-

Le comite du Vieil Alger vient de faire apposer une
plaque de marbre, 1'Amiraut6, prxs de l'endroit oii,
pendant le bombardement d'Alger par Duquesne, le
P. Levacher, consul de France, p6rit a la bouche d'une
piece de canon qui fut depuis appele : ( La Consulaire. »
Voici le texte de l'inscription qui s'y trouve :
Comit6 du Vieil Alger
AU PERE LEVACHER
CONSUL DE FRANCE A ALGER
QUE LES TURCS
EN I683
MIRENT A MORT
ICI
A LA BOUCHE D'UN CANON
PENDANT
LE BOMBARDEMENT
DE LA VILLE
PAR DUQUESNE

Ajoutons qu'une autre plaque de marbre 6voquera
prochainement, en cet endroit, le souvenir du consul
Piolle et des attach6s de la chancellerie de France qui
subirent le meme sort au meme canon.
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VICARIAT APOSTOLIQUE

DE MADAGASCAR-SUD
Lettre de Mgr LASNE, coadjuteur, elM. A. FIAT,
S upirieurgineral.
Farafangana, 24 juin 1912.

II a paru a Mgr Crouzet, notre v6n6ri vicaire apostolique, que le moment 6tait venu d'un nouvel effort a
tenter en vue d'accentuer la p6netration de l'immense
territoire confi6 i ses soins. C'est ce qui m'a amen6 a
faire un s6jour de six semaines dans le pays des Baras,
en plein centre de notre vicariat de Madagascar meridional.
Cette vaste r6gion qui constitue l'une des quatre provinces dont nous avons la charge spirituelle est devenue comme le d6versoir des provinces de l'1myrne et
du Betsileo, la population nombreuse et active des
Hauts-Plateaux n'y trouvant pas suffisamment les 6lements d'une vie plus large que leur a n6cessit6e l'occupation francaise. Aussi est-ce par milliers qu'il faut
compter les Hovas et les Betsileos qui se sont itablis un
peu partout sur la c6te, et notamment dans le pays
Bara en question.
On assure, et j'ai pu le constater moi-m6me, a la
suite de conversations 6chang6es en cours de route avec
les quelques porteurs Baras qui m'accompagnaient, que
les autochtones commencent a s'alarmer de cet 6tat de
choses, et qu'ils voient, avec inqui6tude, la mainmise,
par les tribus voisines, sur cette terre qui n'avait &t6,
dans le pass6, que partiellement asservie aux Hovas.
Mais il s'agit, a 1'heure pr6sente, d'une invasion toute
pacifique contre laquelle ils paraissent entierement
desarmes.
Ces peuplades Baras, cellesdu Sud en particulier,
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plus attach6es a leurs troupeaux qu' la terre, avaient
cru sage, tout d'abord, de faire la part du feu, et
s'6taient 6loignees des voies de communication un peu
plus frequentees, pour aller se r6fugier avec leurs bceufs
et leurs moutons, dans les regions moins accessibles.
Mais les Hovas et les Betsileos, fort tenaces, les y out
suivies. Aussi est-ce un sujet d'6tonnement pour le
voyageur traversant ces r6gions pour la premiere fois,
de voir etablies, A l'un ou l'autre bout du plus petit
village Bara, une ou deux families venues des HautsPlateaux, et s'y livrant soit a la culture, soit, le plus
souvent, au commerce?
I faut, d'ailleurs, rendre justice Aces pacifiques envahisseurs. Si, plus adroits, ils exploitent un peu les
Baras dans les diverses transactions auxquelles ils se
livrent entre eux, ils se gardent neanmoins, fort soigneusement, de tout acte pouvant leur ali6ner davantage l'esprit de ces populations maintenant trbs
d6fiantes. Au reste, l'influence des Hovas et Betsileos
s'exerce fort utilement sur ce peuple encore bien pri.mitif.
Les Baras se contentaient precedemment d'une nourriture qu'ils se procuraient sans grands efforts, le manioc en faisant presque tous les frais. Mais au contact
de ces 6trangers dont la pr6sence les irrite, ils ont pris
goat a une nourriture plus relev6e, celle du riz notamment. D6daigneusement, ils les avaient vus auparavant
travailler les terrains susceptibles d'etre transform6s en
rizieres. Mais ce d6dain fait pr6sentement place A
l'envie, et ils ne regardent d6dj plus comme indigne
d'eux tout travail devant amdliorer les conditions de
leur existence.
Leur inf6riorit6 a bien d'autres points de vue commence egalement a leur dessiller les yeux. Ils, vo'udraient, au moins dans leurs relations avec l'adminis-
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tration francaise, n'avoir aucun 6tranger comme interm6diaire. Aussi quelle humiliation pour eux quand, a
Betroka par exemple, l'on fit choix, il y a quelque
temps, pour gouverneur indigene, d'un Betsileo, en
place de l'incapable Bara qui exercait ces fonctions
depuis de longues annres!
I1 y aurait long a dire sur ce pays Bara, mais ces particularitbs ne pr6sentent pour vous qu'un int6rkt secondaire. Mieux vaux donc que je vous entretienne de
suite de ce qui a sp6cialement motiv6 ma presence dans
ces r6gions.
Vous le devinez ais6ment, ce qui a guide mes pas,
ce n'est ni le goat des aventures, ni la satisfaction que
procure la vue d'un pays qu'on ne connait pas encore.
Car, il faut bien le dire, la nature ne trouve guere son
compte dans les longues et p6nibles chevauchees que
necessite le passage d'une c6te a l'autre. Le mauvais
6tat des routes, 1'obligation oi l'on est de se servir de
moyens de transport tres rudimentaires, font qu'ot
r6duit bagages et provisions au strict n6cessaire,
Encore si on trouvait, pour s'abriter pendant le repas
de midi et pendant la nuit, autre chose qu'une petite
et malpropre case Bara! Mais non. I faut meme compter
avec les moustiques qui s6vissent cruellement en certains endroits, et qui obligent parfois a lever le camp
la nuit, pour aller a la recherche d'un abri plus hospitalier, le plus souvent une colline d6nud6e oi ces
insectes s6journent moins, toute brise un peu forte
6tant de nature a les contrarier.
Un mode de locomotion plus facile eft kt6 le filanzana ou chaise a porteurs. Mais outre qu'il est presque
impossible, en certains endroits, de se procurer les
huits porteurs indispensables, le voyage, dans ces conditiops, fit aussi devenu excessivement cofiteux. J'avais
d'ailleurs, avec le mulet, l'avantage de pouvoir prolon-
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ger a ma convenance le s6jour dans telle ou telle localit6, l'entretien de cette monture n'exigeant qu'une
menue d6pense pour une ration suppl6mentaire de riz
ou de manioc.
Parti de Tul6ar, sur le canal de Mozambique, le
22 avril, j'arrivai le 9 juin dans les parages de l'oc6an
Indien, le trajet n'ayant toutefois comport6 que vingt
et un jours de marche effective. B6nenitra, B6troka,
Ihosy, Ivohibe, Karianga furent les divers points qui
solliciterent davantage mon attention, et ou je fis par
suite les plus longs s 6 jours.
En vue d'6viter d'inutiles redites, je ne m'arrete pas
a vous parler autrement de Ben6nitra, B6troky ou Bntroka, Karianga, Ivohib6. Qu'il me suffise de dire qu'i
l'exception de la dernire localit6, ces divers centres
ne poss'dent encore aucun 6tablissement de notre
culte, bien qu'un assez fort groupement de catholiques,
allant pour Betroka jusqu'a plus de cent personnes y
soit 6tabli. Et c'est la ce qui me mettait dans un grand
embarras relativement a la confession des chr6tiennes
munies du certificat 6tablissant leur situation r6guliere. C'etait, le plus souvent, debout a la porte de la
petite case qui me servait de logement, que je les
entendais, et les nombreux indigenes palens que ma
pr6sence attirait dans les environs, 6taient loin de
penser qu'il s'agissait 1U de tout autre chose que d'une
simple conversation.
Ihosy merite une mention toute sp6ciale, les chretiens n'ayant pas h6sit6 h reconstruire jusqu'a trois fois,
pendant l'espace de quinze ans, pour diverses causes
qu'il serait trop long de relater ici, leur modeste chapelle. A noter 6galement qu'ils se sont continuellement
montr6s rebelles aux instantes sollicitations du pasteur
norv6gien qui Ics pressait d'assister aux offices luthe-

-

532 -

riens, en attendant l'arrivie, leur disait-il, d'un prktre
catholique.
L'accueil que me firent les catholiquesetlesadeptes
de ce chef-lieu de district fut vraiment empress6 et
cordial. Ils savaient qu'apres les fetes de Paques je
devais leur faire visite. Aussi vinrent-ils a ma rencontre quand ils apprirent, la veille de l'Ascension, que
j'avais pass6 la nuit dans un village distant d'une trentaine de kilometres. La joie 6tait sur tous les visages.
J'6tais moi-meme fort emu quand, escort6 de tous ces
braves gens et autres nombreux curieux qui s'6taient
joints au cortege, je traversais, en mule, une partie de
la ville, pour atteindre la modeste chapelle ou nous
devions, deux fois le jour, jusqu'au lundi de la Pentec6te, nous reunir. Elle 6tait malheureusement trop
petite, ne pouvant contenir, au maximum, que quatrevingts personnes. Ce n'6tait sans doute lI qu'une bien
imparfaite image de 1'auguste assembl6e qui, dix-neuf
siecles auparavant, se rbunissait dans le c6nacle de
J6rusalem, apres l'Ascension du Sauveur. N'importe;
on s'assemblait pour prier et s'instruire, et un certain
nombre d'assistants devaient voir se produire en eux
une transformation qui, sans avoir &et aussi 6clatante
et complete que celle qui s'op6ra au grand jour de la
Pentec6te, n'en sera pas moins, je l'espere, efficace
et d6finitive.
Les dix jours pass6s i Ihosy furent des jours de travail. II n'y avait pas, en effet, que la petite retraite.
II fallait se documenter sur la situation religieuse ou
matrimoniale d'une centaine de personnes, entrer en
relations avec une cinquantaine d'adeptes frayant de' uislongtemps d6ji avec la communaut6 catholique. I1
fallait 6galement r6server bon accueil a ceux et celles
qui se pr6sentaient trbs fr6qaemment, apportant quelques petites provisions. Carpleins de pr6venances et fort
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hospitaliers, ces braves gens s'ing6niaient a me rendre
le sejour parmi eux bien agr6able. Riz, poules, ceufs,
fruits, tout arrivait, et avec profusion. Jusqu'au mulet
qui profitait abondamment de leurs lib6ralites, et
temoignait ensuite d'u•l mediocre empressement a se
remettre en route.
Queje vous dise toutefois qu't Ihosy tout n'est point
parfait; la situation d'un bon nombre de catholiques
laisse meme grandement a d6sirer. Ainsi je n'y ai rencontre qu'une bonne douzaine de m6nages r6guliers,
et il m' a fallu 6crire de divers c6t6s en vue de renseignements A recueillir pour le redressement d'une quinzaine de mariages boiteux. Quelques-uns d'entre eux
auraient, sans doute, pu profiter des dispositions lib6rales du d&cret Ne temere, et, en l'absence de pretre,
contracter mariage par un consentement formel donn6
devant deux t6moins, mais ils l'ignoraient. L'obligation d'enquete qui s'imposait, pour ne pas etre induit
en erreur sur leur v6ritable 6tat, retardera de quelques
mois encore la r6gularisation de leur union et leur
admission aux sacrements.
Je ne pouvais me dispenser de reprendre fort vivement tous ces d6voy6s. Mais ils avaient la r6ponse
facile. Ils alleguaient, en effet, I'isolement dans lequel
ils vivaient depuis de longues ann6es, n'ayant jamais,
a l'exception d'un court sejour fait parmi eux, il y a
une douzaine d'ann6es, par un pretre dont ils avaient
oubli6 le nom (M. Castan allant, en 1899, a Tul6ar, a
la suite de la perte du vapeur Riposto en rade de Farafangana), requ la visite d'un missionnaire catholique.
Rendons-leur encore cette justice : ils n'ont jamais
manque, durant cette longue periode, de se r6unir le
dimanche pour prier en commun, ayant mime, comme
je le disais plus haut, reconstruit jusqu'a trois fois leur
petite chapelle,
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N'est-ce pas cette perseverance qui a valu & un certain nombre d'entre eux de pouvoir enfin, le jour de la
Pentec6te, remplir leurs devoirs religieux, ce qu'ils
n'avaient fait, pour la plupart, depuis dix, douze ans
et plus? Une trentaine de chritiens se sont, en effet,
approch6s des sacrements. Il en est d'autres qui n'ont
meme pas pu se confesser, faute de connaitre les notions
indispensables de la foi catholique. Je les ai confi6s,
ainsi que les adeptes, a un brave pire de famille qui a
accept6 de remplir les fonctions de cat6chiste, leur
promettant qu'dd6faut d'autre missionnaire, je retournerais en septembre, avant la saison des pluies, les
r6concilier avec Dieu.
Une quinzaine de petits enfants, n6s de parents
chretiens, avaient 6t&,
le samedi de la Pentec6te,
baptis6s. Les adeptes me suppliaient de procurer aux
leurs la meme faveur. Mais je ne pouvais leur faire
qu'une promesse, celle de les admettre au bapteme le
jour oif les pires et mires recevraient eux-m&mes ce
sacrement.
Veuillez done recommander & Notre-Seigneur cette
mission de Madagascar, pour qu'Ill daigne susciter
quelques bons ouvriers et atissi quelques ames genereuses, en vue au moins d'assurer, deux on trois fois
l'an, lavisite de ces nombreux chretiens qui sont comme
egar6s dans les principaux centres de la r6gion des
Baras.
Veuillez agr6er, etc.
Ch. LASNE

AMERIQUE
ITATS-UNIS
(PROVINCE OCCIDENTALE)
L'auteur de la lettre suivante, qu'on lira avec interet, expose les
beaux r6sultats de quelques-unes des oeuvres de la province. Omettant
ici ce qui concerne les collges ainsi que les paroisses qui, entourdes de
leurs nombreuses ecoles chretiennes, produisent communement d'admirables fruits pour la religion, il s'occupe specialement des seminaires et
des missions. II donne sur ces oeuvres d'interessants renseignements.
Nous donnons les principales parties de ceite lettre.

Lettre de M. Thomas SHAW, Pretre de la Mission, a
M. Alfred MILON, secretairegeinral, i Paris.
Sainte-Mary's seminary, Perryville (Missouri)
65 avril 1912.

Trois ans se sont dcoulds depuis que j'ai eu le bonheur de passer quelque temps a la maison mere de Paris.
L'illustre M. ttienne, dans ses admirables circulaires,
a souvent exprime le d6sir que tous les fils de saint
Vincent qui se trouvent a l'6tranger pussent rendre
une visite A la maison oh le successeur du saint Fondateur vit et gouverne. Je n'ai nullement besoin de
dire que 1'atmosphere de la maison mere de la Compagnie a &t toujours et demeure encore salutaire et
encourageante. La phalange de pr&tres anciens, d'6tudiants, de s6minaristes et de freres coadjuteurs, pr6ced6e par M. le Sup6rieur g6neral, et qui tous arrivept
rigulierement a chaque exercice, de la Communaute,
le grand silence et ces heures de r6cr6ation en plein
air, en imposent au visiteur; l'esprit d'6tude dont les
habitants de la maison sont remplis, en un mot ( cette
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bont6, cette discipline et cette science, que le prophete demande a Dieu, se trouvent par excellence au
berceau de notre Compagnie. C'est grace a mon s6jour,
trop court cependant, dans un tel lieu, que le genius
loci vole encore autour de moi et me recommande de
garder vivants les souvenirs qu'il rappelle. Les ccnfrtres, chacun en particulier et tous ensemble, sont
heureux d'apprendre que M. le Sup&rieur g6n6ral, qui
accomplit ses quatre-vingts ans, est toujours fort, et
que M. Forestier, quoique dans sa quatre-vingt-dixieme
ann6e, aime encore A faire le travail d'un confrere florissant de jeunesse!
J'aime a croire que vous resistez aussi a la fatigue
du temps et du travail. Mais le travail, quand on est en
bonne sant6, constitue un plaisir et non un fardeau.
Homo nascitur ad laborem.

Nos confreres de la province de l'ouest des EtatsUnis sont des travailleurs. Chacun d'eux, dans sa propre
sphere, suivant que l'ob6issance le lui indique, travaille
sans cesse pour r6ussir ad majorem Deigloriam,c'est-Adire chacun pour sa sanctification et pour le- salut
des autres!
Le salut du prochain forme le theme de ma lettre :
ad salutem pauperum et cleri disciplinam. Permettez-moi
de parler tout d'abord de la derniere partie de ce programme. II n'y a pas de paroles pour d6crire 1'excellence de cette oeuvre : travailler A la formation du
clerg6. Dans cette province, nos deux grands s6minaires externes, 1'un-A Denver (Colorado), I'autre a
Saint-Louis (Missouri), sont charges de cette oeuvre
divine.
i° Le s6minaire dioc6sain de Denver (Saint-Thomas
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de Denver), sous la juridiction de notre grand ami
Mgr Nicolas-Chrysostome Matz, est situ6 a 5 400 pieds
au-dessus du niveau de la mer, dans la plus belle ville
de l'int6rieur, limit6e au nord, au sud et a l'ouest par
les grandes montagnes Rocheuses. La direction du
s6minaire occupe cinq professeurs et se trouve au
complet sous la pr6sidence de M. Cronin, sup&rieur.
Philosophes et th6ologiens sont au nombre de 22. La
conduite g6n6rale et la direction des 6tudes ont satisfait, je crois, notre digne eveque qui ne manque jamais
de parler en termes affectueux de son s6minaire. Le
s6minaire qui compte a peine quatre ans d'existence,
a d6j~ produit de tres heureux r6sultats parmi le clerg6,
r6sultats dont le peuple b6neficie a son tour.
2* Le s6minaire Kenrick qui nous a 6te confi6 a
Saint-Louis (Missouri), est notre v6ritable s6minaire;
commenc6 du vivant de Mgr Rosati, notre 6veque, et
continu6 d'abord a Saint-Louis, puis a Cape-Girardeau,
il est revenu maintenant a Saint-Louis pour y rester.
Avec une fiert6 paternelle, j'ose 6crire que notre seminaire de Kenrick, au point de vue de l'6ducation eccl6siastique superieure, donne v6ritablement satifaction.
Les philosophes et les theologiens sont a peu pros au
nombre de cent chaque annee. Les theses soutenues
chaque mois t6moignent de la bonne formation des
itudiants. I1 n'y a pas plus de cinq ans que M. Ryan
fut d6sign6 pour diriger le s6minaire de Kenrick. Cent
cinquante pretres ont 6t6 ordonn6s et sont partis pour
les diocbses suivants : Chicago, PNoria, Alton, Balville,
Rockford, Omaha, Oklahoma. Un corps de pretres
mieux organis6 que le clerg6 de Saint-Louis ne serait
pas facile A trouver. Lc premier 6veque qui occupa ce
siege, le saint et savant Mgr Joseph Rosati, laissa le
diocese comme un vrai modele; son successeur,
Mgr l'archeveque Pierre-Richard Kenrick, recom-
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mand6 pour ce siege par le visiteur de notre Congregation, M. Jean Timon, imita saintement le zele de
Mgr Rosati. L'6veque m6tropolitain actuel est anim6
du meme esprit.
En passant, je ne puis m'empecher de rappeler notre
modeste et distingu6 confrere, M. Souvay, I'un des
professeurs du s6minaire Kenrick. A peine de retour
d'Europe oi il avait conquis le titre de docteur es
sciences bibliques a Rome, ses confreres, ici, i la maison centrale, offrirent avec joie leurs hommages . celui
que le vicaire de Jesus-Christ s'6tait plu a honorer.
Les pretres de Kenrick viennent de f&ter leur distingu
confrere en une belle r6union ou ils lui offrirent des
bouquets et des presents, c6r6monie a laquelle assista
tout le clerg6 de la ville de Saint-Louis, pr6sidee par
S. G. Mgr l'archev6que Glennon.

Pendant que ces grands seminaires s'appliquent A
former des pretres potentes sermone et opere et y r6ussissent, nos petis s6minaires r6clament une mention
sp6ciale, car ils posent les fondements des grands.
L'un d'entre eux se rattache au s6minaire Kenrick
a Saint-Louis; la main des m8mes maitres et de lturs
collaborateurs assure son succs. (• II est d'une grande
utilite A l'homme d'avoir port6 le joug depuis sa jeunesse n, dit un prophete. Naturellement le petit s6minaire est distinct et separ6 du grand d'une maniere
pratique et digne d'6loge. Le nombre d'6lves approche
de la soixantaine.
I1 y a ensuite notre petit s 6 minaire situ6 A Cape
Girardeau (Missouri); il est confie a M. Thomas Levan
avec son corps de professeurs comp6tents. Les sujets
promettent beaucoup. Daigne Dieu nous accorder
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qu'avec 1'accroissement du nombre s'accroissent toujours les saintes dispositions recommandees par le
concile de Trente.
La Congregation de la Mission, n'eft-elle en main
que laconduite de ses grands et de ses petits s6minaires,
ce lui serait une oeuvre grande et meritoire; il suffit
de se rappeler les gloires du s6minaire des Bons-Enfants a Paris, qui brilla dans 1'1glise il y a quelques
siicles.
**

Point n'est besoin d'6crire que notre s6minaire interne se trouve dans les excellentes conditions dont
j'ai rendu temoignage dans le passe. C'est 1'espoir de
l'avenir: tel un grain de s6nev6! Tels etaient a les
douze ); Vincent de Paul, au d6but, etait tout seul, et
voyez le r6sultat!
Nos 6tudiants, au nombre de trente environ, sont
pleins de promesses. Ils serontcertainement dignes de
Dieu, de 1'gglise, de leur Fondateur, s'ils mettent
toute leur activit6 a r6aliser ce que saint Vincent et les
directeurs de leurs 6tudes d6sirent qu'ils deviennent.
*

*

Dans 1'esprit de saint Vincent, la mission faite aux
pauvres gens comprend tous les hommes, d'aprbs cette
parole de 1'Ap6tre : < Faisons du bien a tous, mais
sp6cialement A ceux qui font partie de la famille des
croyants , (Galat., ch. v), car u je me dois aux Grecs
comme aux barbares, au sage comme a l'ignorant )
(Rom., I) ; a je me suis fait tout atous, afin de les sauver
tous , (I Cor., IX).
Les missions sont donn6es par les Missionnaires de
tQutes nos maisons de la province, qui sont au nombre
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de quatorze. Je n'ai pas pour chaque maison la moyenne
annuelle des conversions obtenues durant ces quatre
dernieres annees. Mais les maisons de Californie, de
Chicago, Dallas, Saint-Vincent de Saint-Louis, SaintVincent de Cape-Girardeau, Saint-ttienne et SaintJoseph de New-Orleans, La Salle pourraient rendre
t6moignage du nombre d'ames qui chaque annee sont
ramen6es par les missions a la foi et a la pratique de la
religion.
L'oeuvre de la Mission ne perd rien de son efficacit6
ni de son merite quand elle est pratiqu6e dans les
h6pitaux urbains et les maisons du Bon-Pasteur.
Notre confrere, M. Simon Donovan, aum6nier et
missionnaire a l'h6pital de la Charit6 de New-Orleans,
nous communique les r6sultats consolants de cet apostolat dans les 6tablissements Refugium peccatorum et
Consolatrix afflictorum. La moyenne annuelle, pour les
cinq dernieres ann6es, des conversions a la foi, a 6t6
de 20; des baptemes d'adultes, de 380; des communions, de 16ooo; des catholiques n6gligents revenus
apres'une abstention de quarante ans, 20. La moyenne
de ceux qui s'6taient abstenus pendant deux ans et au
dela de la fr6quentation des sacrements est de 200.
Notre z016 confrere, M. Neppell, aum6nier du City
Hospitala Saint-Louis (Mo.), a eu et a encore son ceuvre
d'apostolat propre. Ce City Hospital a Saint-Louis,
lyon Sectarian (non confessionnel) comme la ville aime
a 1'appeler, est cependant, en fait, 6tabli sur une base
protestante. Le corps des m6decins comprend : protestants et libres penseurs, 38; catholiques, 7. Le
nombre des gardes-malades protestantes ou ne professant aucune religion est de 36; celui des catholiques
est de 4. Le sage Missionnaire, ministre de Celui ( qui
est venu pour faire le hien ,, parvint graduellement a
diminuer I'opposition qu'il rencontrait naturellement
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dans un tel milieu. La facult6 lui fut accordee de dire
la messe tous les dimanches et jours de fetes s'il y a
des confessions t entendre. II y a continuellement
65o malades a cet h6pital; I5 5oo sont admis par an;
il en meurt tous les ans de 100oo I 200.

L'oeuvre des Missionnaires ne perd rien de son opportunit6 et de sa vigueur quand elle est appliquie aux
enfants sans fortune abrit6s sous le toit des soeurs du
Bon-Pasteur. Presque tous les jours, il faut s'y adonner
au ministere de la predication et des confessions en
faveur de quatre cent cinquante personnes, dont un
grand nombre entrent peu a peu dans les sentiments de
la p6nitente Madeleine et qui sont comme elle destinies
&etre tres pres de Dieu " parce qu'elles l'auront beaucoup aime ».

Saint Vincent de Paul avait, de son temps, les gal6riens auxquels il prechait et qu'il gagna . la foi. De
nos jours, il y a dans nos h6pitaux et maisons de secours les memes miseres spirituelles; des fils de saint
Vincent y remplissent Ie ministere de m6decins spirituels.
Passons maintenant au vaste champ des ceuvres ordinaires de la Mission. Je dis vaste champ, car votre
France n'est environ qu'un neuvieme de l'aire qui constitue notre province de l'Ouest. Ce vaste champ ouvert
au zele du Missionnaire, ressemble beaucoup aux
llanos et aux pampas de l'Amerique du Sud, avec cette
difference pourtant bien marquee : dans les llanos et
les pampas de 1'Am6rique du Sud, on suit le systime
des paturages et on ne rencontre que de rares habitations sur son parcours; ici, l'aire de l'agriculture, a

-

542 -

1'est des Montagnes Rocheuses comprend les grandes
prairies du vaste plateau central excepte la partie
ouest du Texas et les parties septentrionales et meridionales du Dakota : partout se trouvent de grandes
fermes bien entretenues et bien outillbes, des maisons
toujours convenables, tres souvent magnifiques. Les
villes y sont tres nombreuses. II est bien difficile d'en
trouver une sans son 6glise et son ecole catholiques.
Les grands itats du Colorado, d'Utah, de Montana,
sont traverses par la chaine des montagnes Rocheuses,
la sierra Nevada et la sierra Madre, la Costa Range
sur l'ocan Pacifique; dans tous ces etats, au flanc des
montagnes et dans les vall6es, le Missionnaire a son
ministere a remplir, comme il I'exerce dans la plaine.
t La moisson est grande, les cuvriers peu nombreux. »
Pour les trois dernieres annies et demie, trois Missionnaires ont 'tC constamment occup6s dans les Missions durant neuf mois chaque annee; ils 6taient transitoirement assistes d'autres confreres quand il y avait
trop grande affluence ou quand les paroisses 6taient
tres 6tendues. Durant ces quatre ans et demi c'est-adire en 90o8, 1909, 1910, 1911 jusqu'en avril 1912, le
nombre de missions prech6es dans la province Ouest
de la Compagnie est le suivant:
9go8, missions, 18; absolutions, 14900
19o9,
19
I6ooo
1910,
I8
10045
191,
20
I0934
1912, jusqu'en avril, missions, II; absolu-

tions, 5 855.
Pour avoir une connaissance exacte de l'etendue du
territoire que les Missionnaires peuvent avoir a parcourir et des diff6rents dioceses oiu ils travaillent a la

-

54

-

moisson des ames, il suffit de lire la liste des itats
compris dans notre province de 1'Ouest.
Ce sont les Etats des Illinois, de Missouri, de Visconsin, de Kansas, du Nouveau Mexique, d'Oregon,

de Montana, de la Louisiane, d'Alabama, du Mississipi,
du Texas, etc.
Telle est l'6tendue du territoire sur lequel cette
< Province de l'Ouest,, peut exercer son action, Mirabile in oculis nostris.
Les raisons pour lesqueiles le clerg6 s6culier de
notre temps agr6e particulibrement nos services sont
les memes qu'autrefois, au temps de MM. Timon,
Ryan, Hayden et Smith; c'est que pendant les Missions que nous donnons : I le confessionnal s'ouvre t6t
et se ferme tard dans la journ6e; 2* notre Mission se

fait dans l'6glise et nulle part ailleurs ; 3 nous formons des associations avec le consentement du curi;
4' nous ne faisons rien sans son plein assentiment.
Dans le nombre incalculable de Missions prech6es
chaque mois et cela par de nombreux groupes de Mis-

sionnaires de tous les ordres religieux (a moins que
les Missions ne soient trop fr6quentes, ce qui, loin de
gu6rir, ne fait qu'irriter et augmenter le mal), il n'y a
pas de Missionnaire qui n'ait rencontre beaucoup de
cas, dont les uns le r6jouissent, les autres le ravissent,
peu qui ont 6t6 completement douloureux. L'instruction sur la confession g6n6rale produit son effet dans
chaque Mission, comme a l'6poque de saint Vincent. I1
en est de meme de toutes les instructions et de tous les
sermons, qui r6alisent cette maxime : " Si quelqu'un
parle, que sa parole soit comme de Dieu. ,
Ensuite les confessionnaux sont encombres depuis
le mardi jusqu'au samedi, les fontaines sont ouvertes

pour laver du p6che de pauvres ames qui parfois ne
s'6taient pas purifi6es depuis beaucoup d'ann6es, car il

est rare que le Missionnaire occupe le tribunal de la
grace pendant une Mission sans rencontrer de ces Ames
6gar6es.
Je dois finir. Dites a M. le Sup6rieur g6n6ral que
tous ses enfants accomplissent, chacun sur son propre
terrain, une lourde tache. Assurez le successeur de saint
Vincent que notre digne visiteur se depense toujours
pour les int6rets de la Congr6gation au dedans comme
au dehors et que notre communaut6 est en regle dans
sa tete et dans ses membres.
Veuillez agr6er, etc.
T. SHAW.
NOUVELLE-ORLEANS
Lettre de M. VAUTIER, PrItre de la Mission.
Nouvelle-Orlians, St. Catherine's church,
Tulane avenue, x509. - 18 aouit 1912.

... Je fais ici quelques missions en francais, non pas
dans les grandes villes, mais dans les campagnes et
quelquefois dans des endroits oi il n'y a pas de pretre:
les pauvres et les d6sh6rit6s sont notre lot. Je viens
d'en terminer une a Rynella. Un pretre vient tous les
quinze jours y dire la messe et administrer les sacrements. La Mission a dure huit jours et a amen6 la
rehabilitation de dix mariages: trois abjurations ont 6t6
reques et pros de quatre cent cinquante confessions entendues. La plupart 6taient des retardataires. II faut
6clairer autant que toucher, parce que l'ignorance est
ici bien grande. Les missions en France n'6taient point
aussi laborieuses.
Entre temps, je continue mon ministere aupres des
negits, ce qui n'est point sans quelque consolation. La
population negre est assez r6pandue dans la Louisiane,
malheureusement beaucoup ne sont pas catholiques;
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nous n'avons guere d'action que sur ceux qui appartiennent a notre foi.
A. VAUTIER.

BRESIL
M.

PIERRE DEHAENE

(Extrait des journaux bresiliens 0 Albor et
Jornalde commercio, 1912.)

La mort de M. Pierre Dehaene (15 mars 1912), laissera a Rio de Janeiro un vide sans doute difficile a
combler, dans la digne Congregation des Lazaristes,
dont il etait visiteur provincial au Bresil.
Pretre d'une rare instruction et d'intelligence administrative superieure, z61 et infatigable dans les travaux varies de son ministare sacre, prevoyant et courageux, mettant les inthr&ts supremes de la foi toujours
au-dessus des contingences passagires de la vie
humaine, le regrett 6 Supbrieur des Lazaristes paraissait naturellement destin6 t jouer un r6le important
dans la Congregation dont il 6tait membre.
On connait d6Aj, par les d6tails que la presse catholique a donn6s, les travaux et les benedictions de sa
large action de Missionnaire, dans plusieurs localitis
de la France, sa patrie, oii sans doute vibre encore
1'Ncho tres doux de sa parole toujours impr6gn6e de
I'esprit tres surnaturel de l'fvangile.
Pour rendre plus evident le noble caractere et la tres
haute port6e morale du vertueux pretre defunt, pour
mettre en relief son h6roique detachement des choses
de la terre, il suffit de dire qu'en arrivant ici, au Bresil, en 19oo, son bagage se r6duisait a peu pres a un
crucifix, un chapelet et un breviaire, les ins6parables
compagnons de ses p&6rgrinations apostoliques.
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Le Albor, qui se fait un honneur de rendre hommage
la vertu de ceux qui ont bien merit6 de la
patrie, s'inciine respectueusement devant le tombeau
de ce pr&tre qui a pass6 faisant le bien au Br6sil, et il

M.

PIERRE DEHAENE,

Lazariste,
Visiteur provincial au Bresil.

envoie l'expression de ses regrets a ses confreres en
religion.
Les Lazaristes et les Filles de la Charit6 ont des 6tablissements en divers lEtats du Br6sil et sur les points
les plus 6loign6s de la capitale, comme le Maranhao,
Campo Bello, Diamantina, etc.; l'infatigable pretre
6tait necessairement astreint a de longs et penibles
voyages sur mer et sur terre, visitant ces etablissements, aplanissant les difficult6s, suivant des affaires
compliquees, conciliant les esprits, s'appliquant a tout
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disposer pour la bonne harmonie et le bien de la paix,
de l'ordre et de la religion.
Ce qu'il a dfi souffrir dans les plaines inhospitalieres de l'interieur du Bresil, voyageant a chevalsous un
soleil ardent ou sous la pluie, seuls, les anges de Dieu
peuvent l'appr&cier, parce qu'ils furent seuls les t6moins des longues et penibles courses qu'il faisait
pour remplir son devoir.
Dans la capitale, 1 d6ployait une incessante activite.
11 dirigeait les Filles de la Charit6 dont il ravivait le
zýle et l'6nergie spirituelle par ses savants et tres prudents conseils, donnes soit au confessionnal, soit en
chaire, d'oii il leur distribuait tous les quinze jours la
parole de Dieu, adaptant les sujets de ses entretiens
aux besoins spirituels des soeurs, et nourrissant en elles
l'esprit d'abngation et de sacrifice dont elles ont
besoin dans leur mission ardue aupres du pauvre malade.
Le z616 directeur s'occupait aussi de la formation des
novices des sceurs; il leur donnait toutes les semaines
une instruction preparde avec soin dans laquelle il leur
indiquait les devoirs de la Fille de la Charit6.
C'est une perte v&ritable pour la religion elle-m~me
dans notre patrie br6silienne que la disparition de
cette grande lumiEre, qui indiquait a tous les sentiers
du bien et de la vertu.
I1 6tait directeur de 1'Association des Dames de la
Charit6. Cette soci6t6 divisee en quinze sections dans
les diverses paroisses de Rio de Janeiro, verse les
bienfaits de la charit6 chr6tienne sur le pauvre et sur
l'infirme abandonn6. I1 entretenait par sa parole vigoureuse, persuasive et pleine d'onction, le feu de la charite dans le coeur de ces nobles visiteuses des pauvres
malades, les encourageant dans leurs luttes et leurs
difficultes; il soutenait leur zele par les pieuses con-
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f6rences qu'il leur faisait aux reunions mensuelles, et
par les rapports encourageants qu'il presentait chaque
ann6e i la reunion generale.
II 6tait 6galement directeur de la Sociktk des a Servantes du Seigneur ,. Cette association s'occupe de la
confection des ornements pour les 6glises pauvres du
Br6sil; envers elles aussi, il exergait son zele, pr6sidant
a leurs r6unions mensuelles et leur adressant, dans ces
occasions-li, des allocutions tres appr6cides, se rapportant a 1'oeuvre de laquelle elles s'occupent.
I1 ne n6gligeait point l'int6ressante phalange des
enfants de Marie, nombreuse association r6pandue sur
divers points du Bresil, dont il 6tait aussi le directeur
general. Les r6unions g6nerales qu'il promouvait tous
les deux ans, pr6sidees par S. Em. le cardinal archeveque de Rio de Janeiro, et qu'il couronnait par un
brillant et magistral discours, excitaient ces jeunes
filles a avancer avec constance et fermet6 dans les sentiers du bien et de la vertu. Elles conservaient dans
leurs ames un souvenir ineffacable des vibrantes paroles
du pieux directeur, lequel les initiait ou les encourageait a leurs devoirs de jeune flle pieuse, d'6pouse
module et de mere chr6tienne.
En vertu de sa charge, M. Dehaene 6tait en relation
immediate avec les hautes autorit6s eccl6siastiques et
les administrations civiles, notamment avec les directeurs et les administrateurs des h6pitaux. II s'appliquait a leur rendre tous les devoirs qui leur 4taient
dus. L'administrateur notamment du vaste h6pital de
la c Santa Casa n t6moigna de sa grande consideration
pour M. Dehaene a 1'occasion des fun6railles. Les
nombreux tel'grammes de condoleance recus a cette
occasion-li attesterent aussi les memes sentiments.
L'estimable visiteur provincial laisse la province qui
lui a et6 confte en 1900oo en parfaite prosperite. II
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6tablit un s6minaire de Lazaristes, et 1'6cole apostolique
de Caraca, esparance de la Congregation dans la pro-

vince du Br6sil, grace a son action, a fleuri et prospr&6;
quatre-vingts jeunes gens y sont r6unis aujourd'hui.
Ce pretre 6minent, cet homme de haute valeur intellectuelle et morale, ce sup6rieur tres estime a disparu ;
mais il se survivra dans les fruits de son activit6, et sa
memoire restera honor6e de tous ceux qui l'ont connu.
M. DEHAENE (Pierre) n6d Zermezeele, canton de Cassel, au
diocese de Cambrai, France, le 29 novembre 1852, entra dans
la Congregation de la Mission le 2 sepcembre 1878 1 Paris. II
y termina ses dtudes de theologie commencies a Cambrai et
fut ordonnd pretre le I• juin 188z.
Appliqu6 d'abord A I'enseignement au petit siminaire
d'Avon, dans le diocese de Meaux, il fut ensuite occup4 dans
les Missions, a Loos d'abord en 1884, puis A Angers, comme
supdrieur, en 1896. C'est en 1900 qu'il fut envoyd au Bresil
comme visiteur; il y ferma deux colleges, mais il y ouvrit trois
maisons de Missions dont il assura, d&s le debut, la fondation
pour 1'entretien des Missionnaires. C'est le iS mars 1912 qu'il
dicida a Rio de Janeiro.
**

M. Eugene Pasquier, qui appartenait d6ji a la maison de Rio de Janeiro, a 6et nomm6e la place de
M. Dehaene visiteur de la province du Brisil.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
99. -

ERECTION DU VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHI-LI

MARITIME; IL EST CONFIE A LA CONGREGATION DE LA
MISSION (LAZARISTES). -

27 avril 1912.

PIUS PP. X
Ad futuram rei memoriam. - Nobis in hac sublimi Principis Apostolorum Cathedra collocatis nihil est antiquius, quam ut catholica religio
longe lateque in orbem terrarum proferatur. Laeto igitur jucundoque

accepimus animo fidelium numerum in Apostolico Vicariatu Celi septen-
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trionalis seu Pekinen., ita. Deo favente, auctum fuisse, ut Venerabilis
Frater Stanislaus Jarlin, Episcopus titularis Pharbaetitensis, solertissimusillius Missionis Praesul, suum duxerit, ab hac Sancta Sede ejusdem
Vicariatus divisionem petere ac flagitare; Nos igitur, quum persuasum
habeamus hujusmodi consilium sive Christiano nomini latius propagando,
sive neophitis facilius adjuvandis, prospere successurum, omnibus rei
momentis cum Venerabilibus Fratribus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus Saciae Congregationis de Propaganda Fide sedulo
perpensis, eumdem Vicariatum, ut infra dividendum censuimus. Quare
motu proprio, certa scientia ac matura deliberatione Nostra, deque
Apostolicae potestatis plenitudine, praesentium tenore, a Vicariatu Apostolico Cell septentrionalis seu Pekinen., civilem Praefecturam, cui vulgo
nomen %Tien tsin fou n sejungimus, eamque in separatum Apostolicum Vicariatum, Celi maritimi nuncupandum, ac Sacerdotibus a Missione, qui in illis remotis regionibus eximiam sibi laudem in Ecclesiam
compararunt, merito concredendum, erigimus atque instituimus. Novi
autem hujus Apostolici Vicariatus fines sint, ad septentrionem, Vicariatus Apostolicus Celi septentrionalis, ad orientem sinus Tche-ly, ad
meridiem, Missiones Sciam-tom septentrionalis et Celi meridio-orientalis,
ad occidentem, denique, Missiones Celi meridio-orientalis et Celi septentrionalis. Decernentes praesentes Litteras firmas, validas, efficaces
semper existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et
obtinere, illisque ad quos spectat et in posterum spectabit in omnibus et
per omnia plenissime suffragari; sic in praemissis per quoscumquejudices
ordinarios et delegatos judicari et definiri debere atque irritum esse et
inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel
ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Nostra et Cancellariae
Apostolicae regula de jure quaesito non tollendo, ceterisque Constitutionibus et Sanctionibus Apostolicis, etiam speciali et individua mentione ac derogatione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque.
Datum Romae apud Sanctum Petrulh sub Annulo Piscatoris die
xxvui aprilis MCMXII.
Pontificatus nostri Anno Nono.
Locus Sigilli
R. Card. MERRY DEL VAL,
a Stcretis Status.
100. -

RtGLES DE LA CORRESPONDANCE DANS LES AF-

FAIRES A TRAITER AVEC LA S. C. DE LA PROPAGANDE.
ILLUSTRISSIME AC REVERENDISSIME DOMINE,

In examinandis et sollicite expediendis Missionum negotiis multas
easque non leves offert huic Sacrae Congregationi difficultates praxis
eorum, qui in uno eodemque folio plures res easque inter se quandoque
summopere disparatas cumulare solent. Quo fit ut literae preces, aliaque
hujusmodi scripta neque in Secretaria neque in Tabulario suis in locis
reponi servarique valeant, et idcirco deducta negotia et praesertim petitiones matrimonialium dispensationum saepe molestam, quandoque etiam
damnosam dilationem patiantur.
Ut promptum praedictis difficultatibus paretur remedium, necessarium
omnino est, ut QUODLIBET NEGOTIUM SUUM HABEAT FOLIUM ac in litte-
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ris respousivis nunquam omittatur numerus (Protocollo) quem relativa
S. Congregationis epistola in capite inscriptum habet. Curabis itaque,
lllustrissime ac reverendissime Domine, ut huic necessitati a tua Curia
prospiciatur.
Hac vero utens occasione Amplitudini Tuae enixe commendare debeo
observantiam literarum circularium, quae alias a Sacra Congregatione
transmissae fuerunt supe, usu LINGUAE LATINAE, aut ITALICAE vel saltem
GALLICAE. Saepe enim accidit, ut ad Sacram Congregationem literae
alio quam praescripto idiomate exaratae perveniant, eamque dum in
italicum vel latinum transferuntur, duplicatum opus afferant officialibus
Sacrae hujus Congregationis, et tempestivam negotiorum expeditionem
impediant; quod pariter evitandum est.
Velis ergo, Reverendissime Domine, etUam hac parte libenter excipere
has meas literas, et Deus te diu incolumem servet.
Romae ex Aedibus S. Congr. de Prop. Fide die 3 junii 1912.
S. Congr. de Prop. Fide,
Secrelaius.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
28. Mgr Vic, 6veque, vicaire apostolique du Kiang-Si
oriental, deced6& Kia-Shing (Chine); 59 ans d'age,
39 de vocation.
29. Arboleda (Charles), pretre, d6cid6 en juin 1912,
en mer; 41, 20.
30. Eckery (Francois), pr&tre, d6c6d6 le 14 juin 1912,

a Denver (Etats-Unis); 33, Io.
31. Lizarribar (Joachin), pr&tre, d6ced6 le 24 mai 1912,

a Nueva Caceres (Iles Philippines); 34, 13.
32. Boudoire (Philippe), clerc, dec6d6 le 24 juin 1912,
a Dax (France); 23, 3.
33. Block (Francois), pr&tre, d6c6d6 le 12 juin 1912,
SL6opol (Autriche); 79, 43.
34. Vervault (Benjamin), pretre, d6c6d6 le 12 juillet 1912, a Fort-Dauphin (Madagascar); 69, 44.
35. Manzi (Jean-Baptiste), pr&tre, d6c6d6 en juillet 1912, a Plaisance (Italie); 81, 65.

36. Del Rio (J6r6me), roadjuteur, dec6de le 17 juillet 1912, a Valdemoro (Espagne); 86, 57.
37. Gracieux (Jean-Louis), pretre, d6ced6 le 27 juillet 1912, a Shanghai (Chine); 63, 3o.
38. Cazaban (Justin), coadjuteur, d6c6d6 le 27 juil-

let 1912, a Dax (France); 59, 7.
39. Huerta (Jean), pretre, d6cd&le 15 juillet 1912, a
Puebla (Mexique); 85, 56.
4o. Hanley (Joseph), pretre, d6c6d6 le 4 aoft 1912, a
Dublin (Irlande); 72, 49.
NOS CHtRES S(EURS
Juin-aoit 1912.

Marie Ballin, decidde h la Maison de Chariti de Clichy
(France); 58 ans d'age, 37 de vocation.
Marie Ecker, Incurables, Graz (Autriche); 58, 31.
Marie Sangland, La Mallieue (Belgique); 54, 35.
Victorine Bozzoli, Maison Centrale, Turin; 44, 16.
Juliana Sabathi, Incurables, Vienne (Autriche); 28, 1.
ApolloniaKotzbeck, Incurables, Laibach(Autriche); 71, 54.
Marianne Deszczynska, H6pital, Varsovic; 86, 67.
Anna Makowska, Maison Centrale, Constantinople; 79, 49H6l1ne O'Connor, H6pital Saint-Joseph (Etats-Unis); 48, 13.
Marie Lajugnie, Maison Principale a Paris; 79, 54.
Marie Cinacchi, Saint-Nicolas, Sienne; 82, 48.
Ida Niccoli, Maison Centrale, Sienne; 42, 17.
Marie Konzen, Maison Marie-Immaculie, Bruges; 79, 6o.
Marie Carlier, H6tel-Dieu, Charleville; 83, 54.
Catherine Franzini, Maison Centrale, Turin; 77, 48.
Antoinette Lotocka, Maison Centrale, Cracovie; 67, 48.
Eulalie Grand, H6pital Saint-Joseph, Lyon; 35, 9.
Ml1anie Rameil, Maison de Charit6, Beauvais; 86, 56.
Mathilde Giorda, Maison Centrale, Turin; 87, 51.
Charlotte Bruzzo, Maison Centrale, Turin; 51, 27.
Marie Torrent, Saint-Vincent, Constantinople; 84, 58.
Marie Carb6, H8pital Burgo de Ozma (Espagne); 75, 32.
Francisca Arias, H6pital Saint-Frangois-de-Paule, La Havane
45, 14.
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Maria M urguiondo, Bienfaisance, La Havane (Espagne); 72, So.
Mathilde Gomez, Saint-Nicolas, Valdemoro (Espagne); 34, 12.
Maria Gozategui, Hospice, Cordoue (Espagne); 74, 47.
Ines Gomez, H6pital, Talavera (Espagne); 42, 21.
Tomasa Osacar, Hopital, Vitoria (Espagne); 71, 47Maria Samos, Saint-Nicolas, Valdemoro (Espagne); 26, 6.
Celestina Quintano, Saint-Nicolas, Valdemoro (Espagne);
56, 36.
Ana Roch, H6pital, Santander (Espagne); 43, 21.
Marie Bernard, Hospice, Aubusson (France); 73, 53.
Marie Chazalon, Maison de Charite, Montolieu (France);
84, 61.
Rosaria Bellaro, Hopital, Terramo (Italie); 7o, 3r.
Maria M. Kenna, H6pital, Washington (Etats-Unis); 67,46.
Marie Martin, Maison Saint-Alphonse, Madrid; 5r, 23.
Maria Gonzalez, H6pital, Nicaragua; 27, 7.
Marguerite Carroll, Hopital, Rochester (Etats-Unis); 74, 56.
Marie Schmit, Maison de Charit6, Neuilly (France); 71, 51.
Marie Reynaud, Hospice, Largentiire (France); 75, 55.
Victorine Szyj, tcole, Mesztegnyo (Hongrie); 36, i8.
Catherine Frost, Hospice, Vacz (Hongrie); 3o, 8.
Ernestine Montmeyliand, Maison Principale, Paris, 79, 58.
Maria Agote, Asile, Bilbao (Espagne); 7o , 44.
Frantoise Martinez de Aguirre, H6pital Logr6no (Espagne);
61, 33.
Isidora Olay, H6pital, Cullera (Espagne); 79, 54.
Catherine Labarbe, Maison de Charite, Clichy (France);
68, 43.
Jeanne Meuriot, H6pital, Pernambuco (Bresil); 71, 52.
Amilie Connor, Orphelinat, Preston (Angleterre); 42, 18.
Marie Cardon, Saint-Augustin, Paris; 78, 56.
Josephe Leber, Hospice, Budapest; 53, 27.
Suzanne Pira, Maison Centrale, Constantinople, 23, 1.
Anna Tailhan, Maison de l'Immacul6e-Conception, Pekin;
36, 14.
Marie Constans, Maison de Charite de Marvejols (France);
39, i6.
Anna Bruchdorfer, Hbpital, Fiirstenfeld (Autriche); 31, 2.
Francoise Girino, Maison Saint-Joseph, Grugliasco (Italie);
81, 58.
Carmela Pepe, H6pital, Castellammare (Italie); 31, to.
Antoinette Wierzchowska, Asile, Varsovie; 57, 32.
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Marie Sabatier, Maison de Charite, Montolieu; 69, 44.
Marie Bontreux, Maison de Charit6, Montolieu; 62, 33.
Agnes Russ, Maison Centrale, Graz; 44, 22.
Marie Maclerc, H6pital LUon, Nicaragua; 70, 47Marcelina Azanza, Asile d'Alcala de Henares (Espagne);
41, 19.

Lucia Carrillo, H6pital, Valladolid (Espagne); 74, 56.
Maria Dacora, H6pital, San Fernando (Espagne); 59, 38.
Dominica Leiva, H6pital militaire, Carabanchel (Espagne);
24, 4.

Tomasa Migueltorena, Ali6ens, Leganes (Espagne); 55, 35.
Josefina Larriu, Asile de Villanuevade los Infantes (Espagne);
28, 5.

Anna Gehrmann, H6pital de Bromberg (Pologne); 33, 12.
Maria Galimberti, Maison Saint-Joseph, Grugliasco (Italie);
23, 4.

Pauline Tharin, Maison de Charite, Montolieu; 86, 58.
Rose Donvhoc, Asile des Aliens, Dearborn (Etats-Unis);

35, I3.
Marie Guyot, Paroisse Saint-Roch, Paris; 76, 54.
Christine Henn, Maison Centrale, Cologne, Nippes; 70, 45.
Marie Duthoit, Saint-Vincent, L'Hay (France); 32, 5.
Catherine Weber, Belletanche, Lorraine allemande; 22, 1.
Anna Coron, H6pital de Bon-Secours, Rio de Janeiro; 76, 55.
Leonarde Monteil, Hospice, Bapaume (France); 42, 12.

Marie Ferjancic, Maison Centrale, Graz; 23, i.
Marie Badoud, Orphelinat, Peronne (France);
Marie Creifels, Maison de Charite, Bailleul (France); 74, 48.
Juana

Morga, College Sainte-Isabel,

Nueva Caceres

(Iles

Philippines); 74, 47Mariana Feltret, Hopital G6neral, Madrid; 6r, 35. '

Maria Sanrona, Hospice de Palma, Mallorca; 56, 27.
Maria Alvares, Saint-Nicolas, Valdemoro; 55, 26.
Micaela de Lorra, Bienfaisance, Ordima (Espagne); 61, 34.
Marianne Lawniczak, Maison Centrale, Cracovie; 58, 37.
Anne Stigler, Hospice, Schawarzach (Autriche); 34, 1o.
Elisabeth Gibon, H6pital, La Serena (Chili); 83, 63.

Teresa Grau, H6pital, Cordoue (Espagne); 67, So.
Leandra Ruiz de Austri, Maison Centrale, Madrid; 66, 41.
Manuela Beade, Hospice, Santiago (Espagne); 58,20.
Juana Ciriza, H6pital G6n6ral, Madrid; 85, 59.
Marie Beyaert, H6pital, Bergues (France); 40, 17.
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Virginie Pivert, Maison Principale, a Paris; 67, 47.
Anna Poliwoda, Incurables, Laibach; 28, 9.
Marianne Hough, Maison Centrale, Emmittsburg; 84, 6o.
Louise Bellorini, Maison Centrale, Turin; 56, 32.
Marceline Marcel; Asile Saint-Vincent, La Teppe (France);
65, 44.

llisabeth Moore, Refuge, Glasgow ýtcosse); 58, 40.
Maria Pesdir, Incurables, Leibach; 71, 51.

Marie Planche, Hospice, Alise-Sainte-Reine (France); 87, 66.
Jeanne Francois, Misericorde du Caire (Egypte); 49, 26.
Anna Ohaba, Incurables, Laibach; 69, 51.
Catherine Szware, Maison Centrale, Culm; o5,27.
Marie Blin, Maison de Charite, Caen (France); 75, 5o.
Anne Oberrecht, Institut, Budapest; 34, iS.
Walburg Wenig, Maison Centrale, Salzburg; 39, 14.
Catherine Hammigan, Maison de Charite, Darlington ; 40, 21.
Jeanne Boissie, Maison Saint-Jean, Lyon; 70, 51.

SMaria Serrano, H6pital, Ubeda (Espagne); 39, i5.
Margarita Pepaon, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 34, 15.
Justa Otegui, Bienfaisance, Jativa (Espagne); 75, 52.
Marie Cvoney, Sanatorium, San Jose (Etats-Unis); 64, 43.
Edith Hill, Orphelinat, Dublin; 63, 43.
Josephine Badion, Hospice, Aumale (France); 81, 60.
Marthe de Rolland, H6pital Frangais, Smyrne; 74, 52.
Marie Rambaud, H6pital, Nemours (France); 26, 2.
Rosalie Dumont, Providence Sainte-Marie, a Paris; 72, 54.
Marie MNchin, Maison de Charitd, Montolieu; 57, 37.
Louise Magny, Providence, Smyrne; 72, 51.
Adelaide Klingenbrunner, Maison des Forges, Montlucon
(France); 67, 43.
Marie Buscaglia, Saint-Joseph, Grugliasco (Italie); 40, 19.
Marie Berthdas, Hospice, Sully (France); 63, 41.
Eug6nie Mendionde, Hbpital Saint-Louis, Madrid; 33, 7Jeanne Gallien, Maison des Forges, Anzin (France); 78, 54.
Honorine Byrne, Maison Saint-Joseph, Sheffield (Angieterre);
73, 50.

Marie Scaglia, Maison Centrale, Turin; 83, 66.
Genevieve Einfalt, Hapital, Budapest; 3o, ix.
Jeanne Leitner, H6pital Saint-Roch, Budapest; 52, 24.
Bonifacia Remon, Hpital, Onteniente (Espagne); 41, 22.
Josefa Munoz, H6pital, Alberique (Espagne); 33, 6.
Josefa Aspiazn, Bienfaisance, Vergara (Espagne); 62, 35.

.- 556 Josefa Ibero, H6pital, Calahorra (Espagne); 26, 2.
Manuela Rodriguez, Hospice, Jaen (Espagne); 6o, 39.
Suzanne Rougeot, Maison de CharitY, Montolieu (France);
85, 64.
Julie Claviere, Hospice, Murat (France); 66, 39.
Antonia Cardinali, Maison Centrale, Turin; 85, 57.
Francoise Courbet, Maison Saint-Vincent, L'Hay (France);
7', 49Catherine Concaret, Maison Principale,

a

Paris; 66, 47.
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LA CONGREGATION DE LA MISSION
SOUS LES VICAIRES GENERAUX, de 18oo A 1827
EXTRAIT

des Notes kistoriques de M. Gabriel PERBOYRE
(Suite, Voyez ci-dessus, p. 384.)

V. M. Charles BOUJARD
Vicaire g6ndral (14 mai 1819-2 juillet 1827.)

§ I.

Alection de M. Charles-Vincent-de-PaulBoujard
(1819)

M. Claude,

a la mort de M. Verbert, eut, ensa qua-

lite d'assistant g6n6ral de la Congregation de la Mission, a remplir le penible devoir de convoquer les
Missionnaires de Paris et des environs, et de presider
leur r6union, i l'effet de nommer le successeur du vicaire g6neral d6funt. Conform6ment Lla teneur du
bref du 21 mars I8i9, obtenu par l'intermediaire de
S. Em. le Cardinal Pr6fet de la Propagande, le
concours de dix on douze Missionnaires aurait ete
suffisant pour cette 6lection; cependant, M. Claude
jugea a propos de convoquer un plus grand nombre de
confreres. Vingt et un Prktres de la Mission, parmi
lesquels 6tait M. Viguier qui remplit les fonctions de
secretaire dans cette r6union, se rendirent hl'appel qui
leur fut fait pour le 13 mai 1819. La tres grandemajo-

rite des suffrages se porta sur M. Cathelin-Charles-Vincent-de-Paul Bojard, dit Boujard, et il fut reconnu
par les Missionnaires pour leur Superieur l1gitime provisoire, jusqu'a I'exp6dition du bref de Sa Saintet6.

M. Boujard etait alors assistant de la maison de Paris.
Le 18 du meme mois, M. Boullangier, procureur genaral, adressa une supplique au Souverain Pontife
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pour obtenir la confirmation du nouvel elu dans la
charge de vicaire g6enral des Missionnaires pour la
France et les Missions 6trangeres, et de Superieur
g6neral des soeurs de la Charit6 en quelque Etat qu'elles
soient. Deux jours apres, M. Boullangier informa
aussi S. Em. le Pr6fet de la Congregation des Ev&ques et Reguliers, de la nomination de M. Boujard,
faite en vertu du bref du 21 mars, ainsi que de la supplique qu'il venait de faire parvenir aux pieds de Sa
Saintet6, et il le pria de vouloir bien faire acc6l6rer
l'exp6dition du bref confirmant 1'l1ection accomplie
du 13 mai.
M. Baccari qui avait succ6d6e
M. Sicardi comme
vicaire g6n6ral des Missionnaires i Rome, apprenant
par hasard le d6ces de M. Verbert et n'ayant pas connaissance desfacult6s obtenues par le bref du 21 mars,
sollicita une audience du Saint-Pere dans laquelle il
fut question, avec le Souverain.Pontife, du mode a
suivre pour donner un successeur au vicaire g6neral
francais. A l'issue de cette audieAce, M. Baccari transmit a Paris, sous la date du 13 mai 1819, jour m~me
de 1'6lection de M. Boujard, le r6sultat de son entretien
avec Sa Saintet6, et il disait a M. Boullangier:
I*° Que le Pr6fet de la Congregation des •Evques et
R6guliers avait 6tC surpris qu'on se fit adress6 a la
Sacrce 'Congregation de la Propagande pour 1'exp6dition d'un bref (celui du 21 mars) en faveur de M. Verbert.
2' « De vouloir se hater de transmettre les noms des
candidats aptes aux fonctions de vicaire general pour
la France; que telle 6tait la conclusion de son entrevue
avec S. Em. le Cardinal Pr6fetde la Sacree Congregation des Eveques.
30 ( De ne pas demander pour le vicaire g6neral
francais la sup6riorite g6nerale sur les Filles de la
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Charite en quelque contree qu'elles se trouvassent,
et de se borner a celles de la France; attendu que le roi
d'Espagne avait sollicit6 aupres du Saint-Siege que
celles de ses Itats fussent placees sous la juridiction
du vicaire g6neral de Rome ; et que celles de la Russie,
d'apres les edits de 1'empereur de ce pays, devaient
dependre deleurs superieurs provinciaux et qu'il leur
6tait defendu de correspondre avec des superieurs
etrangers. )
Les avis de M. Baccari, a qui personne n'avait donne
mission d'entamer des n6gociations au sujet du successeur de M. Verbert, arriv6rent i Paris apres le depart
de la supplique de M. Boullangier i Sa Saintet6; des
lors, ils devinrent inutiles. Cependant, M. Baccari ne
recevant pas de r6ponse a sa lettre, insista aupres de
M. Boullangier et lui manda, sous la date du 12 juin,
que le Souverain Pontife d6sirait qu'on lui transmit
deux ou trois noms, parmi lesquels il en choisirait un
pour 6tre vicaire general de la Congregation de la
Mission en France.
On a certes lieu d'etre surpris de voir le vicaire general i Rome s'etablir de son chef n6gociateur d'une
affaire dont, par convenance, il aurait di s'occuper
moins que tout autre, lorsque les Missionnaires de
France ne jugeaient pas A propos de se servir de ses
bons offices. Les faits montrerent que s'il usait de son
influence auprbs des pr6lats, c'6tait pour restreindre de
plus en plus la juridiction du vicaire g6neral de
France.
Dans ces circonstances, surgit un nouvel incident
auquel on etait loin de s'attendre A Paris. On y requt,
sous la date du 24 juillet 1819, une lettre du secretaire de la Sacree Congregation de la Propagande,
dans laquelle il 6tait dit qu'ayant appris le decks de
M. Verbert et ne voyant pas arriver la supplique pour
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la confirmation de son successeur, qui aurait df 6tre
nomm6 en vertu du bref exp6di6 le 21 mars par cette
meme Congr6gation, on avait tout lieu de craindre
que l'autorisation ne ffit pas parvenue. Si, cependant,
le bref avait &t6recu a Paris, M. Boullangier 6tait prie
de hitercette 6lection. Le procureur g6n6ral s'excusa
aupres du Prefet de la Propagande de n'avoir pas
sollicit6 par son interm6diaire la confirmation du vicaire g6neral 6lu; ii lui exposa que la supplique avait
6tk envoyee a la Congr6gation des Eveques et R6guliers, parce que c'6tait toujours a cette Congr6gation
qu'on avait eu recours en des cas semblables.
Mgr d'Isoard, auditeur de Rote pour la France, fut
6galement inform6 par le meme courrier du m6contentement de S. Em. le Cardinal Pr6fet de la Sacr6e
Congr6gation de la Propagande et des agissements
de M. Baccari, tendant L enlever aux Missionnaires francais 1'election de leur Sup6rieur pour ne
leur laisser que le droit de presentation de deux ou
trois candidats au vicariat gen6ral et a enlever aussi
a M. Boujard lajuridiction de toutes les Filles de la
Charit6 pour la restreindre a celles de la France. Profitant de ces renseignements, Mgr l'auditeur francais
de Rote ne negligea rien pour parer les coups qu'on
se disposait a porter a la juridiction du vicaire g6n 6 ral r6sidant a Paris; mais ce fut sans succes comme
nous le verrons bient6t.
Le reste de l'ann6e 1819 et les six premiers mois de
1820 s'6taient dejA 6coules, que le bref confirmant
l'election de M. Boujard n'6tait pas encore arrive.
M. Boullangier se d6cida alors, le 3 juin 1820, a recourir
A la bienveillante intervention du Pr6fet de la Propagande, S. tm. le cardinal Fontana, et le pria de
faire hater 1'exp6dition du bref depuis si longtemps
attendu en faveur de M. Boujard, et de lui faire main-

-

561 -

tenir la juridiction de son pr6d6cesseur sur toutes les
Filles de la Charit6, ainsi que la facult6 de designer
son successeur en cas de mort; il demandait que si,
toutefois, on voulait lui soustraire la juridiction sur
les Filles de la Charite hors de France, on except.t de
cette mesure celles qui habitent le canton de Geneve,
attendu qu'elles sont toutes francaises.
§ 2. Bref du o1aoit 1820. Reprisentationsfaites
par M. Boujard au sujet de ce bref.

Enfin le bref sollicite depuis plus d'un an parut le
1o aoit 1820 et ne parvint a Paris, on ne sait par quel

concours de circonstances, que plusieurs semaines
apresson expedition. Sa teneur fut loin d'etre agreable
aux Missionnaires francais. La juridiction de M. Boujard etait restreinte aux Missionnaires de la France et
aux Filles de la Charite r6sidant sur le territoire francais. Le Souverain Pontife, loin de lui accorder la facult6 de d6signer son successeur, lui faisait connaitre
son intention de designer sous peu, dans la ville de
Rome, un autre Superieur g6enral qui serait charg6 du
gouvernement de tous les Pretres de la Mission et des
Filles de la Charit6 plac6es dans les autres contries.
Le 21 novembre 1820, M. Boujard remit a Mgr le
Nonce a Paris deux M6moires : le premier relatif a
'6tat actuel de la Compagnie en France, le second
traitant de l'impression p6nible que lui avait produite
le bref du 10 aoft precedent :
cLe Roi, est-il dit dans la premiere piece, a r6tabli
la Congregation en France par son ordonnance du
3 f6vrier 1816; ii a achet6 pour oooo100000 francs une
maison dans laquelle nous sommes places B Paris,

rue de Sevres, 95; il a augmente notre traitement
annuel de 6 ooo francs depuis un an et le ministre de
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l'Interieur nous promet de l'augmenter en proportion
du nombre des Missionnaires. Le gouvernement, ind6pendamment des 5oooo francs d6ej employes aux r6parations de notre maison, vient de nous en accorder
encore 3oooo pour le meme objet. Sa Majest6 a rendu
aussi a notre Congr6gation le magnifique s6minaire
d'Amiens et nous permet de recevoir des legs. Notre
maison principale de la rue de Sivres, 95, dans laquelle
nous sommes depuis le 9 novembre 1817, se compose
de quatorze pretres, dont quatre sont specialement
charges de la direction spirituelle de la maison mere
des Filles de la Charit6, de dix-sept s6minaristes et de
deux freres. Trois de nos pretres, ayant avec eux deux
freres, sont occupes a faire des missions dans le diocese de Meaux. Nous sommes rentr6s dans le siminaire
de Saint-Flour, oit nous avons cinq pretres; nous dirigeons kgalement le s6minaire de Sarlat. Nous
sommes etablis a Valfleury pres de Lyon; a Paris, nous
desservons I'hospice des Incurables-femmes et a Montauban, nous avons trois de nos pretres occup6s aux
fonctions de notre 6tat. Dans le voisinage de Londres
a Stratford, nous avons un Missionnaire qui y fait
construire une chapelle. Nous serions beaucoup plus
nombreux si les 6veques 6taient plus faciles a permettre a leurs dioc6sains d'entrer dans notre Congregation. )
Dans la seconde piece, apres avoir remercie Sa
Saintet6 des grices qu'il lui a deja accordees, M. Boujard parle du silence du bref au sujet de la facult6
qu'il avait sollicit6e de d6signer son successeur en cas
de mort, et de l'annonce qu'y fait Sa Saintet6 d'6tablir
incessamment a Rome un autre Superieur. g6n6ral, qui
sera le Superieur des autres Pr&tres de la Mission et
des Filles de la Charit6 qui se trouvent disseminees
sur le reste du globe, et il dit que cette double dispo-

-

561 -

sition l'humilie et a des r6sultats qui 1'effrayent. Ces
dispositions :
i* L'humilient, parce qu'elles semblent ktre la punition de quelque faute qu'il aurait eu le malheur de commettre envers le Souverain Pontife dont il a toujours
Wt6 I'enfant tres soumis et respectueux, puisque le
pouvoir de d4signer un successeur avait 6t6 accorde .
tous ses pr6edcesseurs : MM. Brunet, Placiard, Hanon
et Verbert. Si Sa Saintet6 ne jugeait pas a propos de
lui laisser la juridiction sur toutes les soeurs, il desirerait au moins la conserver sur celles du canton de Genive qui sont toutes francaises.
2' Ces dispositions ont des r6sultats qui l'effrayent.
En 6tablissant un Superieur g6neral i Rome et un vicaire g6neral a Paris, on 6te aux Franqais 1'esp6rance
donnee a M. Verbert par le Souverain Pontife dans
son bref du 16 juillet 1817, de voir r6tablir en France
laCongr6gation dela Mission sous son ancienne forme.
Les pr&tres franeais voyant cette modification substantielle, ou n'y entreront pas, ou seront tentes d'en
sortir. Le gouvernement francais n'admettra pas ce
changement. La Compagnie des Filles de la Charit6,
composee d'environ deux mille cinq cents personnes et
desservant pros de trois cents etablissements, ne voyant
plus le successeur de saint Vincent a sa tete, sera
troublee, divisbe et exposee a une ruine prochaine.
M. Boujard demande, en cons6quence, si le Souverain
Pontife se d6terminait, comme il a fait depuis plusieurs annees, a 6tablir deux vicaires gen6raux dont
1un r6siderait a Rome et I'autre a Paris, de laisser a
ce dernier la direction des Filles de la Charit6 du
canton de Geneve et la superiorit6 sur les Missionnaires du Levant.
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§ 3. Nouveau bref du 30 janvier 1821, adresse
ai M. Boujard.
Les observations que M. Boujard avait soumises A
Mgr le Nonce et que celui-ci transmit A Rome firent
impression sur le cardinal Consalvi. Le secr6taire
d'Etat transmit au nonce a Paris, avec recommandation
de la communiquer A M. Boujard, la nouvelle que le
Souverain Pontife n'6tablirait pas un Sup6rieur gen6ral de la Congregation de la Mission A Rome et que
ce Superieur g6n6ral serait au contraire toujours a
Paris; de plus, que Sa Saintet6 laissait jusqu'a nouvel
ordre les choses dansle meme 6tat, c'est-4-dire M. Boujard vicaire g6neral de la Congregation de la Mission
a Paris, et M. Baccari, vicaire general pour les pays
hors de France.
Mgr le Nonce fit meme esperer a M. Boujard un nouveau bref qui confirmerait ce qu'il lui disait. Le bref
annonc6 portant la date du 3o janvier 1821 fut remis a
M. Boujard par Mgr le Nonce, le 17 f6vrier, en presence de ses confreres. Sa Saintete, d'apres la teneur
du bref : I° autorisait M. Boujard a d6signer son successeur en cas de mort; et en cas que M. Boujard n'eit
pas d6sign6 son successeur, dix ou douze pretres pouvaient nommer celui qui devait tenir sa place; 2" il
maintenait sous sa juridiction les Missionnaires du
Levant; 3° il placait sous son autorit6 les Filles de la
Charit6 du canton de Geneve.
Les n6gociations sur cette importante affaire furent
accompagn6es d'incidents oii apparaissaient lesconflits
d'influences A Rome. Nous en omettons le r6cit.
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§ 4. Agrandissement de la maison des Missionnaires
i Paris.
Depuis l'occupation de I'h6tel de Lorge, la Compagnie prenait des developpements, et lesvocations pour
la famille de saint Vincent devenaient de jour en jour
plus nombreuses; aussi le local mis A la disposition
des Missionnaires devenait-il d6jA trop petit. Pour seconder les desseins de la divine Providence, le vicaire
gen6ral crut devoir solliciter une autre habitation pour
sa communaut6, tout en conservant I'h6tel de Lorge
pour ceux de ses confreres appliques Ala direction de la
maison mere des Filles de la Charit6 et des diff6rentes
maisons qui se trouvaient dans le voisinage. Tel fut le
motif de la petition qu'il adressa a M. de Chabrol,
pr6fet de la Seine, le I"' septembre 1824. Ses vues se
porterent sur le bAtiment du Conservatoire des arts et
m6tiers, en compensation de Saint-Lazare et de son
vaste enclos. Tout en appr6ciant les motifs exposes,
M. le Pr6fet ne crut pas, pour diff6rentes raisons, devoir
mettre A la charge de la ville de Paris les frais qu'entrainerait la realisation de ce projet; mais il voulut
bien faire r6diger un m6moire A l'adresse du ministre
de I'Interieur.
L'ann6e suivante (1825), M. Boujard voyant que le
ministre ne paraissait pas dispose A donner suite A son
projet, et apprenant que la maison de Saint-Denis allait
etre 6vacuee, en fit ia demande et rappela que le desir
de Louis XVIII avait &te, quelques ann6es auparavant,
on que l'on rendit Saint-Lazare aux Missionnaires ou
qu'on mit en &change A leur disposition 1'abbaye de
Saint-Denis. Cctte demande fut 6galement ecartee afin
de n'avoir pas A transferer A Saint-Cyr les pensionnaires de Saint-Denis,
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Cependant, toutes ces instances eurent pour effet
d'attirer une attention s6rieuse de la part de la famille
royale, des ministres et du Conseil d'Etat, et apres une
mire deliberation, on arreta I'achat de la maison attenante au 95 de la rue de Sevres, portant le n*93, au
prix de 200000 francs; ce qui fut r6alis6 dans les premiers jours de 1826, et de suite on s'occupa de la con-

struction de la chapelle.
§ 5. Premieres ddmarches pour ramener l'unit dans le
gouvernement de la Compagnie.
Nous avons vu qu'en 1804, les Missionnaires de Rome
avaient obtenu du Souverain Pontife la nomination de
deux chefs, I'un a Paris, l'autre a Rome. Cette division
exista jusqu' la nomination de M. Hanon. Celui-ci
fut investi de tous les droits que donnent les Constitutions A un vicaire g6neral. Mais pendant son s6jour
F6nestrelle, les Missionnaires de Rome obtinrent
F
du Souverain Pontife la cr6ation d'un vicaire g6n6ral
investi de pleins pouvoirs pour la conduite de toute la
Congr6gation hors de France, 6tat de choses que nous
voyons se continuer a la sortie de prison de M. Hanon,
sous M. Verbert et ensuite sous M. Boujard. Plus
d'une fois, M. Boujard et ses confreres de France dans
leur correspondance de Rome avaient expos6 les inconvenients graves qui en 6taient resultes pour les
provinces d6pendantes du vicariat de Rome. En effet,
un grand malaise r6gnait dans plusieurs provinces
surtout en Espagne et en Portugal; le m6contentement
se propageait meme tous les jours davantage dans celle
de Lombardie et de Naples; on savait meme, A Paris,
que des Missionnaires de la province romaine etaient
loin d'etre satisfaits de cette division. M. Baccari ne
se dissimula pas cet 6tat de choses, comme il en fait

-

567 -

d'ailleurs I'aveu dans sa lettre du Io fevrier 1827, aprts
l'envoi du bref qui nommait M. Dewailly Sup6rieur
gendral: Jugum Vicarii generalis, quod ab annis decem
traho, valde mihi grave semper fuit, sed praesertim hisce
ultimis temporibus, etiam causa aetatis octoginta annorum.
Tout a coup, M. Baccari fit savoir i M. Boujard qu'il
avait la pens&e de prier le Souverain Pontife de convoquer une assembl6e g6n6rale pour l'election d'un
Superieur general. II declare dans cette lettre qu'il ne
veut y intervenir que comme simple pretre et meme
qu'il s'abstiendra d'y assister. II attend au plus t6t la
r6ponse pour faire les d6marches n6cessaires. Mais,
pour bien des motifs que M. Baccari pouvait facilement deviner, M. Boujard ne crut pas devoir r6pondre
i cette proposition vague. Au mois d'avril, M. Baccari
renouvela sa demande et cette fois il consentait, dans
le cas oiu l'election serait faite par le Souverain Pontife, que le siege du General fft a Paris. D'ailleurs,
cette question de l'unit6 d'un chef pour les Missionnaires 6tait deji l'objet d'une negociation a laquelle
M. Baccari 6tait et devait rester 6tranger.
Paris on entrevoyait le
En effet, au moment oii
moins la possibilit6 d'une r6union prochaine, M. le
vicaire g6n6ral recut d'un autre c6te, parl'entremise de
M. Sambuci, communication d'un billet de M. Baldeschi, Missionnaire, grand maitre des c6ermonies aupres
du Souverain Pontife; ce billet 6tait ainsi conqu: (Les
Missionnaires de Saint-Vincent-de-Paul d6sirent se
r6unir avec leurs confreres de France : cette desunion
ne fait pas honneur i la religion. Baldeschi, un des
membres de la Congr6gation, actuellement au service
du Saint-Pere, ne pouvant souffrir plus longtemps ce
schisme scandaleux, a priI le pape de mettre la main
i cette affaire et de le faire cesser. Le pape a r6pondu
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avec bont6 qu'il d6sirait qu'on lui fit une demande a ce
sujet. En consequence, le vicaire g6neral et tous les
pr&tres de France sont pri6s de transmettre au SaintPere une supplique pour ladite r6union et, pour 6viter
toute d6pense, de prier Sa Saintet6 de vouloirbien, par
un bref, choisir un g6neral pour le gouvernement de
toute la Congregation. Baldeschi assure que le SaintPNre est porte a r6tablir le Gen6ral en France et a
mettre les choses sur l'ancien pied; c'est pourquoi les
Missionnaires se hateront d'envoyer au Saint-PNre ladite supplique. ,
M. Boujard envoya ce billet a Mgr d'Isoard a Rome,
avec priere de voir M. Baldeschi pour s'informer au
juste de ce que pouvait presenter de s&rieux cette ouverture.
Mgr d'Isoard r6pondit a M. Boujard, le 12 octobre 1825 :( II y a un peu plus d'un an que, d'apres
une communication qui m'avait t6C faite ici et d'une
part tres respectable, j'ecrivis a un de vos venerables
confreres en lui communiquant l'esp6rance que cette
insinuation ou cette circonstance m'avait fait concevoir,
que le moment de votre r6union 6tait probablement
venu, et je I'invitai A se mettre en rapport avec moi
pour cela. Je ne sais si je ne fus pas compris, ou si ce
que je disais fut regard6 comme une r6p6tition des
vceux que j'avais souvent exprim6s; il est sir qu'on ne
me r6pondit que dans ce dernier sens et dans les termes
si flatteurs dont vous avez la bont6 d'user envers moi.
Mais n'ayant rien de positif A r6pondre ici aux insinuations qui m'avaient et6 faites, je gardai le silence, me
r6servant de vous 6crire de nouveau et avec de nouvelles instances A quelque premiere occasion. Dans
I'intervalle, il m'etait revenu qu'ici beaucoup de vos
anciens confreres faisaient des vceux pour la r6union
g6n6rale; je sus m6me que ces vceux croissaient de
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telle maniere qu'on allait finir par ne plus craindre de
fortes oppositions, et je pensais a vous en faire part,
lorsque votre premiere lettre est arriv6e. J'ai beni Dieu
et j'ai de suite averti l'excellent M. Baldeschi a qui
j'ai fait part de tout ce que vous me marquiez, et [il
m'a r6p6te] ce qu'il a appris, avec ce zele dont vous
rendez si bon et si juste t6moignage. Nous sommes
convenus de travailler a cette grande oeuvre aussit6t
que la sant6 du pape et certaine stagnation que le
mois d'octobre met dans les affaires le permettront. En
attendant, je recois une seconde lettre et les importantes
communications que vous me faites, entre lesquelles
l'adh6sion du personnage que vous me nommez A la
reunion g6n&rale, n'est pas la moins intbressante. Je
ferai part de tout cela a M. Baldeschi. ,
§ 6. Nigociationspour le Yetablissement de l'unite dans
le gouvernement de la Compagnie. Nomination de
M. Dewailly, comme Suprieur gindral.
Une autre intervention plus puissante que celle de
M. Baldeschi avait eu lieu. Le gouvernement francais
avait contribu6 g6nereusement A la restauration de la
Congregation des Lazaristes. II leur avait attribue a
Paris un important immeuble, il voulait y ajouter la
maison voisine qu'il allait lui-meme acheter t cette fin;
il avait contribu6 par des sommes importantes a leur
installation et il leur allouait chaque annie une somme
notable pour les Missions; son but 6tait de voir restaurde en France l'oeuvre de saint Vincent de Paul.
La solution du conflit entre les Lazaristes italiens de
Rome et les Lazaristes francais n'avangait pas; on
avait fait attendre i M. Boujard, nous l'avons dit, pendant dix-huit mois, une r6ponse a la lettre par laquelle
ii faisait connaitre son election r6gulibre en France,

570 comme vicaire g6enral, et cela malgr6 ses lettres de
rappel. Le gouvernement franqais s'en pr6occupa.
Bien plus, il crut savoir que ses sacrifices d'argent et
la haute bienveillance qu'il avait t6moign6e pour la
restauration de l'ceuvre de saint Vincent de Paul
6taient sur le point d'etre frustres de leurs effets.
Alors le roi de France -Charles X, qui, en 1824, avait
succ6d6 a Louis XVIII - chargea son ministre des
affaires eccl6siastiques, Mgr Frayssinous, e6vque
d'Hermopolis, d'en 6crire a Rome. Cette fois, la r6ponse fut moins tardive que celle qu'avait dd attendre
M. Boujard, et le pape Leon XII ordonna de suivre et
de terminer cette affaire.
Pour en rendre la solution plus facile, il exigea prealablement la d6mission des deux vicaires g6neraux de
Rome et de Paris. II faut convenir que M. Boujard y
fit des difficult6s. (( Quoique dou6 d'excellentes qualit6s, ecrit M. Etienne, il avait la faiblesse d'etre attach6 au pouvoir. n (Mimoire sur le ritablissement de la
Congregation,p. 20.) Les deux vicaires g6n6raux ayant
consenti i offrir leur d6mission, le Souverain Pontife
voulut aussi avoir leur avis sur la question de savoir
s'il convenait de proc6der a l'election du Superieur
gendral selon les formes ordinaires, ou s'il ne valait pas
mieux, pour cette fois, abandonner 1'6lection au pape
lui-m&me, et il chargea Mgr Macchi, alors nonce
pros la cour de France, d'en conf6rer avec M. Boujard
(janvier 1826). On tomba d'accord pour choisir le second mode; I'administration de la Congr6gationn'6tant
pas encore organis6e, la r6union d'une assembl6e generale pour 1'election ne paraissait pas realisable.
Les n6gociations se poursuivirent a Paris et i Rome
et elles se terminerent par la nomination, comme Sup&
rieur g6n6ral, de M. Pierre Dewailly, alors sup6rieur
du grand s6minaire d'Amiens, que son merite eminent
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signalait depuis longtemps a l'attention universelle.
Le bref pontifical nommant M. Dewailly Supirieur
general de la Congr6gation de la Mission et de la
Compagnie des Filles de la Charit6 est dat6 du 16janvier 1827 (I). II y 6tait specifi6 que c'dtait pour cette
(i) Voici le texte de ce Bref:
LEO PAPA XII, AD FUTURAM REI MEMORIAM. -

Anteacta temporum

vicissitudines, quibus Europa tota fere vexata, profecto effecerunt, ut
cum presbyterorum secularium Missionis Congregatio summum desideraret Moderatorem, fel. Rec. Pius VII predecessor noster duos adlegerat viros, qui, Vicarii Generalis nomine honestati, alter quidem in
Galliis, alter vero cateris in regionibus Congregationi praeesset. Verum
baud ita pridem carissimus in Christo filius noster Carolus X, Rex Christianissimus, per dilectum filium ducem de Laval-Montmorency, suum
penes Nos legatum extra ordinem, suppliciter petiit seduloquu institit,
ut unus ex iisdem presbyteris, natione Gallus, qui Lutetia, Parisiorum
degeret, a Nobis eligendus ac renuntiandus, ejus Congregationis regimen susciperet.
Itaque Nos, cum perpenderimus piissimum hoc Institutum, quod
sanctum Vincentium a Paulo parentem agnoscit, in Galliis ortum; supremum ejus Prsaulem Gallim nationis perpetuo exstitisse, eique Instituto
adjunctam esse administrationem Societatis puellarum Charitatis, qua
numero plurima atque in multis Galliarum locis constitutae, eorum etiam
qui catholicae religioni non admodum favent admiratione et exemplo in
valetudinariis hospitiis perhumaniter agrotis presto sunt; baud inani
innixi spe hujusmodi electionem, turn ejusdem Congregationis, turn
christianx reipublice commodo futuram, ipsius regis votis annuendum
esse censuimus. Quare ex gravi locupletique testimonio certiores facti
dilectum filium praesbyterum Petrum Dewailly, pietate, doctrina, prudentia ac terum usu cuique esse probatissimum, a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis et pcenis
quovismodo et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerit, hujus
tantum rei gratia, eum absolventes et absolutum fore censentes, Nostra
apostolica auctoritate eum ipsum in Generalem totius Congregationis
Missionis Prefectum, seu, ut vocant Superiorem Generalem legimus
atque creamus, ejusque sedem ac domicilium Parisiis, ubi prima domus
seu caput est illius Congregationis, constitui decernimus.
Ipsi autem a Nobis electo eas omnes facultates, honores, pracrogativas,
jura, eadem apostolica auctoritate, tribuimus et impertimur, quibus alii
hujusmodi munere aucti, ex Congregationis legibus et constitutionibus
usi, potiti sunt, vel uti, frui possunt ac poterunt. Praterea ei facultatem
facimus eligendi admonitorem et assistentes, quamvis ex decreto Clementis X pia memoria, die secunda junii anni 1670 edito, in Generalibus Comitiis duntaxat eligi possent. Denique, in virtute sancta obedientiae ac sub poenis arbitrio Nostro infligeadis, mandamus singulis
quibuscumque viris qui in earn Congregationem cooptati, ut in eo quem
apostolica potestate huic muneri preficimus, eas facultates, honores,
prarogativas ac jura revereantur. Precipimus idcirco ut, statim ac diploma Nostrum Lutetiam Parisiorum pervenerit, ac alumnis comne-
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fois seulement que le Souverain Pontife faisait cette
nomination et que le Superieur gea6ral place a la tete
de la Congr6gation de la Mission et de la Compagnie
des Filles de la Charite avait sa r6sidence h Paris.
§ 7. M. Dewailly, Supirieurgineral.
Aussit6t que le bref du Souverain Pontife qui nommait M. Dewailly Sup6rieur g6neral de la Congregation de la Mission partit de Rome, le 15 janvier 1827,
M. Baccari en donna connaissance a M. Boujard et a
M. Dewailly. Dans ses lettres sur ce sujet, il t6moigna
toute sa satisfaction de voir les membres de la Congr6gation r6unis sous un seul et m&me chef, ce que,
disait-il, il avait d6sir6 depuis longtemps.
morata Congregationis innotuerit, qui duo nunc Vicarii Generalis partes
gerunt, ab omni jure ac facultate ex predecessoris nostri privilegio iis
concessa omnino excidant, ita ut nemo praeter eum quem adlegimus
supremam Congregationis potestatem audeat exercere. Id volumus atque
sancimus, decernentes has litteras firmas, validas et efficaces existere et
fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et eorum
causa qua expressa sunt, hoc futurisque temporibus plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos,
etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E. Cardinales,
etiam a latere Legatos, vice-legatos, dictaeque Sedis Nuntios, sublata
eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate
et auctoritate, judicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus
super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari; non obstantibus constitutionibus et sanctionibus apostolicis, et commemoratac Congregationis etiam juramento, confirmatione
apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus,
privilegiis quoque, indultis, et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus
et singulis illorum tenores, praesentibus pro plene et sufficienter expressis,
ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alia in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice duntaxat, specialiter et
expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Caeterum per
hasce litteras, turn ex decreto de quo habita est mentio, tum ex primo
decreto Generalis Conventus septimi anno 1703 habiti, nihil omnino
derogamus.
Datum Rome, apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die de.
cima sexta januarii, anno millesimo octingentesimo vigesimo septimo,
Pontificatus nostri anno quarto.
Pro Domino Cardinali ALBANO,
F. CAPACCINI, subtiutus.
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Le bref ne fut publi6 et M. Dewailly ne fut investi
des pouvoirs de Superieur general que le I'r juillet 1827.
A peine M. Dewailly fut-il install a Paris, qu'il rebut
une lettre de M. Baccari. Celui-ci avait df prendre
l'office de visiteur de la province de Rome apres la
mort de M. Antoine Giovanelli, le precedent visiteur,
survenue recemment, le 4 'janvier 1827. M. Baccari
suppliait le Sup6rieur g6n6ral de le d6charger de cet
office. M Dewailly, pein6 de cette demande, lui exprima dans sa r6ponse le d6sir qu'il avait de le voir
toujours t la tete de sa province, lui faisant connaitre
tous les motifs qui exigeaient de lui ce sacrifice, lui
disant en particulier combien il comptait sur son experience et ses lumieres pour 1'aider a porter le fardeau
qui venait de lui 8tre impos6. Enfin, ne voulant pas
contrister un confrere qu'il v6n6rait, en !ui refusant
l'objet de sa demande, il ajouta que si, apres y avoir
pens6 devant Dieu, il pers6v6rait dans sa resolution,
il le priait de lui indiquer celui dans sa province qu'il
jugeait propre a la place de visiteur et qu'il lui en enverrait la patente.
Par une lettre en date du 23 aoat 1827, M. Baccari
repondit : 1 II faut absolument que vous daigniez choisir avec soin et instituer un visiteur pour cette province, car il m'est moralement, ou pour mieux dire
physiquement impossible de remplir cet office; je suis
entr6 dbja dans ma quatre-vingt-unieme ann6e, je suis
fatigue, infirme et je ressens des maux de tete. Comment, dans cet age avanc6 et maladif, pourrais-je porter
ce fardeau et faire les visites des maisons ? Mais vous
me demandez : Qui voyez-vous propre

a cet emploi ?

Le nombre des pretres est fort restreint dans cette
province, et bien plus encore celui des pr&tres propres
a remplir des emplois, soit a cause de leur age, soit
par defaut des qualites convenables. Je ne vois qu'un
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missionnaire apte a remplir cet emploi, M. Philippe
Giriodi, qui est depuis plusieurs ann6es superieur de la
maison et collbge Alberoni a Plaisance. II a quarantesix ans. , Dans le post-scriptum d'une autre lettre sous
la date du 2 septembre 1827, on voit M. Baccari renouveler encore ses instances : c Apres avoir, ecrit-il, support6 tant de fatigues et 6prouve tant de peines, je
suis broyi et il ne me reste plus que la peau et les os.
C'est pourquoi je vous supplie de choisir et d'6tablir
un autre Missionnaire visiteur. 11 m'est moralement et
surtout physiquement impossible de remplir cet office. ,)
M. Dewailly ne croyant plus devoir resister a de si
pressantes sollicitations, proposa la d6mission de
M. Baccari a son conseil qui ne l'adopta qu'i regret.
M. Dewailly lui 4crivit done qu'il acceptait sa d6mission et avertissait M. Giriodi que M. Baccari lui-meme
l'avait d6sign6, et qu'il 6tait nomnm visiteur de la province de Rome.
§ 8. M. Baccarisuscite de nouvelles difficultis
au sujet de 'uniti de gouvernement dans la Compagnie.
Sur ces entrefaites, et avant que la lettre annonqant
a M. Baccari qu'on acceptait sa demission ffit arrivee
h Rome, on fut fort etonn6 d'en recevoir une de sa
part, datee du 17 septembre 1827, oi on lisait ce passage : < Pour prevenir les inconv6nients qui en resulteraient si vous veniez a faire droit a la priere que je
vous ai faite dans ma derniere lettre, je dois porter a
votre connaissance que le Souverain Pontife apres le
d6cis du Visiteur, M. Giovanelli (4 janvier 1827), a refuse que j'abdique les fonctions de visiteur, quoique
je le lui aie demand6 par deux fois, et qu'il m'a prescrit
de rester d'une maniere absolue dans mon office, ne
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faisant, a part mon age avanc6, aucun cas des motifs
que je lui alleguai. »
On itait loin de s'imaginer que le Souverain Pontife
daignat s'occuper de ces d6tails et l'on fut fort surpris
que M. Baccari efit obtenu de Sa Saintet6 la charge de
visiteur de la province, quand, en qualit6 de vicaire
g6n6ral, il n'avait aucunement besoin de recourir a son
autorit6 pour l'exercer. Aussi cette lettre donna-t-elle
lieu a se demander si M. Baccari avait eu r6ellement
l'intention de se d6charger de l'office de visiteur. Dans
sa lettre en r6ponse a celle qui lui annonqait qu'on
avait accept6 sa demission et qu'on lui'avait nommi un
successeur, lettre dat6e du 19 octobre 1827, il s'exprime ainsi : ( Au sujet de la nomination du nouveau
visiteur de cette province, je vous ai dej- pr6venu que
le SouverainPontife, ne faisant pas cas des motifs que
je lui ai plusieurs fois r6petis de mon Age avance, de
ma faible sant6 et de mes instances, veut absolument
et de la manibre la plus prononc6e que je continue a
exercer les fonctions de'visiteur jusqu'a ce qu'il en
ordonne autrement. Aussi, est-ce l1 ce que je ferai
connaitre au sup6rieur de la maison de Plaisance que
je sais avoir recu la patente de visiteur.On ne peut concevoir que le Souverain Pontife annule une nomination faite par le Superieur gen6ral
d'une Congregation sans qu'on I'en ait sollicit6 et qu'on
ait appuy6 cette sollicitation de quelques raisons graves.
De plus, il n'y avait que M. Baccari qui annoncit cette
nomination et il ne donnait de cet acte pontifical extraordinaire aucune piece officielle et authentique.
Mais sa d6mission avait kt6 d'autre part acceptee, il
ne pouvait done plus en exercer les fonctions et c'est
ce que le Superieur g6n6ral lui fit savoir, d'apres l'avis
m&me de son conseil.
Enfin, par une lettre du 31 janvier 1828, M. Baccari
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avertit M. Dewailly de la prochaine arrivee a Paris de
cette justification officielle et lui dit : a Je suis persuade qu'en ce moment et pent-etre m&me depuis quelque temps, il vous est parvenu une lettre de la Congregation des Evcques et R6guliers, ecrite par ordre du
Souverain Pontife qui, non seulement me confirme dans
l'office de visiteur, mais de plus me nomme commissaire pour traiter les affaires de toute la Congr6gation. n Cette lettre fut en effet envoy6e a M. Dewailly
par S. Ex. le Nonce des le 21 janvier. A la reception
de cette lettre, M. Dewailly et son conseil purent
se convaincre que le Saint-Siege avait reellement confer6 des pouvoirs extraordinaires A M. Baccari; ce qui
surprit beaucoup. De plus, le Sup6rieur g6enral 6tant
nomm6, il 6tait naturel, que s'il voyait la n6cessit6 de
faire resider a Rome un confrere pour traiter les affaires de la Congregation, il le d6signat lui-meme,
comme cela s'6tait pratiqu6 autrefois, quand le Sup6rieur g6neral nommait un procureur pour occuper ce
poste.
Cependant Rome ayant parle, on garda un respectueux silence. Du reste, on pensa que, sur ce point, le
Souverain Pontife n'avait entendu nommer un commissaire general que pour traiter a Rome les affaires de
la Congregation qui demanderaient I'intervention du
Saint-Siege et non pour exercer les fonctions de Superieur g6neral; autrement c'eft 6t6 d6truire d'une main
ce qui venait d'&tre 6difiU de l'autre, et deux autorit6s
superieures dans une Congregation ne pouvaient que
nuire a sa prosperite. Mais on fut instruit du contraire,
car M. Baccari manda i un confrere : a Qu'il avait recu
du Souverain Pontife tous les pouvoirs de Sup&rieur
g6neral, mais qu'il ne les exergait qu'en secret pour le
bien de la paix. »
D'ailleurs, il le fit bien voir par sa conduite, car il
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avertit M. Dewailly qu'il pouvait etre sans inquietude
et qu'il n'userait de ses pouvoirs de commissaire g6neral que pour le bien de la Congregation et qu'il aurait
soin de l'informer de tout ce qu'il ferait. II fallait
bien en effet, qu'il communiquat ses actes et ses d(cisions au Sup6rieur general, puisque, par exemple pour
le renvoi d'un membre, il faut et 1'approbation du Superieur g6n6ral appuybe sur des motifs graves et le
consentement des assistants. Cependant, M. Baccari
renvoya de son propre mouvement deux membres de
la Congregation, et il se contenta de dire, lorsqu'il en
informa le Sup6rieur g6enral, qu'il 1'avait fait aucto7itate apostolica. Il fit d'autres actes de ce genre qui
cr6aient de nouveau une situation anormale dans la
Congregation. Les ordres du Superieur general se
trouvaient sans aucune garantie dans leur execution.
Un dernier fait montrera le d6saccord administratif
inherent a cette dualite d'autorit6. Cet incident nous
fera en meme temps arriver au terme de cette grave
discussion qui, pendant plus de vingt hns, a 6t6 le sujet
d'une si grande souffrance pour l'oeuvre de saint Vincent. Nous empieterons un peu sur l'avenir afin de citer
ce dernier acte.
M. Dewailly mourut le 25 octobre 1828. D'apres les
Constitutions, I'assemblee g6n6rale appel6e A donner
un successeur au Sup6rieur g6neral defunt, devait etre
convoqu6e dans les six mois qui suivaient la mort.
M. Salhorgne, vicaire gen6ral de la Congregation,
aprbs le d6ics de M. Dewailly, ne manqua pas, en
effet, de convoquer cette assembl6e pour le 2 mars 1829.
Des que M. Baccari eut requ sa lettre de convocation, il
s'adressa sans d6lai au Souverain Pontife, afin d'obtenir, en sa qualit6 de Commissaire g6enral, la remise de
cette assembl6e au 15 mai suivant; ayant obtenu cette

faveur il en fit part au vicaire general et donna pour
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raison la mauvaise saison dans laquelle il fallait entreprendre un voyage de si longue dur6e. Mais on peut
faire a ce sujet les remarques suivantes :
1" On trouve fort bien dans I'histoire de la Congregation que des assemblies g6n6rales se tinrent pour
de tels motifs au mois de f6vrier et au mois de mars.
2* Les Constitutions autorisent le vicaire g6enral a
retarder I'ouverture d'une assembl6e g6n6rale pour
des motifs graves; par consequent le recours au Souverain Pontife 6tait inutile en cette circonstance;
3" M. Baccari aurait di, au moins, prendre auparavant l'avis du vicaire g6neral dans une affaire qui
regardait toute la Congregation. Cependant la prorogation de l'assemblee 6tant obtenue, le vicaire g6enral
voulut bien se rendre aux d6sirs de M. Baccari, et elle
ne s'ouvrit que le i5 mai, lorsqj'il fut arrive.
§ 9. Fin des deux obidiences dans la Compagnie.
L'assemblee generale s'empressa de mettre un terme
aux embarras que suscitait l'espece de juridiction
de M. Baccari, et elle le nomma assistant italien aupres
du Superieur g6n6ral. M. Baccari eut beau all6guer
que l'office auquel I'appelaient les suffrages de l'assemblee 6tait incompatible avec les fonctions que le
Souverain Pontife lui avait confi6es, I'assemblee n'en
persista pas moins a maintenir son vote, et elle pria
M. le Sup6rieur g&enral de faire agr6er par le SaintSiege la nomination qu'elle avait faite. Le Souverain
Pontife approuva ce choix; M. Baccari dut done se soumettre.
Mais il regrettait toujours le sejour de Rome; pour
lui 6tre agr6able, M. Salhorgne et son conseil consentirent a lui designer un remplacant et a le laisser
partir, mais a la condition expresse qu'il renoncerait a
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1'exercice des attributions de commissaire g6neral.
S'etant soumis a cette decision, M. Baccari retourna a
Rome; et des ce moment, 1'administration de la Compagnie rentra dans son integrit6 entre les mains du Supirieur general, conform6ment aux Constitutions.
§

ro. Notice sur M. Boujard.

M. Boujard naquit le 22 septembre 1751 a Trevoux,
diocese de Lyon. Le i r novembre 1769 il fut regu dans
la Congregation an s6minaire interne de Lyon, et il y
fit les vceux le 12 novembre 1771. Apres ses 4tudes de
theologie, il fut applique a l'enseignement au seminaire de Toulouse. De 1I, il fut envoy6 comme superieur au seminaire de Narbonne, oh il resta jusqu'd la
Revolution. Pour se soustraire aux violences de l'orage,
il se retira en Espagne, oiu il sejourna pendant onze
ans et il s'y rendit utile a la cause de la religion, au
point de meriter une pension de Sa Majest6 catholique. Rentr6 en France apres le Concordat de 1Soi
M. Boujard fut nomm6 desservant de la paroisse SaintBernard, aupres de la petite ville d'Anse, au diocese
de Lyon. A la nouvelle du r6tablissement de la Congr6gation, il manifesta a M. Placiard et a M. Hanon,
I'intention de rentrer; 1'opposition que firent les vicaires generaux de Lyon I'empkcha seule d'accomplir
son disir. II fut un de ceux qui r6pondirent au premier
appel de M. Verbert qui le destina d'abord comme
professeur au grand s6minaire de Saint-Flour. Diff6rents motifs dkterminerent M. Verbert a changer sa determination et a l'appeler aupres de lui a Paris. Le 26 octobre 1818, M. Boujard put enfin annoncer son arrivde :
" Je suis avous, disait-il, et sous peu, je l'espere, avec
vous. Mon coeur se serre et m'interdit toute r6flexion,
parce que nous ne cherchons que la gloire de Dieu et
notre salut; je crois partir dans la semaine apres la
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Toussaint. Lorsque j'"crivis a M. Courban, je ne lui
annoncais qu'un sursis, lui recommandant de ne point
suspendre ses soins pour me donner un successeur de sa
main; ainsi ses r~flexions sont de pen de consequence.
II vient de refuser l'exeat h M. Giroust (autre Mission-

M. CHARLES BOUJARD
VICAIRE GENERAL (189g-1827)

naire). Voilaun homme de parole... Je mettrai le plus
d'activit6 possible, et j'espere que le bon Dieu exaucera vos prieres et celles de M. X... pour un heureux
voyage. )
Arriv6e
Paris, M. Boujard fut nomm6 par M. Verbert assistant de la maison. Apres le d6ces de M. Ver-

bert, il fut elu vicaire g6n6ral de la Congr6gation le
13 mai 1819 et il en remplit les fonctions jusqu'au
i juillet 1827.
Durant ce temps, des faits avantageux s'accomplirent pour la Congregation. Ainsi M. Boujard contribua
en grande partie de ses propres deniers, a 1'acquisition
de la maison de campagne a Gentilly; il obtint aussi
de la munificence du roi la possession de la maison
contigue a la maison mere et commenca la construction
de la chapelle. Pour r6pondre & la confiance dont
NN. SS. les &veques honoraient la Compagnie, il se
chargea de la direction de quelques grands s6minaires.
D'ailleurs, sur ces deux points, nous allons le laisser
parler lui-'meme dans sa circulaire du 28 decembre
1826; il s'y exprime ainsi :
(( C'est surtout maintenant que nous pouvons dire
avec notre bienheureux Pere : notre Compagnie a pris
des accroissements que nous n'avions pas prevus, que
nous n'aurions meme os6 esp6rer. D6jA nous comptons
six grands s6minaires tres bien dirig6s, trois colleges,
un petit s6minaire, un pensionnat eccl6siastique et une
Compagnie de Missionnaires. Nos etablissements des
kchelles du Levant continuent, l'aide des secours que
nous leur destinons chaque annee, a rendre les services
les plus importants pour le bien de la religion et de
1'Etat et pour I'honneur de notre Congr6gation. Je puis
le dire avec v6rit6, je ne vois partout que des confreres
qui rivalisent de zele pour la prosp6rit6 de 1'ceuvre
confide a leur soin. Que le fardeau de l'autorit6 est
l6ger, quand on est soutenu par de tels collaborateurs!
NN. SS. les 6veques ne cessent de nous donner des
marques de 1'estime dont le clerg6 a toujours bien voulu
honorer notre Congr6gation; le gouvernement nous
donne aussi sans cesse des marques de sa confiance.
<<Mais c'est surtout durant 1'ann6e qui vient de
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s'6couler que le Seigneur nous a donne une marque
bien sensible de sa protection toute sp6ciale. Vous le
savez, depuis dix ans que notre Congr6gation est r6tablie, nous n'avions pour chef-lieu qu'une maison peu
propre A former un tel 6tablissement; le local, souvent.
ne nous permettait pas de loger tous nos confreres, iA
nous est arriv6 plus d'une fois d'etre oblig6 de leur
procurer un logement hors de la maison. 11 nous etait
impossible d'avoir un lieu propre a conserver le saint
Sacrement, de sorte que nous etions la seule Communaut6 dans tout Paris et peut-etre dans toute la France,
qui n'eut pas la reserve; enfin notre maison ne pouvait
inspirer la consideration A laquelle on aurait pu pr&tendre. Nous avons attendu avec confiance, A l'exemple
de notre bienheureux Pere, les moments de la Providence, et enfin, par une disposition admirable de sa
sagesse et de sabont6, elle vient de combler nos vceux.
Le Roi en a et, l'instrument; Sa Majeste voulant donner
un nouveau t6moignage de la puissante protection
dont elle honore les enfants de saint Vincent, par ordonnance royale en date du 14 juin dernier,vient d'acquerir une maison contigue a la n6tre pour la somme
de 2oo00000 francs et de l'affecter a notre 6tablissement. Avec cette nouvelle acquisition, nous sommes a
meme de donner A notre maison toute l'6tendue et
toutes les facilites qu'elle doit avoir.
(< Pour correspondre A la bont6 du Seigneur et lui
t6moigner en mnme temps notre vive reconnaissance,
nous avons aussit6t jet6 les fondements d'une chapelle
digne autant qu'il est en notre pouvoir, de Sa Majest6
et de la saintet6 de notre glorieux Fondateur. La premiere pierre en a 6te pos6e le 17 aoit dernier, et nous
esp6rons qu'elle sera termin6e pour le 19 juillet prochain, jour oi nous nous proposons d'en faire la d6dicace et d'y faire la translation du corps de saint Vin-
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cent. L'entreprise est immense, mais nous avons la
confiance que la divine Providence nous procurera les
secours necessaires pour la consommer. ,
Apres la nomination et I'installation de M. Dewailly
comme Sup6rieur g6enral, M. Boujard continua a sejourner Ila maison mere, 6difiant par sa pi6t6 et sa
r6gularit6. II eut encore la consolation, durant son vicariat, de voir les postulants se presenter tous les ans
plus nombreux. Lorsque M. Dewailly entra dans la
maison,le s6minaireet les 6tudes comptaient vingt-sept
jeunes clercs.
Les dernieres ann6es de sa vie, meme avant la d6mismission de son vicariat, M. Boujard eut la douleur de
sentir sa vue s'affaiblir consid6rablement, et il 6tait
presque aveugle lorsqu'il cessa les fonctions de vicaire
general. I1mourut a Paris, le 29 mai i83I, des suites
d'une op6ration de la cataracte, dans les sentiments de
piete et de resignation les plus 6difiants.
(A suivre.)
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Une dme d'elite. L'abbi Clair-Clodius Bial,

Pritre de la Mission, d'aprks sa correspondance, par
M. H. Berody. In-8 de 90o pages; Zundert (Hollande),
imprimerie Worsselmans, 1911.
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se trouve a la dixieme annie (x888), comme quatricme fascicule:Der hi.
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la gloire de Dieu et le s;.lut du prochain. Suivent quelques courtes notices
sur plusieurs dames, hommes du monde et autres, qui par la direction et
le conseil du grand serviteur de Dieu, Vincent, ont fait un progrbs notable dans la vie spirituelle.) Le livre traduit de I'italien d'Acami par
George Adam Schultz, chapelain du comte de Paar, est dedie I Charles,
eveque d'Osnabruck et d'Olmiitz, due de Lorraine et Bar, et imprirae i
Vienne en Autriche, I'an 171o. In-4, 356 pages, qui sont priceddes de
14 feuillets non pagines.
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wig reg. tat. des Sti/tes Klosternecburg. (Saint Vincent de Paul et la tres
sainte Eucharistie, par Vincent Ludwig Chan. rgg. de Klosterneuburg),
Vienne, 9go5. Editeur H. Kirsch, in-i2, xo8 pages. - L'auteur n'avait
k ce qu'il parait, que peu de livres sur saint Vincent a sa disposition; ii
avait d'abord fait un discours sur ce sujet qu'il prononsa devant des
pretres; l'ayant elargi, ii destine son livre au peuple et surtout aux membres des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul.
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Mimoires de la Congrigation de la Mission.

La Congrigation de la Mission en Chine, nouvelle edition, revue, corrig6e et continute. 3 vol. in-8, Paris,
1911.

Voici la pr6face et la table des matieres de cette
nouvelle 6dition. On pourra ainsi se faire une idee
g6nerale de l'ouvrage.
PRtFACE

Voici une seconde edition des Mimoires de la Congrigationde la Mission
en Chine. La premiere edition, publide en x865 et annees suivantes, comprenait cinq volumes de la collection g6nerale des Memoires de la Congrigation de la Mission. Les memoires sur la Chine font suite aux Memoires sur la Pologne et a ceux sur 1'Algerie et Tunis. Ils furent suivis
des memoires sur Madagascar. Cette publication est due a M. Gabriel
Perboyre, Pretre de la Mission; il etait le cousin du bienheureux JeanGabriel Perboyre, membre de la mame Congregation, qui fut martyrise
en Chine en x84o. M. Gabriel Perboyre naquit en France, a Catus,
departement du Lot, en 18o8; il mourut k Montolieu iAude), en x88o.
Sur la seconde edition des volumes concernant la Chine que nous publions en ce moment, nous ferons deux remarques :
Premierement, on a fait quelques corrections necessaires.
Secondement, cette nouvelle edition sera moins volumineuse et cependant plus complete que la precedente. Elle sera rendue moins volumineuse, notamment par la suppression presque totale de divers 6crits fort
etendus, relatifs aux controveraes religieuses des Missions de Chine au
dix-huitiAme siecle. Ces ecrits ne sont l'ceuvre d'aucun des membres de
la Congrigatiun et ne la concernent pas directement. Sur cette question,
nous nous sommes tenu au c6t6 historique, rappelant les evenements
auxquels se sont trouvis melds les Pratres de la Mission, tels qu'on les
trouve dans toutes les histoires de l'Eglise. Pour le c6td theorique et
doctrinal, ceux qui en desirent l'expos6 le trouveront dans les ouvrages
speciaux qu'il est facile de se procurer.
La presente edition de nos Miemoires sur la Mission de Chine, quoiqu'elle soit abriege dans le sens que nous venons de dire, sera pourtant
plus complete que la prEcedente a cause de l'introduction que nous avons
ajoutee, pour aider, par quelques notions generales sur la Chine, le lecteur a s'orienter, et aussi parce que nous nous proposons de donner un
volume de continuation. La premiere edition s'arretait a 1862. Celle-ci,
nous l'esperons, ira jusqu'en 90oo. Cette continuation sera, d'ailleurs, un
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travail relativement facile, grace aux materiaux qui sont deji prepares :
nous voulons dire grace aux nombreux documents et aux recits interes
sants concernant la Chine, qui, disperses dans nos Annaies, n'ont presque besoin, parfois, que d'etre groupes et encadres dans quelques renseignements qui les completent et en montrent l'enchainement. - Alfred
MILON.
TABLE DU TOME I
Introduction.

I. Notions gen&rales sur la geographie de la Chine.
II. Notions gendrales sur I'histoire de la Chine.
III. Vue generale sur I'evangelisation de la Chine depuis I'origine jusqu'I la fin du dix-septieme siecle.
LA CONGRIGATION DE LA MISSION

EN CHINE

Objet et division de l'ouvrage.
PREMIERE PARTIE

Les premiers fritres de la Mission en Chine au dix-hkitihme sihcle:
MM. Appiani, Mullener et Pedrimi (1697-1783).

Division et objet de cette premiere partie.
CHAPITRE PREMIER. - Sous le regne de 1'empereur Kang-Chi. Arrivee
et premiers travaux des Pretres de la Mission en Chine, MM. Louis
Appiani et Jean Mullener.
§ x. Dessein de saint Vincent de Paul et de ses premiers disciples
relativement a 1'evangelisation de la Chine.
§ 2. Le pape Innocent XII nomme.M. Louis-Antoine Appiani vicevisiteur apostolique en Chine (1697).
§ 3. Voyage de M. Louis Appiani de Rome en Syrie et de Syrie aux
Indes.
§ 4. M. Appiani recoit M. T-a-• Mlleer dans la Congregation de
'la Missio nI(T9 ).~
§ 5. Entree de M. Louis Appiani et de M. Jean Mullener en Chine
(1699). Etat de la Mission de Chine an dix-septieme siecle. Les
debuts des controverses sur les rites chinois.
§6. Etablissement de MM. Appiani et Mullener i Tchung-KingFou dans le Su-Tchuen (17o3). Pers6cution de la part des
paiens.

§ 7. Relation de M. Appiani sur les evenements de la mission en
1702 et en 1703.

§ 8. Fruits d'une mission de M. Appiani.
§ 9. Sentiments apostoliques de M. Appiani.
§ zo. D6nument extreme de M. Appiani.
§ is. Voyage de M. Appiani i Canton (I7o5); efforts que I'on iait
pour le d6courager.
§ 12. M. Appiani cherche & intfresser ses confreres d'Italie en faveur
de la Mission de Chine.
CHAPITRE II. - La lIgation de Mgr de Tournon, patriarche d'Antioche,
~1gat et visiteur apostolique en Chine.
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§ x. Mgr de Tournon est numm6 legat en Chine (1701); plusieurs
pritres de la Congregation de la Mission sont destines ,a Paccompagner.
de son compagnon; il perd I'occasion d'ac§ 2. M. Pedrini est privP
compagner la legation.
§ 3. Arrivie de Mgr de Tournon en Chine; il prend M. Appiani
pour interprkte (1705).
§ 4. Voyage de la legation jusqu'k P6kin.
§ 5. Arrivee du legat a Pekin. Ses premieres negociations (decembre
SZo5).
§ 6. Premiere audience de l'empereur donnee au legat (3i decembre
1705).
§ 7. Memoire presentd au legat contre M. Appiani.,
§ 8. Sejour du 16gat aux eaux de Tan-Chiang, voisines de Pdkin
(18 mai-x2 juin 17o6).

§ 9. Nouvelles audiences de l'empereur. Le l6gat part de P6kin
(28 aoft 1706).
§ io. Arrestation de M. Appiani (23 novembre 17o6). II est conduit
& P6kin.
§ ri. Arriv6e du legat i Nankin (17 dicembre 1706).
§ x2. Edit de bannissement de Mgr Maigrot, de M. Appiani et
d'autres missionnaires, donne par 1'empereur de Chine (z2 decembre 1706). Prison de M. Appiani.
§ x3. D6cret de Mgr de Tournon relatif au rites chinois (Nankin,
25 janvier 1707).
§ 14. M. Appiani ramene au Su-Tchuen, puis reconduit & Pekin ob
il arrive le 18 decembre 1707.
§ 15. Le legat est mene de Nankin (18 mars 1707) a Canton, puis a
Macao.
§ 16. Reconnaissance du 16gat pour les services de M. Appiani.
§ 17. Prison de M. Appiani & P6kin (decembre 1707-17 mai 1709).
§ 18. M. Mullener chass6 deux fois du Su-Tchuen, puis exile.
Ca.PITRE III. - Entree de M. Pedrini en Chine.
§ z. Voyage de M. Pedrini jusqu'k Lima,au Perou (17o3-17o5).
§ 2. Voyage de Lima k Manille. Arrivee k Manille (9 aoit 1707).
g 3. M. Mullener & Batavia (1709).
§ 4. Voyage de M. Pedrini de Manille a Macao. Arrivde & Macao
(janvier 1710).
§ 5. Mgr de Tournon, cardinal. Sa mort a Macao (8 juin 1710o.
§ 6. MM. Pedrini, Mullener et Appiani se retrouvent & Canton
(1710).
M. Pedrini k la cour de I'empereur de Chine.
Voyage de M. Pedrini de Canton jusqu'h P6kin (t1710-711).
Commencement des travaux de M. Pedrini (1711).
M. Mullener rentre en Chine (1711).
Premiers services rendus a la religion par M. Pedrini, dans la
cour de P6kin, en 1712.
§ 5. Renseignements sur M. Mullener. Bref du pape Clement XI a
M. Appiani (22 aouCt 1711).
§ 6. Presentation du bref du pape Clement XI adressE en 1709 b
Kang-Chi, empereur de Chine.

CHAFITRK IV. -

§ i.
§ 2.
§ 3.
§ 4.

- 588 -§ 7. Souffrances et sollicitudes de M. Appiani & Canton.
g 8. Souffrances de M. Pedrini a la cour de Pekin.
§ 9. Lettre de l'empereur Kang-Chi au pape. Premiere rcdaction
par M. Pedrini. Remaniements. Cette Iettre source de persccutions contre M. Pedrini.
§ to. Missions de M. Mullener.
§ ix. Publication & Pdkin du decret du pape de 1710.
§ 12. Calomnies contre M. Pedrini.
§ 13. M. Pedrini remet un memoire I1'empereur, 12 novembre 1715.
§ 14. Bulle ou constitution Ex illa die ( i 9 mars 175.) -- Reflexions
de M. Appiani au sujet de la constitution.
§ I5. Publication h P'kin de la constitution -Exilla die. Accusations
contre M. Pedrini.
§ 16. M. Mullener nommie evque de Myriophis et vicaire apostoliqu-, au Su-Tchuen. Son sacre (1716).
§ 17. Maladie de M. Pedrini (x717).
§ 18. Services rendus par M. Pedrini a la cause de la religion ; difficultes.
§ 19. Faveur de M. Pedrini a la cour.
§ 2o. Rdflexions de M. Appriani sur les evenements de l'annee 1719.
§ 21. Commence-, et de la seconde disgrace de M. Pedrini (1720).
I ., tioi de Mgr Charles-Ambroise Mezzabarba, patriarche d'A:e. adrie (1720-1721).
§ r. Septembre 1720. Arrivee de Mgr Mezzabarba a Macao. Voyage
de Macao a Canton.
§ 2. Octobre 172o. Voyage de Canton a Pekin.
§ 3. Decembre 1720. Arrivte i Pekin. Negociations. Insucces.
§ 4. Fevrier z721. Derniires audiences.
§ 5. Mars 1721. Depart du legat de Pekin.
§ 6. Persicution au Su-Tchuen.
§ 7. Temoignage de Mgr le legat Mezzabarba en faveur de M. Appiani.

CHAPITRE V. -

CHAPITRE VI. -

Prison de M. Pedrini (1721-1723).

Renseignements donnes par M. Bonnet, Superieur general. Lettre de
M. Pedrini.
CHAPITRE VII. -

Decret du pape Innocent XIII.

Decret du pape Innocent XIII. Le Mimoire du gendral des Jsuites;
les Rflecxions sur le Memoire par le secr6taire de la Propagande.
CHAPITRE VIII. - Fin du regne de I'empereur Kang-Chi. Continuation
des difficultes religieuses.
§ x. Mort de 1'eveque de PYkin, Mgr Della Chiesa (1721).
§ 2. Mandement de Mgr Mezzabarba (4 novembre 1721).
§ 3. M. Ripa oblige de quitter le Pe-Tang (1722).
§ 4. Mort de l'empereur Kang-Chi (20 decembre 1722).
- Regne de 1'empereur Yun-Tchin. M. Appiani sort de
prison. Persecution. Mort de M. Appiani.
I. Avinement de !'empereur Yun Tchin (1722). M. Ripa retourne
en Europe.

CHAPITRE IX.
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§ 2. Etat de la religion en Chine a l'avenement de l'empereur YunTchin.

§ 3. M. Pedrini achete k Pckin une maison pour les Missionnaires
de la Propagande (1723).
l'empereur
§ 4. Presentation de deux brefs du pape Benoit XIII
Yung-Tchin.
§ 5. Detresse de M. Appiani.
§ 6. Proces fait a M. Pedrini a l'occasion de la publication d'un jubile (i725).
§ 7. M. Appiani, i Canton, sort de prison (aoilt 1726).
§8. Lettre de M. Appiani 4 ses neveux (1728).
§ 9. La beatification de saint Vincent de Paul cOlcbree a Canton.
§ zo. Persecution gnderale. Mort de M. Appiani i Macao (29 aout
1732).
z . Courte relation d'une audience accordee par i'empereur a quatre
Missionnaires de Pikin (21 juin 1728).
§ 12. Relations des paroles dites par l'empereur le 18 mars 1733. Mort
de l'empereur Yung-Tchin (1736).
CHAPITRE X. - Avenement de 1'empereur Kien-Long (1736). Nouvelle
persecution. Dernieres annees et mort de M. Pedrini.
§ x. Regne de l'empereur Kien-Long. Nouvelle persecution (1736).
§ 2. Nouveau proces fait a M. Pedrini (x741).
S3. Bulle Ex quo singulari de Benoit XIV (14 juillet 1742).
§ 4. Mort de M. Pedrini 'a Pekin, le to decembre 1746.
CHAPITRE XI. - Mission du Su-Tchuen. Mort de Mgr Mullener.
§ x. Etat de la Mission du Su-Tchuen (1702-1703).
§ 2. Arrivie de M. Enjobert de Martillat (1731).
§ 3. Arrivee de trois Missionnaires lazaristes; impossibilite pour eux
de pcnetrer a l'inttrieur de la Chine (1733).
§.4. Dernieres annees de Mgr Mullener; sa mort (17 dcembre 1742).
1 5. MM. Etienne Su et Paul Sou, lazaristes chinois; !eurs travaux.
- Conclusion.
TABLE DU TOME II
DEUXIEME PABTIE

La Mission franfaise de Pekin administree par les Pritresde la Mission
(1783-z83o)
CHAPITRE PREMIER. - Sous le regne de l'empereur Kien-Long. - La
Mission frangaise de Pekin apres la suppression des Jesuites.
g i. Inquietudes a Pekin sur I'avenir de la Mission frangaise en apprenant la suppression des Jesuites (1773).
§ 2. Funestes resultats provenant de la disorganisation du personnel
de la Mission.
CHAPITRE II. - La Mission francaise de Pckin confiee i la Congregation de la Mission (Lazaristes).
§ I. N6gociations du gouvernement francais avec le Superieur gen6ral de la Congrtgation des Lazaristes. Celui-ci accepte de
desservir la Mission de P6kin.
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§ 2. Decrets de la Propagande substituant les Lazaristes aux Jdsuites
en Chine (5 fevrier et 7 decembre 1783).
CHAPITRE III. - Arrivee des Lazaristes charges de la Mission de P&kin (1785). M. Joseph Raux place i la tete de 1'CEuvre; heureux
rcsultats de son administration. Sa mort (18o0).
§ l. Voyage des Missionnaires. Arrivee h Canton (1784).
§ 2. Perscution k Canton et dans les provinces (1784).
§ 3. Arrivee des Missionnaires MM. Raux, Ghislain et le frere Paris,

a

§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.

P6kin (29 avril 1785).

Suite de la persecution dans les provinces (1785).
Premiers travaux des Missionnaires lazaristes.
Administration de M. Raux.
Relation de 1'ftat de la Mission francaise de Pekin en 1788.
Missionnaires portugais a Macao.
M. Aubin, lazariste; ses travaux, sa mort k Si-Ngan-Fou (4juillet 1795).

§

xo.

g

Pesne (1791).
i. Ambassade anglaise a Pekin (179 3 ).

Arrivee des nouveaux Missionnaires, MM. Clet, Lamiot et

§ 12. Arrivee k Pekin de MM. Hanna et Lamiot (3o juin 1793).
§ i3. Introduction de Missionnaires en Coree.
§ 14. Etat florissant de la Mission de Pekin en 1794 et 1795.

§I5. Ambassade hollandaise (1795).
§ x6. Mort de 1'empereur Kien-Long (16 fevrier 1796). Kia-King lui
succede.
§ 17. Mort de M. Raux a Pekin (6 novembre 1801).
CHAPITRE IV. -

Le regne de l'empereur Kia-King (z796-1820). -

Per-

secutions de i805 et de i811. Martyre de M. Francois Clet.
§ r. Etablissement portugais de Pekin confie aux Lazaristes (1801).
§ 2. Travaux de M. Clet.
§ 3. Arrivee de M. Dumazel et Richenet,lazaristes, en Chine (x80o).
§ 4. Difficultes de MM. Dumazel et Richenet pour se rendre Pekin: leur sejour de plusieurs annies a Canton.
§ 5. Travaux de M. Gnislain; les lazaristes chinois.
§6. Voyage de MM. Dumazel et Richenet vers Pekin (i8o5);ils
sont contraints de revenir sur leur pas.
§ 7. Decret de 1'empereur Napolton en faveur de la Mission de
Chine (i8o6).
§ 8. Persecution de 18o5.
§ 9. Les Lazaristes portugais de P6kin.
§ io. M. Dumazel passe au Hou-Kouang.
§ IX. Vertus de M. Clet.
§ 12. Persecution de 1811. - Mort de M. Ghislain. - Fin de 'etablissement de la Propagande (Si-Tang) & Pekin. - Suites
graves de la persecution; causes de la decadence de la Mission de Pekin.
§ i3. Incendie & NI'glise orientale des Portugais (Toung-Tang), en
18x2. Le gouvernement chinois suprime cet etablissement. Autres causes de decadence de la Mission de Pekin.
§14. M. Lamiot. Etat de la Mission de Pekin (z8Sj-x8z5).
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.15.M. Richenet en France. Comple rendu dcrit par lui surla Mission de Ptkin (1817).
§ 16. Mort de M. Dumazel (i5 decembre 18z8). - Dernieres annees
de M. Clet.- Persecution. - M. Clet est arretd (6 juin 18x9);
son proces; son sejour dans les prisons.
§ 17. Martyre de M. Clet a Ou-Tchang-Fou (18 fevrier 1820).
§ 18. M. Lamiot. II est conduit a Ou-Tchang-Fou pour 6tre confront6 avec M. Clet. It est ensuite mend a Canton. Mort de
I'empereur Kia-King.
§

Avenement de l'empereur Tao-Kouang (182c). - Fin
des etablissements francais et portugais de Pekin. - Prelude
d'une nouvelle organisation.
§ x. Avenement de I'empereuT Tao-Kouang; indices d'un Tedoutable
avenir.
§ 2. MM. Ignace Ho et Francois Chen, lazaristes chinois, leurs travaux; leur mort.
§ 3. M. Mathieu Sue, lazariste chinois. L'administration de la Mission du Prtang (1820).
§ 4. A Macao, travaux de M. Lamiot. Nouvelles tentatives en faveur
de l'etablissement de Pekin (1822).
§ 5. Fin des ktablissements francais et portugais de Pekin (i83o).
§ 6. Arrivee de M. Jean-Baptiste Torrette, Missionnaire lazariste, en
Chine. - M. Lamiot envoie les jeunes Chinois, ses eleves,
en France (1829); it meurt & Macao (5 juin x83i).

CHAPITRE V. -

COSCLu.SIOS. - Prevision d'une nouvelle organisation de la Mission de
Pekin et d'un meilleur avenir du christianisme em Chine.
TABLE DU TOME III
TROISIEME PARTIE

Les Vicarials apostoliques
I. - De 83z 4 1860.
CHAPITRE PREMIER. -

Relivement de la Mission de Pekin. -/La

Cor6e detach6e du diocese de Pekin et erigde en vicariat apostolique (i831). Projet de formaLion de nouveaux vicariats apostoliques.
§ i. Etat general des Missions de Chine en x83o.
§ 2. Indication des Missions de Chine qui etaient confies aux Lazazistes en x83o. Etat du personnel europden et indigene. Mort
de M. Louis Perboyre (2 mai i83i).
§ 3. La Corde detach6e de l'evi h6 de Pekin et erigee en vicariat
apostolique (183i). Arrivee de nombreux Missionnaires lazaristes.
§ 4. M. Torrette chasse de Macao (t833); son retour en cette ville
(1834).
§ 5. L'abb6 Louis de Besi, Missionnaire en Chine (1834). Difficultis.
§ 6. M. Mouly dans la Mission de Pekin. Le vicariat apostolique
de Cor6e.
g 7. Residences des Missionnaires frangais en Tartarie. Continuatior
de la persecution.
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5 8.

Cause de la ruine des etablissements de Pekin. - Vues d'avenir.
§ 9. Tableau gintral de la Mission en x838.
S ro. Projet de formation de nouveaux vicariats apostoliques (1834).
- Appreciation de la situation anterieure de la Mission franVaise.
CHAPITRE II. - Evenements gnedraux. - Relations de la Chine avec
les nations europeennes. - Guerre de l'opium.
§ i. Etat gtndral d'hostilit6 de la Chine l 'egard des nations europeennes. - Guerre de i'opium (184o).
, 2. Traite de Nankin entre I'Angleterre et la Chine (29 aoit 1842).
5 3. Ambassade Lagren6. Traite de.Whampoa entre la France et la
Chine (24 octobre 1844).
CHAPITRE III. - Dans le Hou-Kouang; la Mission de Hou-Pe.
§ i. Previsions sur l'erection du vicariat du Hou-Kouang.
S2.'Martyre de M. Jean Gabriel Perboyre dans le Hou-Pe (li sep-

tembre 1840).
§ 3. Erection du vicariat apostolique du Hou-Kouang (Hou-Pe et
Hou-nan) (1839).
CHAPITRE IV. - Province du Kiang-Nan ou de Nankin (Kan-Sou et
Ngan-Hoei).
§ x. Le Kiang-Nan et les Lazaristes portugais.
§ 2. Mort de Mgr Pires, lazariste, eveque de Nankin (12 novembre
x838); Mgr de Besi, administrateur apostolique du diocese de

Nankin; il appelle les J6suites.
§ 3. Mort de M. Torrette k Macao (x2 septembre 1840).
CHAPITRE V. - Province du Kiang-Si; vicariat du Kiang-Si et du Tche
Kiang.
§ i. Les origines du vicariat apostolique du Kiang-Si. Etat en i836
de la Mission du Kiang-Si et du Tch6-Kiang.
§ 2. Erection du vicariat apostolique du Kiang-Si auquel est adjoint
le Tche-Kiang (14 aofit x838). La conduite en est confiee a
Mgr Rameaux, lazariste; ses vertus, ses travaux.
§ 3. Mort de Mgr Rameaux & Macao (14 juillet 1845); Mgr Laribe
lui succede comme vicaire apostolique du Kiang-Si et du TcheKiang, puis seulement du Kiang-Si.
§ 4. Mgr Delaplace (185i), puis Mgr Danicourt (1854), vicaires apostoliques du Kiang-Si.
§ 5. Suite des ievnements au Kiang-Si. Mort du Missionnaire M. Ferdinand Montels (26juin 1857). Mgr Baldus, vicaire apostolique
du Kiang-Si (1864).
DOCUmENT. Bref erigeant le Kiang-Si et le Tche-Kiang en un vicariat
apostolique.
CHAPITRE VI. -

Eveche de Macao.
§ r. Les o:igines du diocese de Macao. - Les travaux des Missionnaires lazaristes au seminaire Saint-Joseph et dans le diocese. M. Gonzalvez.
S 2. Nicolas Pereira de Borja (1844), puis M. Jer6me da Matia
(1845), lazaristes, sont nomm6s eveques de Macao. D6tails sur
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le diocise. Arrivee des Filles de la Charite k Macao en x848.
§ 3. Affaire du protectorat portugais pour le diocese de Macao.Erreurs de conduite de Mgr de Matta.
CHAPITRE VII. - Province du Tche-Kiang.
§ I. Les origines du vicariat apostolique du Tche-Kiang. Le TchKiang, vicariat apostolique uni au Kiang-Si (1839), sous
Mgr Rameaux.
a2. Le Tchb-Kiang vicariat apostolique district. Mgr Lavaissiere,
vicaire apostolique (184 6). Souvenirs du Kiang-Nan. Travaux
au Tche-Kiang.
d3. Mgr Danicourt, vicaire apostolique (i65r). Visite de M. Poussou en Chine (i85). Transfert de la Procure des Lazaristes de
Macao H Ning-Po (1852).
44. Mgr Delaplace, vicaire apostolique (1854). Les troubles causes
par les rebelles Tai-ping ou Tchang-mao: notice historique sur
les Tai-ping. Suite des evenements.
35. Ning-Po tombe au pouvoir des rebelles (7 deccmbre 1861). Combat livre par les navires anglo-francais. Delivrance de la ville
(10 mai 1862).
DOC.UMENT. Bref constituant les provinces du Tch&-Kiang et du KiangSi en deux vicariats apostoliques distincts (27 mars 1846).
CHAPITRE VIII. - Province du Ho-nan.
Si. Renseignements gendraux sur le Ho-nan. Administration religieuse de la Mission du Ho-nan.
5 2. Le Ho-nan erigd en vicariat apostolique (2 mars 1844); Mgr Baldus, lazariste, vicaire apostolique. Les Lazaristes europeens
et indigenes qui ont travaille dans ce vicariat.
3. L'administration religieuse de la province du Ho-nan; ses difficultes; ses heureux resultats.
S4. Les Lazaristes quittent I'administration du vicariat apostolique
du Ho-nan (1865).
DOCUMENT. Bref qui erige en vicariat apostolique le Ho-nan et le confie
a la Societe des Pretres de Saint-Vincent-de-Paul ou Lazaristes
(2 mars 1844).
Mgr Pires, eveque de Nankin, residant i Pekin et administrateur du diocese de Pekin.
i 1. Biographie de Mgr Pizes; sa mort i Pekin (2 novembre 1838).
g 2. Ce que deviennent les biens de la Mission de Pekin a la mort
de Mgr Pires.

CHAPITRE IX. -

CHAPITRE X. - Vicariat apostolique de Leao-Tong, Mandchourie et
Mongolie..
§ i. Le Leao-Tong, la Mandchourie et la Mongolie detaches de
rimmense diocese de Pekin sont constitues en un vicariat confie au seminaire des Missions etrangeres (i838).
§ 2. Situation anormale d'une partie des oeuvres des Lazaristes qui
se trouvent ktablies dans le nouveau vicariat.
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§ 3. Travaux apostoliques des Lazaristes dans la Mission de Si-Ouen
ou Si-Wan-Tze et dans la Mission orientale (1838-a840);sdmninaire, missions, retraites spirituelles. Dans la Mission occidentale de Pekin, pers6cutions.
§ 4. Demarches pour conserver la Mission de Si-Ouen-Tze en Mongolie et les localit6s qui s'y rattachent.
CHAPITRE XI. - Vicariat apostolique de Mongolie.
§ i. La Mongolie est erige en vicariat apostolique, confi6 aux Lazaristes (184o). - Mgr Mouly, vicaire apostolique de Mongolie. - Le voyage au Thibet de MM. Huc et Gabet. - M.Carayon.
§ 2. Soins de la Mission francaise de P6kin pour la chretiente de
Mongolie.
§ 3. Etat de la Mission de Mongolie. - Les oeuvres.
§ 4. Une tournee de visite pastorale dans le vicariat apostolique de
Mongolie (1842), les moeurs du pays.
§ 5. Mgr Florent Daguin,coadjuteur du vicaireapostoliquede Mongolie (x846); convention au sujet des limites du vicariat (lS:).
Mort de M. Combelles (i853).
§ 6. Mgr Daguin, vicaire apostolique de Mongolie (1857); sa mort
(1859); son eloge.
§ 7. L'administration du vicariat apostolique de Mongolie passe des
mains des Lazaristes en celles des Missionnaires de Scheut
(1864).
CHAPITRE XII. - Province du P-Tch&-Li ou de P6kin.
§ x. Le diocese de Pekin apres la mort de Mgr Piirs; administration
du vicaire general, M. Castro (,838).
§ 2. Notice biographique sur M. Han (Joseph), lazariste chinois; sa
mort (22 juin, 1844).
§ 3. M. Castro ayant etC nomm6 par le Portugal eveque de Pekin,
Rome veut qu'il soit seulement vicaire apostolique. II refuse
de se laisser sacrer dans ces conditions.
§ 4. Mgr Mouly nomme par la Propagande administrateur du dio* cse de Pekin (i84b); il s'etablit k Ngan-kia-Tchoang, - M.
Castro se retire en Portugal; il devint ievque de Porto. Fin

de la Mission portugaise de Pekin.
§ 5. Resume historique sur la Mission francaise de Pekin depuis 1784,
redigi par Mgr Mouly. Progres ricents de cette Mission. Incident.
CHAPITRE XIII. -

Le regne de L'empereur Hieng-Fong (i85o-862).

Partage du diocese de Pekin en trois vicariats apostoliques.
§ I. Avenement de I'empereur Hien-Fong (2o fevrier i85o); mesures
de persecution contre les chr6tiens.
§ 2. Reunion sous la presidence de M. Poussou, i Nng-Po, des
principaux Missionnaires representant les Missions des Laza-

ristes en Chine (x851).
§ 3. Notice sur M. Jean Kouo (6 mars i85), et sur MM. Paul
Tchang (24 juin 1858) et Mathieu Sue (17 decembre i860),
lazaristes chinois.

S- 595 4- Les chretiens chinois cuntiuent d'etre persecutes. Mgr Mouly
se livre aux autorites chinoises pour 6pargner des vexations &
ses chretiens. II est conduit a Shang-Hai (1853, 1854). II retourne au Tche-Li.
§ 5. Reclamations au sujet des biens attribuds par le Portugal k
'-vechi de Pekin (1855).
S 6. Partage du diocese de Pekin par Rome en trois vicariats 4postoliques (z856).
DOCUMENTS : I. - Bref partageant la Mission de Pekin en trois vicariats
(3o mai r856).
II. Bref confiant aux Lazaristes le vicariat du Tche-Li septentrional,
(3o mai i856).
III. Bref nommant Mgr Mouly vicaire apostolique du Tche-Li nord et
administrateur provisoire du Tche-Li sud-ouest (3 juin 1856).
IV. Bref etablissant Mgr Anouilh vicaire apostolique du Tche-Lisudouest (14 decembre z858).
V. Decret de la Propagande determinant les limites des trois vicariats
apostoliques du Tche-Li (19avril x86o).
VI. Lettre du cardinal Barbo, prefet de la Propagande, relative au partage de la Mission de Pekin en trois vicariats apostoliques (5 fevrier

x861).

CHAPITRE XIV. -

La liberte religieuse (860o). Restitution des etablis-

sements catholiques de Pekin.

§ I. D6monstration militaire de la France et de l'Angleterre contre
la Chine, suivie des traitis de Tien-Tsin (juin 1858); affirmation de la liberte religieuse. Manque de sincirite du gouvernement chinois en signant ces traites.
§ 2. Violation de la paix par la Chine en x859. Guerre de la France
et de I'Angleterre contre la Chine en i860. Combats de Takou (21 aout) et de Palikao (21 septembre); incendie du Palais
d'ete (8 octobre). Convention de Pekin (24 et 25octobre 1860).
3. Nouvelle affirmation par les traitis de la libert6 religieuse en
Chine; restitution aux chretiens de leurs etablissements. Te
Dewu chante dans I'ancienne cathidrale de Pikin (28octobre
1860). Reprise des ctuvres; progres de i'evangelisation.
Conclusion.
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La vertu et les biensdances ckritiennes selon
432. l'esprit de saint Vincent de Paul, ou le mois de juillet
consacre t honorer ce saint, par le vindrable don Bosco.
Traduit en frangais par 1'abb6 E. Montagne. 3* 6dition,

Nice, patronage Saint-Pierre, 1910. Un volume in-18
de 290 pages. Prix : I franc.
C'est un commentaire medite en trente et un chapitres de la vie de
saint Vincent de Paul ou Mois de saint Vincent de Paul.L'auteur dit dans
sa preface : a Le but de cet opuscule est d'offrir a tous les fideles un
modele de vie chretienne, dans les actes, los vertus, les paroles de saint
Vincent de Paul.
a II a pour titre : Le chretien formi i la vertu et aux biensiances,
selon l'esprit de saint Vincent de Paul. (11 Christiano guidato alla virtiu
ed alla civiltz, secondo lo spirito de S. Vincenzo di Paoli). En effet, ce
saint a dftpasser a peu pres par toutes les conditions, les plus humbles
comme les plus elevees de la socidtd humaine, et il n'y a aucune vertu
qu'il n'ait fait briller dans ces differents 4tats.
a Nous avons ajoute : a et aux bienseances ", parce qu'il fut en rapport avec des personnes de la plus haute noblesse, et qu'avec tous il sut
mettre en pratique les maximes et les procedes qui conviennent a un
chretien form6 d'apris i'Evangile.
a Selon l'esprit de saint Vincent de Paul x, parce que tout ce que ren.
ferme cet opuscule est tire mot pour mot de sa vie et de l'ouvrage inti.
tule: L'esprit de saint Vincent de Paul; nous n'y avons ajoute que des
textes de la sainte Ecriture, sur lesquels reposent les maximes exposees.
a En tete de l'opuscule, un court resume de la vie du saint sera comme
un index des pensdes qui seront developptes pluslonguement eisuite.

433. -

Le lieu d'ordination de saint Vincent de Paul,

par Mayjonade, chanoine de P6rigueux. Brochure in-8
de Ii pages. Sueur-Charruey, Arras, 1897.
L'auteur a presente d'une maniire interessante les documents dedj
donnes par deux prtres du diocese de Perigueux, M. I'abb6 Petit et
M. l'abbe Granger, tous deux curis de Chiteau-l'Ev que. On constate, par
ces documents, que c'est dans la chapelle du chateau episcopal des eved
ques de Perigueux qu'a &te ordonn" pretre saint Vincent de Paul, le
a3 septembre i6oo. Cette chapelle Ctait dedie Itsaint .Julien; le chiteau
6tait situ6e quelques kilometres de Perigueux, sur la ligne actuelle du
chemin de fer de Paris a Agen. La localit6 porte le nom de Chateau1'EvEque. II y a la, aujourd'hui, une maison de Filles de la Charite.
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PREFACE

Les Annales de la Congregation de la Mission sont
un moyen d'informationet une source d'ediiAcation pour
lekts lecteurs; cette publication est aussi au point de vue
kistorique un recueil pricieux sur les ivinements accomplis au sein de la Congregationou se rapoortanta la Congrigation.
Maisce recueildes Annales ne date quede fannie 1834;
il fut cri• alors, grdce a flinitiative de M. Atienne, procureur gineral, et qui devait, quelques annies apris,
devenir le Supirieur gineral des deux families religieuses
de saint Vincent de Paul, les Pritresde la Mission et les
Files de la Chariti. Depuis plus de soixante-quinme ans,
notre histoire s'est icrite, on peut le dire, annie par annie,
dans ce recueil. Maisil teste une lacune : c'est la piriode
quiva des origines de la Congrigationjusqu'a 'annie 1834
oik commencrent ea paraitreles Annales.
II nous a sembli qu'on pourraitbrikvement sans doute,
mais utilement cependant, completer cette utile publication. C'est en reprenant depuis rorigine de la Congrigation jusqu'& fipoque ot les Annales out commencd e
paraitre lindication des faits qui chaque annie se sont
accomplis et dont la mention importe pour Ihistoire de
ceuvre fondie par saint Vincent de Paul. Ce ne peut
Itre qu'un memorandum et non pas un rtcit des ivinements. Mais cette mention des fairs est dkj&fort importaste; elle est la trame de l'histoire de la Congrigation
de la Mission.
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. A la mention des faits que nous avons directement eft
vue, nous ajouteronscelle des vienements contemporains.
Cela importe grandement. Connaitre les faits ne suffit
pas pour le lecteur attentif, il faut savoir les situer,
c'est-a-diresavoir les placer dans le milieu ot ils se sont
accomplis et qui, souvent, les explique et les iclaire;sans
ne pas donner aux faits que fPo
cela, on est exposei
constate leur juste proportion et fon devient comme Ie
peintre qui ferait un portrait ou dessinerait un paysage
sans tenir compte des lois de la perspective : en oubliant
les faits contemporains,on serait expos~i i donner t f'vinement que Fon raconte ou au personnage que lon prisenle, une importance exageree qui fait sourireles lecteurs
instruits, ou bien a ne pas attribuera cet ivinement Pimportance qu'il a et que ses consequences rivileront.
C'est pour cela qu'd chaque annee, aprks la mention du
fait qu'il nous importe principalement de constater, nous
mettrons la mention des ivinements contemporains : tout
cela brikvement et d'une manikre tr&s concise. Ainsi sera
iveillie la curiositide ceux qui disirent s'instruiredavantage et qui trouveront facilement les quelques ouvrages
d'histoireginerale oi ils pourront completer les courtes
indicationsmises ici sous leurs yeux. Une page ou deux
suffiront aux ivinements de ckaque annee; ainsilouvrage
que nous commenfons sera rapidement termine.
Nous joindrons au texte, autant que nous le pourrons,
des gravures et des illustrations : ce n'est pas la seulement un agrimentpour les yeux, c'est aussi un guide et
un appui pour la pensie et un secours pour conserverle
souvenir des personnages et des ivinements que lon a
itudiis.
Alfred MILON.

ANCIENNES ANNALES
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CONGREGATION DE LA MISSION
C'est en 1625 que la Congregation de la Mission a
6et 6tablie par saint Vincent de Paul et ses premiers
compagnons; c'est done a cette date que devraient
commencer les Anxales qui constituel'ont cet ouvrage.
Mais toute oeuvre a ses origines et sa preparation qu'il
importe de connaitre, et l'on serait ici justement 6tonn6
de ne rien trouver sur la p6riode de la vie de saint Vincent de Paul qui pr6c6da l'epoque oit il fonda ses deux
Congregations religieuses, les Pretres de la Mission,
appeles aussi Lazaristes, et les Filles de la CharitA ou
soeurs de Saint-Vincent-de-Paul.
C'est durant les annees qui pr6ecedrent 1625, que le

futur fondateur de la Mission apprenait, par son exp6rience du malheur, dans la captivit6 de Tunis, combien
les pauvres et les prisonniers ont besoin d'6tre secourus; c'est pendant cette p6riode qu'il s'exergait a
l'apostolat de la predication et de la charit6, et dans
ses missions de Folleville ou des environs de Paris, et
dans son ministere de d6vouement parmi ses paroissiens de Clichy et de ChAtillon-les-Dombes.
Les Annales ou tph6m6rides qui vont suivre auront
done deux parties. La premiere comprendra les ann6es
de la preparation, c'est-a-dire depuis la naissance de
saint Vincent de Paul jusqu'a la fondation de la Congr6gation de la Mission. Ce sont les origines. La
seconde partie comprendra les 6v6nements qui ont
suivi, c'est-A-dire, en 1625, 1'6tablissement de la Congregation, et ensuite son d6veloppement et 1'extension
de ses oeuvres.

SAINT VINCENT DE

PAUL

PREMIERE

PARTIE

LES ORIGINES
En suivant I'ordre des ann6es, nous rappellerons
comment, sous l'action de la Providence, l'me de Vincent de Paul fut form6e a la pi6t6 et aux fortes vertus
des son enfance et pendant sa jeunesse. On vit ensuite
dans ses premiers travaux apostoliques, apparaitre le
pr6tre z616 qui devait s'employer surtout par la fondation de sa Congr6gation de la Mission et par Y'etablissement de la Compagnie des Filles de la Charit6 a
organiser d'une maniere durable le bien qu'il venait
pour sa part de r6aliser.
1576
La naissance de saint Vincent de Paul. - a Ce fut
i'an 1576, le mardi d'apres Piques, que Vincent de
Paul prit naissance dans le petit village de Pouy, pros
d'Acqs, qui est une ville 6piscopale situ6e aux confins
des landes de Bordeaux vers les monts Pyr6nees.
c Ses parents ont 6t6 pauvres des biens de ce monde,
vivant de leur travail; son pere se nommait Jean de
Paul, sa mbre Bertrande de Moras, et tous deux ont
v6cu non seulement sans aucun reproche, mais aussi
dans une grande innocence et droiture. Is avaient une
maison et quelques petits h6ritages qu'ils faisaient
valoir par leurs mains, a quoi ils etaient aides par leurs
enfants qui furent six, savoir quatre gargons et deux
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filles. Vincent 6tait le troisieme, et, des son enfance,

il fut comme les autres employ6 a travailler, et particulibrement a mener paitre et garder les bestiaux de
son pere.
« Et en cela il semble que Dieu ait voulu poser et

itablir sur cette humble et pauvre extraction, le premier fondement de l'6difice des vertus qu'il voulait
6lever en l'ame de son fidele serviteur. » - La vie du
Vinirable serviteur de Dieu Vincent de Paul, instituteu
et premier Supirieurgineral de la Congregation de la
Mission, par Messire Louis ABELLY, ivique de Rodez.
Paris, 1664. Livre I, chap. II.
SYNCHRONISME. - Saint Vincent de Paul naquit i
une 6poque oii surgissait un monde nouveau inaugur6
par la Revolution religieuse de la R6forme.
Soixante ans avant la naissance du saint, Luther
(I515) avait lev6 l'6tendard et a sa suite des nations
entieres se d6tacheront de l'glise catholique et les
autres, comme la France, en seront profond6ment boulevers6es.
Treize ans avant la naissance de saint Vincent de
Paul (1563) se cl6turait le concile de Trente, oii, dans
ses assises gne6rales, I'lglise catholique avait organis6
sa d6fense contre la R6forme protestante.
Quatre ans avant la naissance du saint, les guerres
de religion en France avaient 6te marquees par le
massacre de la Saint-Barthilemy (24 aout 1572), et
l'ann6e meme oi il naquit (1576) prit aussi naissance
le c6lbre parti politique de la Ligue, lequel avait pour
but de soustraire le pays a l'influence des chefs acquis
au protestantisme.
- Tels sont, en se rapprochant de la date de la naissance de saint Vincent de Paul, les 6v6nements qui
prc&ddrent et qui caracterisent cette 6poque. Des
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guerres 6trangeres notamment contre l'Espagne qui
possedait alors les Pays-Bas, la Flandre et I'Artois,
unies aux guerres int6rieures de religion, 6prouvaient
alors la France et devaient continuer de la d6soler
durant la vie de saint Vincent de Paul; ce devait &tre
plus tard pour lui l'occasion de developper sa charit6
dans les contrses ravagees par les Espagnols, la Picardie, la Champagne, la Lorraine.
En 1'ann6e 1576, le Souverain Pontife 6tait Gregoire XIII; le roi de France, Henri III.
GREGOIRE XIII, Buoncompagxo, n6 a Bologne en
1502, fut elev6 sur le Saint-Siege d'une voix unanime
en 1572. II tenta mais en vain d'organiser, de concert
avec 1'Espagne, une expedition contre les Turcs, envoya des secours de troupes et d'argent a Henri III
contre les calvinistes et soutiht la Ligue. Mais il s'est
principalement rendu c6elbre par la r6forme du calendrier Julien et 1'6tablissement du calendriergrigoriex.
Ilmourut en 1585.
HENRI III, n6 en I55I, battit les protestants a
Jarnac et a Moncontour (1569). En 1573, les Polonais
le choisirent pour roi; mais quand il apprit la mort
de Charles IX il se hita de venir en France (1574).
Sa vie privee fut d6plorable; il n'etait d'ailleurs d&pourvu ni d'intelligence ni de courage. II se d6clara
chef de la Ligue pour combattre les protestants et la
meme annee (1576) convoqua les Etats g6neraux a
Blois pour avoir des subsides d'argent. Par des consid6rations d'intir&t personnel, Henri III varia ensuite dans sa conduite politique.
L'ann&e oi naissait en France saint Vincent de
Paul, saint Charles Borrombe s'honorait en Italie et
honorait 1'Eglise en se d6vouant au service des mourants durant la peste qui d6solait la ville de Milan
dont il 6tait archeveque.
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1577-1587
La premiere enfance de saint Vincent de Paul. -

Tout jeune enfant, Vincent fut employe, comme il le
racontait souvent ensuite, A la garde du troupeau de
son pere. II passait ses journmes non loin des ruines de
la sainte chapelle de Notre-Dame de la Lande ou de

Buglosse, parfois au pied d'un chene, qui subsiste
encore et dont il avait chang6 en oratoire le flanc
creuse d6ja par le temps.
Des lors, t il avait un coeur fort tendre sur les miseres
de son prochain, et 6tait tres prompt A le secourir'
autant qu'il etait en lui; de sorte qu'il pouvait dire
avec cet ancien patriarche, que la misericorde itail nie

avec lui, et qu'il avait toujours eu une inclination tres
particuliire a exercer cette vertu, et, meme des son
plus jeune Age, on a remarqu6 qu'il donnait tout ce
qu'il pouvait aux pauvres; et lorsque son pere 1'envoyait au moulin quirir la farine, s'il rencontrait des
pauvres en son chemin, il ouvrait le sac et leur en donnait des poign6es, quand il n'avait autre moyen de les
secourir : de quoi son pere, qui 6tait homme de bien,
temoignait n'8tre pas fich6.
( Et une autre fois, a 1'Fge de douze ou treize ans,
ayant peu Apeu amass6 jusqu'A trentre sous de ce qu'il
avait pu gagner, qu'il estimait beaucoup en cet Age,
et en ce pays-li, oi l'argent etait fort rare, et qu'il
gardait bien chbrement, ayant neanmoins un jour rencontre un pauvre qui paraissait dans une grande misere et indigence, 6tant touch6 d'un sentiment de
compassion, il lui donna tout son petit tresor, sans
s'en r6server aucune chose. n - ABELLY, ibid.
PENDANT CES

QUELQUES ANNiES, divers 6ve~ements

m6ritent d'etre signalds.
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En 1577, le roi de France Henri III se mit a la tete
de la Ligue dont nous avons parle. Elle avait d6but6
I'ann6e pr6c6dente &P6ronne oii les habitants s'6taient
, ligu6s , pour le maintien de la religion catholique
contre les h6r6tiques. Leur exemple fut bient6t suivi
a Paris et dans une grande partie de la France. Aux
Etats de Blois, le roi Henri III fit signer la Ligue par
tous les seigneurs qui 6taient presents.
En 1579, les Pays-Bas s'affranchirent de la domination de Philippe II.
En 1582, le 4 octobre, mort de sainte Th6rese.
C'est a ce moment-la qu'eut lieu la r6forme du calendrier par le pape Gr6goire XIII; on supprima dix
jours cette ann6e-la : sainte Therese mourut le 4 octobre, le lendemain fut compt6 comme le 15.
En 1584, mort a Milan de saint Charles Borrom6e.
En Angleterre, la reine Elisabeth exergait ses violences contre les catholiques; un gentilhomme nomm6
Guillaume Parr risolut de l'assassiner. Le complot
fut d6couvert. Le Parlement donna un 6dit qui ordonnait a tous les pretres catholiques de sortir du royaume
d'Angleterre dans quatre jours, et declarait coupables
de haute trahison ceux qui y seraient encore trouves
apres ce temps-la.
En 1585, Sixte V ou Sixte-Quint fut ilu pape. II
excommunia Henri de Navarre (1585) qui devait 6tre
plus tard le roi Henri IV. Henri de Navarre Atait, en
France, le chef du parti protestant dans les guerres
de religion. Sixte-Quint mourut le 27 aofit i59o.
En 1587, p 6 rit sur I'6chafaud Marie Stuart. Une
nouvelle conspiration decouverte en Angleterre hata
la perte de l'infortunee Marie Stuart, qu'on en rendait
responsable, quoiqu'elle ffit en prison depuis dix-huit
ians.
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1588-1591
Premieres itudes de Vincent de Paul. - Ayant d6cide d'appliquer son fils aux etudes, le pere de Vincent chercha des maitres dans les environs de son village.
" Acqs (aujourd'hui Dax) poss6dait entre autres un
couvent de Cordeliers qui r6unissait un certain nombre
d'enfants pour les former a la science et a la piet6.
C'est chez eux que Guillaume de Paul plaqa son fils
sous la protection d'un de ses parents, pour 6o livres
de pension par annie, la plus haute somme que puht
donner cette famille de laboureurs.
c~C'etait en 1588, et le jeune Vincent de Paul avait
environ douze ans. Probablement, il n'avait pas les
moindres 616ments des lettres et ne savait ni lire ni
6crire lorsqu'il entra chez les Cordeliers d'Acqs, et
quatre ans apres il 6tait capable d'instruire les autres.
Fiers d'un tel l66ve, les Cordeliers, dans leurs courses
de charit6 a travers la ville, se plaisaient a r6pandre
les louanges de ce module des 6coliers et le citaient
partout pour sa vertu et son intelligence., - L'abb6
MAYNARD, Saint Vincent de Paul, sa vie, son temps,
ses ceuvres, son influence. Nouvelle 6dition. Paris,
Retaux, rue Bonaparte, 82, Paris; 4 vol. in-12. Tome I,
page 19.
PENDANT CES ANNEES, de graves ev6nements s'accomplissaient en France, en Angleterre, en Espagne.
Durant I'ann6e i588, continuerent en France les
guerres religieuses et eut lieu le massacre des Guises.
Apres s'etre piononce si ouvertement et si solennellement en faveur de la Ligue, le roi Henri III, jaloux
de la faveur ge'nrale dont jouissaient les Guises et de
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l'autorite qu'ils prenaient comme chefs de la Ligue,
fit arreter, pendant la tenue des Etats g6n6raux du
royaume a Blois, dont il n'ignorait pas les dispositions favorables a la Ligue, le duc de Guise et le cardinal de Guise et les fit massacrer le 22 dicembre 1588.
Le roi fit emprisonner aussi d'autres chefs de la

Ligue; mais il ne put s'emparer du duc de Mayenne,
autre frere du duc de Guise, qui 6tait a Lyon. Cette
mesure atroce ne servit qu'A exasperer les Ligueurs de
Paris et de Toulouse qui envoyerent des 6missaires
dans toutes les villes pour les faire declarer en leur
faveur.
L'Angleterre avait &t6 entrainee au protestantisme.
En 157o, la reine Elisabeth avait 6te excommuni6e par
une bulle. du pape saint Pie V. Par une autre bulle, le
pape Sixte-Quint mit le royaume d'Angleterre en interdit, et le roi d'Espagne, Philippe II, se pr6para a
l'envahir. Elisabeth, de son c6t6, obtint de son Parlement les ressources necessaires pour s'opposer Ala descente des Espagnols. Philippe II mit en mer la flotte
la plus formidable qui ait encore paru sur I'Ocean;
elle 6tait composee de cent cinquante vaisseaux pourvus de vivres pour plus de six mois. Il avait si bonne
opinion de sa flotte qu'il I'appela l'Invincible Armada;
nom premature, car elle fut battue par la temp&te et
par les Anglais qui la d6truisirent entierement (I588).
Les catholiques anglais, opprim6s deja, sentirent dans
ces conjonctures s'accentuer contre eux la persecution.
En France, le roi Henri III se declara en I589 contre
la Ligue. II fut assassin6 le I" aoit de cette ann6e et
mourut le lendemain. Les droits A la couronne de
France passaient i Henri de Navarre, encore protestant, qui devait r6gner sous le nom d'Henri IV, et aupres duquel, plus tard, Vincent de Paul devait 6tre

charg6 d'une mission de cotfiance.
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1592-1595
Priceptoratde Vincent dePauchezM. de Commet.En 1592, frapp6 du bien qu'on disait du jeune Vincent de Paul, M. de Commet, avocat distingue de la
ville d'Acqs, et juge en meme temps de la paroisse de
Pouy, prit des informations aupres du Pere gardien
des Cordeliers, et, sur le t6moignage avantageux qu'il
reCut, il n'h6sita pas a proposer au jeune 6colier l'instruction de ses deux fis. Vincent s'empressa d'accepter
un poste qui allait lui fournir les moyens de decharger
entierement sa famille, sans nuire en rien a sa pi6t6 ni
au progres de ses itudes. Car la maison de Commet se
distinguait entre toutes par sa vertu, et le charitable
avocat, en introduisant chez lui le jeune Vincent, ne
voulait pas sacrifier an bien de ses fils l'avenir de leur
pr6cepteur. En effet, Vincent put continuer ses 6tudes
a Acqs, durant cinq annies encore, et, cependant, il ne
negligea ni Ie soin de ses 6elves, ni son avancement
dans la pi&6t. Aussi par son zele, sa modestie, sa prudence primatur6e, fut-il, pour toute cette famille, un
sujet d'edification dont elle garda toujours un reconnaissant souvenir. , - L'abb6 MAYNARD, ibid., p. 20.
(

EN L'ANNEE I592, m'onta sur la chaire pontificale le
pape Cl6ment VIII (cardinal Hippolyte Aldobrandini),
- 3o janvier 1592-5 mars 16o5, - qui suivit, a 1'6gard
d'Henri IV,le conduite de ses pr6decesseurs. La guerre
continuait en France entre les partisans d'Henri et le
parti de la Ligue qui ne voulait pas laisser un protestant arriver au trbne.
Saint Francois de Sales arrivait au comble de sa
reiomm6e par ses missions dans le Chablais et le pays
de Gex. Les historiens de sa vie assurent qu'il gagna
A;c. ANN.
Supplement aux Axxales de la Mission, t" octobre 19p
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A 1'glise plus de soixante-dix mille heretiques depuis
1592 jusqu'd 1602 qu'il fut 6veque de Geneve. - En
Espagne, mort de saint Jean de la Croix. - Dans le
midi de la France, C6sar de Bus, chanoine de Cavaillon,
6tablit la Congr6gation de la Doctrine chr6tienne, destinge a fournir des catechistes, et il jette les bases de
l'institut des Ursulines destinees A instruire les personnes de leur sexe.
En 1593, eut lieu Ia conversion d'Henri IV. Les
Ligueurs de Paris voulaient nommer un roi catholique.
Les prelats et les seigneurs catholiques, qui tenaient
pour le roi de Navarre, le presserent d'epargner a l'Etat
de nouveaux malheurs et de faire confession de la foi
catholique. Henri se fit instruire et il abjura le protestantisme. II envoya ARome demander I'absolution des
censures et une trove fut conclue entre lui et le duc de
Mayenne, chef de la Ligue.
En 1594, reconnu roi de France par les Ligueurs de
Paris et du nord de la France, Henri se fait sacrer a
Chartres, le 25 fivrier. II ne put se faire sacrer i Reims
parce que cette ville etait encore au pouvoir de ses
ennemis. II est regu dans Paris le 22 mars.
En 1595, le 16 janvier, eut lieu une assemblee des
docteurs en th6ologie et des cur6s de Paris, chez le
cardinal de Gondi, eveque de cette ville; on y d6termina qu'il 6tait d une pleine et entiere ob6issance au
roi Henri IV quoiqu'il n'eit pas 6t6 encore reconnu par
le pape. C'est le 17 septembre de cette annie qu'i
Rome les sieurs d'Ossat et Du Perron, devenus plus
tard cardinaux, firent l'abjuration au nom du roi et
recurent I'absolution de Sa Saintete. Cette ann6e-lk,
mourut a Rome saint Philippe de Neri, fondateur de
l'Oratoire de Rome.
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1596
Vincent de Paul refoit la tonsure clUricaleet les ordres
mineurs. - c En voyant a l'oeuvre le jeune ap6tre, de
Commet crut voir poindre une lampe qui ne devait pas
rester plus longtemps sous le boisseau d'obscures fonctions, et qui etait appel6e a briller, pour 1'illumination
de tous, sur le chandelier de l'tglise. 11 engagea done
Vincent a se consacrer a Dieu dans l'6tat eccl6siastique.
L'humilite du jeune Vincent s'alarma d'abord, mais il
avait grand respect pour le jugement de M. de Commet qu'il appelait son second pere; et, d'ailleurs, ses
maitres et ses guides spirituels rassuraient a l'envi sa
conscience. II s'inclina done sous ces avis multiplies
comme sous la voix de Dieu, et, le 20 decembre 1596,
dans sa vingt et unieme ann6e, il recut la tonsure et les
ordres mineurs dans l'glise coll6giale de Bidache, an
diocese d'Acqs, des mains de M. Salvat Diharse, 6veque
de Tarbes, avec un dimissoire du chapitre d'Acqs, dont
le siege etait alors vacant. ) MAYNARD, ibid.
CETTE ANNEE-LA, en France, 1'autorit6 du roi Henri IV
fut de plus en plus reconnue et acceptee. Les ducs de
Mayenne, d'Itpernon et de Joyeuse firent leur soumission. En 1596, naquit saint Francois R6gis qui devait
plus tard recevoir, le meme jour que saint Vincent de
Paul, les honneurs de la canonisation.
1597-1604
Les itudes thtologiques de Vincent i Toulouse. Son
priceptorati Buzet. - a Vincent de Paul ne regarda les
progresqu'il avait faits jusque-li dans la science et dans
la vertu, que comme un'essai de ceux qu'il devait faire
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dans la suite. Pour r&ussir, il commenqa par quitter son
pays; et avec 1'agr6ment de son prre, qui fit un nouvel
effort pour seconder les intentions d'un fils qui lui 6tait
si cher, il s'en alla a Toulouse, afin d'y faire son cours
de theologie. Nous ne pouvons d6cider si le voyage
qu'il fit en Aragon pr6c6da le commencement de ses
6tudes a Toulouse. Ce qui est sir, c'est qu'il 6tudia
quelque temps a Saragosse; mais il n'y fit pas un long
sejour. La division qui 6tait entre les professeurs de
cette fameuse Universit6 au sujet de la a Science
moyenne n et les

u

Decrets pr6d6terminants ,,

apres

avoir partag6 les esprits, aigrissait les coeurs, comme
il n'arrive que trop souvent. Vincent qui avait une horreur naturelle pour ces sortes de disputes, ou la charit6
perd beaucoup plus que la veit6 ne gagne, revint en
France et commenca ou continua ses etudes theologiques a Toulouse. II ne n6gligea rien pour rdussir;
mais s'il eut de grands succes, il faut avouer qu'il ne
les eut pas sans peine.
t Comme il n'6tait pas riche, il fut oblige, au lieu de
se delasser un peu pendant les vacances, de se retirer
dans la ville de Buzet, et de s'y charger de l'Mducation
d'un nombre considerable d'enfants de condition. Les
parents les confiaient avec plaisir a un homme dont la
vertu et la capacit6 6taient publiquement reconnues.
On lui en envoya de Toulouse meme; et la nouvelle
pension devint si florissante, qu'elle fut en peu de
temps compos6e de tout ce que la province avait de
meilleur et de plus distingue. Vincent eut, entre les
autres, pour 6lves, deux petits-neveux de ce fameux
Jean de la Valette, grand-maitre de l'ordre de SaintJean de Jerusalem qui, environ quarante ans aupara-

vant, s'6tait rendu redoutable a l'empire ottoman, et
qui avait mis le comble A sa gloire en defendant, avec
quinze mille hommes, 'ile et la ville de Malte contre
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une arm6e de cent cinquante mille combattants. Le duc
d'Epernon, proche parent de ces deux jeunes seigneurs, apercut quelque chose de si sage et de si grand
dans la maniere dont Vincent les avait elev6s, qu'il
conjut pour lui une estime particulibre. II ne s'en tint
pas la, et comme il 6tait tout-puissant a la cour, il voulut, quelques annbes apres, procurer un 6v6ch6 au saint
pr6tre, dont la r6putation augmentait tous les jours.
C'est ce que M. de Saint-Martin, chanoine de l'6glise
d'Acqs, ancien et intime ami de Vincent, et qui lui
avait survecu, a declar6 apres sa mort. ,. - La Vie de
saint Vincent de Paul, instituteu7 de la Congregation de
la Mission et des Filles de la Charite, [par Pierre COLLET, pr&tre de la Mission], tome I, p. g. 2 vol. in-4.
Nancy, 1748.
1598
Vincent de Paul refoit le sous-diaconatet le diaconat.
- t Vincent prit le sous-diaconat le 19 septembre 1598,
et le diaconat, trois mois apres, le 19 d6cembre, dans
l'eglise cath6drale de Tarbes, des mains de Mgr Diharse,
iveque de cette eglise, avec un dimissoire accord6
pour le premier de ces deux ordres par Guillaume de
Massiot, bachelier en droit pontifical, chanoine de
l'eglise cath6drale et vicaire g6n6ral d'Acqs, siege
vacant, en date du io septembre 1598, et un autre
dimissoire pour le diaconat, en date du II d6cembre
de la meme ann6e, d6livr6 par le meme de Massiot, au
nom du ( R. P. en Dieu, Jean-Jacques du Sault ),
6v6que d'Acqs.
) -

MAYNARD, ibid., p. 27.

Cette ann6e est c61bre par l'ldit de Nantes, accorde
au mois d'avril par Henri IV aux protestants et dont
la revocation sous Louis XIV eut tant de retentisseitet. Les guerres de religion cessaient peu a peu en
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France; cependant les calvinistes avaient &tC sur le
point de prendre les armes a cause de l'ombrage qu'ils
conCurent de 1'accueil que le roi fit au cardinal
Alexandre de M6dicis, envoy6 en France en 1596 avec
la qualit6 de 16gat. Cet 6dit contenait quatre-vingtdouze articles qui sont presque les m6mes que ceux
des 6dits qu'on leur avait pr6cedemment accord6s :
mais il leur 6tait plus avantageux, en ce qu'il leur
ouvrait la porte aux charges de judicature et de finance.
II y fut ajout6 cinquante-six autres articles secrets,
dont le plus important 6tait celui qui leur laissait plusieurs places de siret6 et toutes celles qu'ils d6tenaient.
C'est aussi en 1598 que mourut Philippe II d'Espagne. Fils de Charles-Quint, il succ6da a son pere
quand celui-ci abdiqua, en i554. Sa politique fut, dans
ses Etats, celle d'un souverain absolu. Vis-a-vis de
l'Europe, il se consid6ra comme le repr6sentant du
catholicisme; il intervint a ce titre contre Elisabeth en
Angleterre, contre Henri IV au temps de a Ligue en
France. Dans les Pays-Bas, son gouvernement fut
rigoureux et, en 1579, puis en 1581, les provinces du
Nord se souleverent et se d6clarerent ind6pendants.
Son regne fut une 6poque de grandeur pour 1'Espagne.
II fit bWtir le vaste et austere palais de l'Escurial oi
il vint s'enfermer et mourir.

1599
Parce que saint Vincent de Paul a &t6 aum6nier de
la reine Marguerite de Valois, nous noterons ce qui se
passa en cette annie 1599 au sujet du mariage de cette
princesse avec Henri IV. Marguerite 6~ait sceur do
roi Henri III. Elle fut mari6e en 1572 i Henri de
Navarre, depuis Henri IV. Cette union faite par la
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cour dans le but de tromper les protestants a la veille
de la Saint-Barthelemy, ne fut point heureuse : les
deux 6poux chercherent bient6t, chacun de leur c6te,
de nouveaux objets d'affection. Il n'y avait point eu
d'enfants. Lorsque Henri IV fut devenu roi de France,
il sollicita du pape Clement VIII I'annulation de ce
mariage. 11 fut, en effet d6clar6 nul par les commissaires du pape, du consentement des deux parties. La
reine avait fait representer au pape qu'il y avait eu
defaut de consentement de sa part; il y avait d'ailleurs diversite de- religion et parent6 au troisieme
degr ; elle ajoutait que la dispense qu'on avait obtenue
deces deux chefs 6tait nulle, n'ayant point 6t6 demand~e
par les deux parties. (Voy. MACKER, Abrigi de l'kistoire eccisiastique. Paris, 1768.) Depuis ce temps, cette
princesse vicut tant6t en province tantbt a Paris. Elle
mourut en 1615.
1600
Vincent de Paul est ordonne pre&re. II dit sa premikre
messe. - C'est le 23 septembre de l'ann6e 16oo que
Vincent de Paul qui devait etre un si admirable pretre
requt le sacerdoce. II fut ordonn6 a ChAteau-l'Eveque
au diocese de Perigueux. Chateau-l'lEvque 6tait alors
la maison de campagne des 6veques de Perigueux et
la chapelle de cette maison de campagne 6tait d6di6e
a saint Julien. Des l'ann6e pr6c6dente, Vincent avait
obtenu une lettre dimissoriale de l'6veque de Dax en
Wre de son ordination A la pretrise. Voici d'abord la
lettre dimissoriale et ensuite la lettre d'ordination
(traduction) :
LETTRE DIMISSORIALE : Guillaume de Massiot, bachelier en droit pontifical, chanoine de 1'eglise cathe-
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drale de Dax, vicaire g6ndral pour le spirituel et le
temporel du reverend PAre en Dieu, Jean-Jacques du
Sault, par la grace divine, eveque de Dax, A notre cher
Vincent de Paul, diacre du diocese de Dax, salut dans
le Seigneur. Nous vous accordons le pouvoir et le droit
de recevoir I'ordre sacr6 de la pr&trise, dans le temps
canonique, de la main de !'archeveque, de l'6veque on
du pontife catholique que vous aimerez le mieux, quel
qu'il soit, pourvu qu'il soit en grace et communion
avec le Saint-Siege et pourvu qu'il ne soit ni suspendu
ni priv6 des fonctions de son ordre,,et nous accordons
au susdit archev4que, 6veque ou pontife, le pouvoir et
le droit de vous le conferer, A vous que nous jugeons
apte, capable, parvenu a l'Age prescrit par le droit canonique et bien pourvu de titre. - Donn6 A Dax sous
notre seing A la main, le sceau du chapitre de Dax et
le contre-seing de notre greffier, ci-dessous, sign le
13 du mois de septembre, l'an du Seigneur I599. (Signe) de Massiot, vicaire susdit. Par mandement du vicaire g6neral Bartignelongue, greffier. ,
ATTESTATION DE L'ORDINATION : ( Francois de Bourdeille, par la grace divine 6veque de Perigueux, nous
faisons connaitre A tous que le jour, ci-dessous inscrit,
cel6brant la messe et conf6rant les ordres sacres dans
l'6glise de Saint-Julien de notre chateau 6piscopal,
nous avons jug A propos d'elever et avons promu dans
le Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit et suivant les
formes canoniques, a l'ordre sacre de la pr&trise, le
cher maitre Vincent de Paul, diacre du diocese de Dax,
juge apte et digne, et dfment adress6 A nous par son
6veque, ainsi qu'il en est fait foi dans son dimissoire
donn6 comme ci-dessous, sous notre seing et le contre.seing de notre secretaire ci-dessous inscrit le samedi
jour de quatre temps apres la fete de la Sainte-Croix,
le 23 septembre de l'an du Seigneur i6oo. Par mande-
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ment de Monseigneur. J. Jourdaneau. , - Voy. I'abb'
GRANGER, Ordination de saint Vincent de Paul dans

CHATEA-U-L'E VQULE, DIOCESE DE PERIGUEUX

Vue intirieure de la chapelle oui saint Vincent fut ordonni pr6tre
!e 23 septembre 1600.
Gravure tirde du S. Vincent de Paul, par A. Loth, publ. par Dumoulin.

figlise de Chdteau-r'veque. Brochure in-8, nouvelle
idition, P6rigueux, 1884.
Au sujet de la premiere messe que ceIlbra saint Vin:
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cent de Paul, t on lui a oui dire, 6crit Abelly, qu'il

avait une telle apprehension de la majestY, de cette
action toute divine qu'il en tremblait; et que n'ayant
pas le courage de la cel6brer publiquement, il choisit
plut6t de la dire dans une chapelle retiree a l'&cart,
assist6 seulement d'un pr&tre et d'un servant. , Liv. I,

chap. 3. -

On estime avec fondement que cette

chapelle etait celle de Notre-Dame-de-Grace de Buzet
au diocese d'Albi. - Voy. I'abbe MAFFRE, Pelerinage
t Notre-Dame-de-Grdce en l'konneur de saint Vincet de
Paul. In-i8, Paris et Toulouse, I856.
DURANT CETTE ANNEE, le roi Henri IV, en France,
fut occup6 par la pr6paration de la guerre contre le
' duc de Savoie qui refusait de tenir les engagements
pris envers la France a la paix de Cateau-Cambresis.
Le 24 aout, Henri IV contraignit la ville de Chambiry
a ouvrir ses portes. Le duc de Savoie demanda la paix.
Il conserva le marquisat de Saluces, mais, A la place,
il ceda la Bresse et le pays de Gex, et la France recula
ainsi sa frontiere de 3o lieues vers les Alpes.
En Angleterre, la pers6cution, sous le rkgne d'Elisabeth, continuait contre les catholiques.
En Italie, se terminait sur le bidcher, lavie du c6lebre
philosophe et moine apostat, Giordano Bruno. Etant
sorti de son couvent, il se fit calviniste a Geneve; puis,
successivement en France, en Allemagne, en Angleterre, il enseigna une philosophie qui parait 6tre une
sorte de panth6isme. ltant rentre en Italie, il fut arr&t
a Venise par l'Inquisition, conduit a Rome et brii1 vif
au Campo dei fiori, comme h6retique et violateur de ses
vaeux.
1601-1604
Vincent de Paul est nomme & la cure de Tilhk; il
renonce. Continuationdeses tudes, -C'est a I'annieI600
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ou A l'annie 16oi que se place la nomination de Vincent de Paul i la cure de Tilh.
a A peine Vincent 6tait-il prktre, que les personnes
les plus &clair6es le jugerent capable d'etre pasteur;
et quoique absent, ii fut nomm6 a la cure de Tilh, qui
itait une des meilleures du diocese d'Acqs. M. de
Commet, son illustre ami, la sollicita pour lui, mais
son m6rite la sollicita beaucoup mieux encore; et messieurs les grands vicaires qui 6taient, mieux que personne, inform6s de son ile, de sa piet6 et de ses
talents, se firent un plaisir de la lui procurer. Mais elle
lui fut contest6e par un compititeur - il se nommait
Soube - qui l'avait imp6tr6e en cour de Rome. Vincent qui savait d6ji qu'un serviteur de Dieu ne doit
pas aimer les procks, sacrifia volontiers son droit et
sespr6tentions. Iln'efit quitt6 ses etudes qu'avec beaucoup de peine; son d6sistement lui laissa la libert6 de
les continuer : il les continua en effet avec tout le
succ6s dont nous avons d6ja parle. , - COLLET,
tome I", p. 14.
4 II fit, dit son r6cent biographe, M. Maynard, sept
annees de th6ologie, dont les lettres d'attestation,
datees du 12 octobre 1604, existent encore; apres quoi,
reCu bachelier en th6ologie, il eut le pouvoir d'expliquer, et expliqua en effet le second livre de Pierre
Lombard, dit le Maitre des sentences. C'est pourquoi,
sans doute, les auteurs de la Gallia christiana, dans le
catalogue des abbes ' Saint-Leonard de Chaume,
abbaye que Vincent r.ss6 da de 16Io a 1616, lui ont
donn6 le titre de docteur en thbologie. On a encore
seslettres de bachelier et celles qui I'autorisent A expliquer le Maitre des sentences, mais on n'a pas ses
lettres de docteur. Peut-6tre, dans son humilite, les
a-t-il d6truites; plus probablement cette meme vertu,
savertu favorite, lui a interdit de pr6tendre a ce titre
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d'honneur. Toujours est-il que le droit d'enseigner ne
supposait pas necessairement le doctorat au commencement du dix-septieme sitcle; bien au contraire, c'6tait
le doctorat qui pr6supposait l'enseignement, car il
n'6tait conf6rt qu'aux bacheliers d'une capacit6 reconnue qui, sous le titre soit de baccalariibiblici, soit
de baccalariisententiarii, avaient explique les saintes

Lettres ou le Maitre des sentences.
« Mais nous n'avons pas besoin de ses lettres de
docteur pour le d6fendre des accusations d'ignorance
que lui ont intent6es les 6crivains du jans6nisme, dans
le dessein evident de diminuer I'autorit6 de sa foi et
de sa vertu. Is semblaient prendre au serieux la profession d'humilit6 de Vincent. Mais seize annies
d'6tudes, dont sept d'etudes th6ologiques, devaientle
mettre, meme avec une capacit6 mediocre, au moins de
pair avec les fameux solitaires, avec les religieuses de
Port-Royal, assez habiles cependant ou assez opiniatres
pour disputer contre Bossuet et contre le pape. Que
sera-ce d'un homme dou6 d'une capacit, plus qu'ordinaire, dont tant d'oeuvres merveilleuses, A peine revees
par les plus beaux g6nies, rendent un si 6clatant t6moignage ?
Ce que nous venons de dire de ses longues 6tudes
c est une pierre d'attente , sur un sujet auquel nous
aurons a revenir.

Saint Vincent de Paul,
- MAYNARD,
M

tome I", p. 25.

Ainsi s'etait pr6par6 providentiellement a son r6le
Vincent, qui devait etre m6l6 non seulement aux oeuvres
de charit6, mais qui devait se trouver en contact avec
les hommes de grand savoir, avec les B6rulle, les
Duval et un bon nombre d'&evques, d6fenseurs de
l'glise, etaussi avec quelques autres, comme Duverger
de Hauranne, qui eussent voulu l'entrainer dans lear
parti oppos6 a l.'glise et auxquels il sut r6sister. C'etait
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Lun des c6t6s, le c6te doctrinal et scientifique de la
pr6paration providentielle de Vincent de Paul.
PENDANT CES QUELQUES ANNEES,s'accomplissaient dans
le monde de graves ve6nements dont l'6cho dut certainement venir jusqu'a Vincent dans sa studieuse solitude de la vie de province.
En 1602, Francois de Sales 6tait sacr6 6veque de
Geneve. Francois et Vincent devaient se rencontrer
plus tard, a l'occasion de la future communaut6 des
Filles de la Visitation et de Mme de Chantal.
A la meme 6poque, une autre communaute et une
femme, qui devaient avoir une autre sorte de r6putation, pouvaient attirer I'attention. La Mere Ang6lique
Arnaud, fille de l'avocat et sceur du th6ologien Arnaud,
fut nomm6e, encore tout enfant, en 1602, abbesse de
Port-Royal. On connait, sous ce nom d'abbaye de
Port-Royal, deux abbayes de l'ordre de Citeaux : l'une,
la plus ancienne, dite Port-Royal des Champs, etait
situee prbs .de Chevreuse (Seine-et-Oise), a 25 kilometres au sud de Paris; I'autre, dite Port-Royal de
Paris, 6tait dans Paris m6me, au faubourg SaintJacques, occupant le local de l'hospice actuel de la
Maternit6, boulevard de Port-Royal. La Mere Ang6lique Arnaud dirigea a la fois le monastere des Champs
et celui de Paris.
En i603, Elisabeth, reine d'Angleterre, mourut le
3 avril. Elle eut pour successeur Jacques VI, roi
d'Ecosse, dit Jacques I" d'Angleterre, qui reunit le
premier dans sa personne les trois royaumes de la
Grande-Bretagne, I'Angleterre, 1'lcosse et l'Irlande.
Cette femme joua un grand r6le en Europe. Contre
elle se brisa la puissance maritime de 1'Espagne
(affaire de l'Armada); d'autre part, elle appuya de son
concours Henri IV en France, lorsqu'il travailiait a
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conqu6rir et i pacifier son royaume. Elle eut I'avantage
d'etre servie d'une maniere fort heureuse par ses ministres. Sous son rigne, l'Angleterre fut illustree par
Shakespeare, le plus grand porte dramatique de ce
pays, et par Bacon, dont le Novum organum contribua
a orienter la science sur la voie f6conde de l'experience. Elisabeth m6riterait les 6loges qu'on lui donne
quelquefois, si elle n'avait cruellement persecute les
catholiques, si elle n'avait fait perir Marie Stuart et
si sa vie - elle se faisait appeler a la reine vierge ,,
parce qu'elle ne s'6tait pas mari&e - n'avait pas &et
souill6e par le d6sordre.
En 1604, enfin, dans 1'lglise, surgissaient des 616ments d'dification et des 6 lements de scandale. Pour
l'6dification, ce furent les Carmelites qui vinrent s'6tablir en France, y apportant 1'exemple de leur vertu.
Mais, pour la douleur des fideles, on vit surgir de
nouvelles erreurs, notamment la doctrine des sociniens, qui, un peu plus tard, faisait trembler Bossuet,
et qui s'6tendit d'abord en Pologne. Les deux Socin,
Italiens d'origine, durent s'enfuir de leurpatrie. Nouveaux ariens, ils d6passaient de beaucoup les protestants dans I'erreur et niaient la divinit6 de JesusChist. C'est en 1604, que mourut Fauste Socin, neveu
de Lelio Socin, et ses partisans lui firent cette 6pitaphe :
Tota licet Babylon destruxit tecta Lutherus,
Muros Calvinus sed fondamenta Socinus.

( Luther a bien d6truit les toits de Babylone, Calvin en a d6truit les murailles, mais c'est Socin qui en
a d6truit les fondements. , II y a encore, de nos jours,
des sociniens aux Etats-Unis.
Telle est la periode, tres agitee politiquement, et
trbs tourmentee aussi au point de vue religieux, durant

ANCIENNES ANNALES

laquelle Vincent de Paul avait accompli et termin6 ses
6tudes. Une p6riode meilleure allait s'ouvrir, grace a
]'unit6 politique du royaume 6tablie par Henri IV et
grace a la cessation des guerres de religion.

1605
Vincent de Paul est fail esclave. - « Quelques
mois aprýs avoir fini son cours de theologie, Vincent
Bordeaux. Le motif de ce voyage fut,
partit *.-ur
1ecrivit dans la suite, une affaire qui demanI'
comir
dait de grandes avances e qu'il nepouvait diclarersans
tlemrite. C'est tout ce que nous en avons pu savoir de
certain. On peut cependant croire, avec l'auteur de
l'abreg6 italien de sa vie, qu'il eut une entrevue avec
le duc d'Epernon qui, comme bien d'autres, le jugeait
capable des premiers emplois, et qui, pour les lui procurer, n'avait presque besoin que de son consentement.
Quoi qu'il en soit, car nous n'avons ici que des conjectures i pr6senter, Vincent ne fut pas plut6t de retour
a Toulouse, qu'il se vit oblig6 de faire un nouveau
voyage, qui dura assur6ment plus longtemps qu'il
n'avait cru, et qui aurait 6t6 pour lui le comble du
maiheur, si les serviteurs de Dieu ne savaient pas se
rendre sup6rieurs aux plus ficheuses rivolutions et
trouver leur joie et leur consolation dans l'accomplissement des ordres les plus rigoureux de la Providence.
Voici comment la chose se passa.
t Une personne de pi6t6 et de condition, qui savait
estimer les dons de Dieu et qui admirait depuis longtemps la vertu de Vincent de Paul, I'institua son h6ritier. Ce fut la premiere nouvelle qu'il apprit en arrielle ne dut
1tait,
vant i Toulouse, et dans i'6tat oi il
pas lui etre indifferente, Comme il eCt reconnu que,
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en consequence de cette succession, il lui devait revenir douze ou quinze cents livres, d'un homme qui, pour
ne les payer pas, s'6tait retir6e Marseille, il s'y transporta, et parcequ'il n'6tait pas deces coeurs inflexibles
qui ne connaissent point la misericorde, il se contenta
de trois cents icus. Sa bonne fortune ne dura pas

longtemps, et il apprit bient6t, ce que l'exp6rience
d'un million d'autres ne nous apprend point assez,
qu'il n'y a souvent qu'un pas entre l'6tat le plus heureux et la plus accablante disgrace. » - COLLET, Vie
de saint Vincent de Paul.
C'est par une tres dure captivit6 a Tunis que Vincent allait etre eprouv&.
Tunis d6pendait alors de l'Empire ottoman qui, au
seizieme siecle, sous Soliman le Magnifique (15201566), atteignit a une grande puissance. Alger et
Tunis 6taient un repaire de pirates, dont les barques
venaient faire la course et exercer le pillage jusque
sur les c6tes d'Italie, de France et d'Espagne.
C'est au mois de juillet 16o5 qu'arriva l'6evnement
qui devait marquer comme une date importante dans
la vie de Vincent. II se pr6parait a revenir de Marseille a Toulouse, quand un gentilhomme du Languedoc, avec lequel il 6tait loge, lui proposa de s'embarquer avec lui jusqu'a Narbonne, parce que le temps
6tant propre a la navigation, il esp6rait abreger ainsi
son chemin.
Laissons le faire lui-m&me le recit de ce qu'il lui
arriva en cette rencontre, dans une lettre curieuse et
pleine de charme. Cette lettre 6crite d'Avignon, aprbs
qu'il fut 6chapp6 de son esclavage, est dat6e du 24 juillet 1607, et adress6e a M. de Commet le jeune, I'ain6
6tant mort quelque temps auparavant.
( Je m'embarquai, dit-il, pour Narbonne, pour y etre
plus t6t et pour 6 pargner, ou pour mieux dire, pour
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n'y jamais etre et pour tout perdre. Le vent nous fut
autant favorable qu'il fallait pour nous rendre ce jourI~ a Narbonne, qui 6tait faire cinquante lieues, si
Dieu n'eit permis que trois brigantins turcs, qui c6toyaient le golfe de Lion, pour attraper les barques
qui venaient de Beaucaire, oi il y avait une foire que
l'on estime etre des plus belles de la chritient6, ne
nous eussent donn6 la charge, et attaqu6 si vivement,
que deux ou trois des n6tres 6tant tues, et tout le reste
bless6, et m&me moi qui eus un coup de fiche qui me
servira d'horloge tout le reste de ma vie, n'eussions
&t6 contraints de nous rendre a ces felons. Les premiers &clats de leur rage furent de hacher notre pilote
en mille pieces, pour avoir perdu un des principaux
des leurs, outre quatre ou cinq forqats que les n6tres
tuerent : cela fait, ils nous enchainerent, et, apres
nous avoir grossierement pans6s, ils poursuivirent leur
pointe faisant mille voleries, donnant n6anmoins liberte a ceux qui se rendaient sans combattre, apres
les avoir vol6s. Et enfin charges de marchandises, au
bout de sept ou huit jours ils prirent la route de Barbarie, taniere et spelonque de voleurs sans aveu du
Grand-Turc, oi 6tant arrives, ils nous exposerent en
vente, avec un proces-verbal de notre capture, qu'ils
disaient avoir faite dans un navire espagnol, parce
que, sans ce mensonge, nous aurions 6t6 delivres par
le consul que le roi tient en ce lieu-la, pour rendre
libre le commerce aux Francais. Leur procedure a
notre vente fut qu'apres qu'ils nous eurent d6pouill6s,
ils nous donnrrent a chacun une paire de caleqons, un
hoqueton de lin, avec une bonnette, et nous promenrecnt par la ville de Tunis, ou ils 6taient venus
express6ment pour nous vendre. Nous ayant fait faire
cinq ou six tours par la ville, la chaine au cou, ils
nous ramenerent au bateau, ain que les marchan.d
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vinssent voir qui pouvait bien manger, et qui non, et
pour montrer que nos plaies n'etaient point mortelles.
Cela fait, ils nous ramenerent a la place, oi les marchands nous vinrent visiter, tout de meme que l'on fait
al'achat d'un cheval ou d'un bceuf, nous faisant ouvrir
la bouche pour voir nos dents, palpant nos c6tes, sondant nos plaies, et nous faisant cheminer le pas, trotter
et courir, puis lever des fardeaux, et puis lutter, pour
voir la force d'un chacun, et mille autres sortes de
brutalit6s.
( Je fus vendu a un p&cheur, qui fut contraint de
se d6faire bient6t de moi, pour n'avoir rien de si contraire que la mer; et depuis par le pecheur a un vieillard, m6decin spagirique, souverain tireur de quintessences, homme fort humain et traitable, lequel, a ce
*qu'ilme disait, avait travaill6 l'espace de cinquante ans
a la recherche de la pierre- philosophale, etc. II m'aimait fort et se plaisait de me discourir de l'alchimie,
et puis de sa loi, a laquelle il faisait tous ses efforts
de m'attirer, me promettant force richesses et tout son
savoir. Dieu opera toujours en moi une croyance de
dilivrance par les assidues prieres que je lui faisais,
et a la Vierge Marie, par la seule intercession de laquelle je crois fermement avoir 6t6 d6livr6. L'esp6rance done et la ferme croyance que j'avais de vous
revoir, Monsieur, me fit ktre plus attentif a m'instruire
du moyen de gu6rir de la gravelle; en quoi je lui
voyais journellement faire des merveilles; ce qu'il
m'enseigna, et meme me fit preparer et administrer
les ingredients. Oh! combien de fois ai-je d6sir6 depuis d'avoir 6t6 esclave auparavant de la mort de
Monsieur votre frere! car je crois que, si j'eusse su
le secret que maintenant je vous envoie, il ne serait
pas mort de ce mal-l6, etc. ) - Apud ABELLY.
Vincent demeura avec ce maitre bizarre mais hu-
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main, jusqu'ala fin de cette ann6e x6o5 et comme
nous le dirons tout ~ l'heure, pendant une partie de
l'ann6e 1606.
PENDANT CETTE ANNEE, i605, voici les principaux
6v6nements qui s'accomplissaient en Europe. II y eut
le passage, sur le tr6ne de saint Pierre, de plusieurs
papes. Le pape Clement VIII mourut le 3 mars. Ce
pape avait donn6 I'absolution au roi Henri IV apres
sa conversion et contribu6 ainsi a retablir la paix en
France. II eleva au cardinalat Baronius, Bellarmin,
Tolet, d'Ossat, Du Perron et d'autres grands hommes
qui, au seizieme silcle, honorerent les sciences eccl6siastiques. Il reprit et corrigea le travail d'un de ses
pred6cesseurs, Sixte-Quint, sur le texte de la Bible et
fit publier 1'edition dont nous nous servons depuis
lors et qui, a cause du dernier pape qui y a travaill 6e,
est appelie edition Climentine. - Clement VIII
6tant mort, fut elu le pape Leon XI, qui mourut au
bout de quelques semaines de regne (I" avril-27 avril).
Alors fut 'lu Paul V (16 mai).
L'annee i6o5 fut marquee par le grave 6venement

politique et par ses consequences religieuses de la
conspination des poudres en Angleterre. Jacques I"' qui

avait succ6ede Elisabeth, 6tait fort hostile aux catholiques. I1 se forma contre lui le complot dit c conspiration des poudres ", qui faillit le faire perir avec le
Parlement tout entier.,La d6couverte de cette conspiration donna lieu a une persecution contre les pretres
et les religieux, principalement contre les jisuites.
Jacques I" jugea meme a propos de dresser une formule de serment, nomm6 serment d'alllgeance,que tous

les catholiques seraient obliges de prater, et qui contenait en substance qu'on le reconnaissait pour le roi
legitime, et que le Pontife romain n'avait aucun pouvoir de le deposer ni de decharger les sujets du ser-
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ment de fidelit6. Le pape adressa aux catholiques
d'Angleterre, le 22 septembre de l'ann6e suivante, un
bref oi1il prononce qu'on ne peut preter ce serment
sans blesser la foi et encourir la damnation 6ternelle.
- MACKER, Abrigi chronologique. - Jacques I"e maria
son fils ain6, Charles I"r, A Henriette de France, fille
de Henri IV (1625). II pr6tendit au pouvoir absolu,
voulut, au m6pris de la constitution, gouverner sans le
Parlement et pr6para ainsi la r6volution qui 6clata
sons son successeur.
1606
Suite de la captiviti de Vincent. - Pour Vincent,
I'ann6e 1606 s'6coula tout entiere dans la captivit6.
Aprýs ses deux premiers maitres de l'ann6e prec6dente,
le marin et I'alchimiste, il passa aux mains d'un troisime et d'un quatrieme, comme il le raconte; nous
reprenons ici le texte de son r6cit:
- Je fus, 6crivait-il, avec ce vieillard (l'alchimiste),
depuis le mois de septembre i6o5 jusques au mois
d'aotit 1606 qu'il fut pris et men6 au grand sultan pour
travailler pour lui, mais en vain, car il mourut de
regrets par les chemins. II me laissa A un sien neveu,
vrai anthropomorphite, qui me revendit bient6t apres
la mort de son oncle, parce qu'il ouit dire que
M. de Breves (i), ambassadeur pour le roi en Turquie,
venait avec bonnes et expresses patentes du GrandTurc, pour recouvrer tous les esclaves chr6tiens. Un
ren6gat, de Nice en Savoie, ennemi de nature, m'acheta, et m'emmena en son temat, ainsi s'appelle le
bien que I'on tient comme m6tayer du Grand-Seigneur;
(i) Frangois Savary, marquis de Brives, un des plus habiles negociateurs des rignes de Henri IV et de Louis XIII. - Le bruit dont il
s'agit 6tait fond6 : c'tait la consequence d'un trait6 avantageux conclu
avec la Porte le 20 mai 1604.
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car l1 le peuple n'a rien, tout est au sultan ; le temat de
celui-ci 6tait dans la montagne, oi le pays est extr&mement chaud et d6sert. , Ce fut vraisemblablement
aux travaux de la culture que fut employ6 Vincent
de Paul esclave. Ce n'est que l'ann6e suivante dans les
touchantes circonstances que nous raconterons qu'il
devait retrouver la libert6.
Rappelons ici les noms de deux hommes illustres
qui, comme Vincent de Paul, furent faits captifs par
des pirates barbaresques, l'un avant Vincent de Paul,
ce fut Cervantes, connu de tous par son roman c6lbre
de don. Quichotte : il fut pris par les corsaires en 1575
et demeura cinq ans esclave a Alger; l'autre captif,
plus tard, fut le porte francais Regnard (1655-1709),
qui, revenant d'un voyage en Italie, fut pris par les
corsaires algeriens, conduit a Constantinople et vendu
comme esclave : sa captivit6 dura deux ans et il dut
payer une forte rancon. On trouve des descriptions
rappelant sa captivit6 dans certaines des pieces de
theatre qu'il a publi6es ensuite.
PENDANT CETTE ANNEE-LA, le pape Paul V qui dirigeait l'Eglise, jeta l'interdit sur Venise, au sujet des
privileges que revendiquait le clerg ; le roi de France,
Henri IV intervint entre le pape et les V6nitiens et il
accommoda le diff6rend. Le moine Paul Sarpi ou
Fra Paolo Sarpi se porta d6fenseur de Venise dans les
dim8l6s des VWnitiens avec le pape Paul V; cette r6publique le nomma son theolcgien consultant, puis membre du Conseil des Dix. En 1606, Fra Paolo soutint des
controverses contre Bellarmin; il est surtout c6l6bre
par son Histoire du concile de Trente, tableau hardi
de la cour de Rome au seizieme siecle, ouvrage qu'a
r6fut6 le cardinal Pallavicini.
Cette ann6e-la, naissait Corneille qui devait plus
tard donner une grande gloire a ia litterature frangaise.
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1607
Suite et fin de la captiviti de Vincent de Paul en Barbarie. - Voyage a Rlome. - Depuis un an et demi
environ, Vincent de Paul 6tait captif en Barbarie,
quand commencal'ann6e 1607.11 allait bient6tretrouver
sa libert6; lui-m6me raconte de quelle maniere, dans
la lettre que nous avons d6ja cit6e en partie. Apres
avoir dit qu'il avait 6t6 achet6, au moins d'aofit 1606,
par le ren6gat originaire de Nice, il continue en ces
termes: a L'une des trois femmes qu'il avait 6tait
grecque chr6tienne, mais schismatique; une autre
6tait turque, qui servit d'instrument a l'immense mis&ricorde de Dieu pour retirer son mari de l'apostasie,
et le remettre au giron de I'Eglise, et me d6livrer de
mon esclavage. Curieuse qu'elle 6tait de savoir notre
facon de vivre, elle me venait voir tous les jours aux
champs oi je fossoyais, et un jour, elle me commanda
de chanter les louanges de mon Dieu. Le ressouvenir
du Quomodo cantabimus in terra aliena des enfants
d'Israel captifs en Babylone me fit commencer, la
larme a l'ceil, le psaume Super flumina Babylonis, et
puis le Salve Regina, et plusieurs autres choses, en
quoi elle prenait tant de plaisir, que c'6tait merveille.
Elle ne manqua pas de dire i son mari, le soir, qu'il
avait eu tort. de quitter sa religion, qu'elle estimait
extremement bonne, pour un r6cit que je lui avais fait
de notre Dieu, et quelques louanges que j'avais chantees en sa presence : en quoi elle disait avoir ressenti
un tel plaisir qu'elle ne croyait point que le paradis de
ses peres et celui qu'elle esp6rait fit si glorieux, ni
accompagn6 de tant de joie, que le contentement
qu'elle avait ressenti pendant que je louais mon Dieu,
concluant qu'il y avait en cela quelque merveille. Cette
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femme, comme une autre Caiphe, ou comme 1'Anesse
de Balaam, fit tant par ses discours que son mari me
dit, d&s le lendemain, qu'il ne tenait qu'i une commodit6 que nous ne nous sauvassions en France, mais
qu'il y donnerait tel remede, que dans peu de jours
Dieu en serait lou6. Ce peu de jours dura dix mois
qu'il m'entretint en cette esperance, au bout desquels
nous nous sauvimes avec un petit esquif, et nous rendimes le 28 juin, a Aigues-Mortes, et t6t apres en Avignon, oii M. le vice-l6gat rejut publiquement le
ren6gat avec la larme a 'ceil et le sanglot au cceur,
dans l'Nglise de Saint-Pierre, i l'honneur de Dieu et
6dification des assistants. Mondit seigneur nous a
retenus tous deux pour nous mener a Rome, oh il s'en
va tout aussit6t que son successeur sera venu. Il a
promis au p6nitent de le faire entrer i l'austere couvent de Fate ben Fratelli, oi il s'est voue, etc. )
Teiles sont les paroles de saint Vincent lui-m&me,
dans la lettre qu'il 6 crivit d'Avignon. Cette lettre a
elle-meme une histoire qui merite d'etre connue. Abelly
la conte ainsi :
a Cette lettre fut trouv6e par hasard entre plusieurs
autres papiers par un gentilhomme de Dax, neveu de
M. de Saint-Martin, chanoine, en 'ann6e I658, cinquante ans apres qu'elle a &t6 6crite : il la mit entre
les mains dudit sieur de Saint-Martin, son oncle, lequel
en envoya une copie a M. Vincent, deux ans avant sa
mort, estimant qu'il serait console de lire ses anciennes
aventures, et de se voir jeune en sa vieillesse; mais,
I'ayant lue, il la mit au feu, et bient6t apris, remerciant M. de Saint-Martin de lui avoir envoy6 cette
copie, il le pria de lui envoyer aussi l'original, et lui
en fit encore de trbs grandes instances par une autre
lettre qu'il lui 6crivit, six mois avant sa mort. Celui
qui 6 crivait sous lui, se doutant que cette lettre conte-
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nait quelque chose qui tournait a la louange de M. Vincent, et qu'il ne la demandait que pour la brfler,
comme il avait bril6 la copie, afin d'en supprimer la
connaissance, fit couler un billet dans la lettre de
M. de Saint-Martin, pour le prier d'adresser cet original a quelque autre qu'i M. Vincent, s'il ne voulait
qu'il fit perdu; ce qui l'obligea de I'envoyer a un
pr&tre de sa Compagnie, qui 6tait superieur du s6minaire qui est au College des Bons-Enfants, a Paris. Et
c'est par ce moyen que cette lettre a &6t conservee, en
sorte que M. Vincent n'en a rien su avant sa mort; et
sans ce pieux artifice, il est certain qu'on n'eft jamais
rien su de ce qui s'6tait pass6 en cet esclavage: car cet
humble serviteur de Dieu faisait toujours ses efforts
pour cacher aux hommes les graces et les dons qu'il
recevait de Dieu, et tout ce qu'il faisait pour sa gloire
et pour son service. )
C'est done le 28 juin 1607 que Vincent de Paul avait
d6barqu6 ýAigues-Mortes. Quelque temps apres, Vincent de Paul et son ancien maitre converti partirent
pour Rome, accompagnant le vice-16gat qui y retournait.
CETTE ANNiE-LAmourut,

a Rome, le cardinal Baronius

que Vincent put connaitre. Saint Philippe de N6ri, fondateur de l'Oratoire d'Italie, agr6gea Baronius a sa
Congr6gation. Ce savant cardinal a laiss6 l'ouvrage
tresjcilebre intitul Annales ecclesiastici,qui va de JsusChrist jusqu'a 1198.11 s'y applique a r6futer un ouvrage
historique de meme nature publi6 a Magdebourg par
des protestants : les auteurs protestants ont partag6
l'histoire par siecles on centuries et sont appel6s a
cause de cela les centuriateurs de Magdebourg. L'ouvrage de Baronius, malgr6 ses imperfections provenant
en particulier du manque de documents, que les recherches continu6es depuis ont fait trouver et dont on s'est
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servi aussi pour une appreciation plus juste des textes
anciens, est fort remarquable: il atteste le talent de
l'auteur et son amour de 1'6tude.
1608.
Sijour a Rome de saint Vincent de Paul. -

Vincent

s6journa & Rome pendant cette ann6e 1608 et peut&tre jusqu'aux premiers jours de 1609. Il visita les
lieux qui furent consacres par des 6v6nements reli-

gieux. Lui-meme, plus de vingt ans apres, a consign6
ses impressions d'alors dans une lettre A un de ses
pretres (Lettre & Ducoudray, du 20 juillet 1631) :
( Je fus si console, dit-il, de me voir en cette ville
maitresse de la chretient6, oi est le chef de l']glise
militante, oi sont les corps de saint Pierre et de saint
Paul et de tant d'autres martyrs et de saints personnages, qui ont autrefois verse leur sang et employe
leur vie pour Jesus-Christ, que je m'estimais heureux
de marcher sur la terre oi tant de grands saints avaient
march6, et que cette consolation, quoique je fusse
charge de peches, m'attendrissait j4squ'aux larmes. n
I1 continua a Rome les etudes qu'il avait faites autrefois &Toulouse; il vivait entretenu par le vice-legat
Montorio et dans son intimite. II ecrivait de Rome le
28 fevrier I608 & M. de Commet, ' Dax, la lettre suivante dont nous reproduisons quelques passages en

leur texte original:
c Mon estat est done tel, en un mot, que je suis en
ceste ville de Rome, ou je continue mes estudes,entreteneu par monseigneur le vice-legat qui estoyt d'Avignon, qui me faict I'hQneur de m'aymer et desirer
mon advancement, pour luy avoir monstre force belles

choses curieuses que j'aprins pendant mon esclavage
de ce vieillard turcq a qui je vous ay escript que je
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feus vendeu, du nombre desquelles curiositez est le
commencement, non la totale perfection, du miroir
d'Archimedes; et mile autres belles choses geometriques que j'aprins de luy, desquelles mondict seigueurest si jaloux qu'il ne veut pas mesme que j'acoste
personne, de peur qu'il a que je l'enseigne, desirant
avoir luy seul la reputation de sqavoir ces choses, lesquelles il se plaist de faire voir quelquefois a Sa
Saincteti et aux cardinaux. Ceste sienne affection et
bienveillance done me faict promettre, comme il me l'a
promis aussi, le moyen de faire une retirade honorable,
me faysant avoyr a ces fins quelque honeste ben6fice
en France. n Par l'interm6diaire de Montorio, Vincent se trouvait en relation avec plusieurs hommes distingu6s qui ne tarderent pas, tout en admirant sa
modestie, a appr6cier son m6rite, comme on le vit
lorsque, au commencement de l'ann6e suivante, ils le
chargerent d'une mission importante a remplir en
France.
PENDANT L'ANNEE 1608, l'6tat de la religion catholique s'ameliorait en France. Henri IV avait, I'ann6e
prec6dente, 6tabli les J6suites dans le Bearn, son ancien royaume, et les populations se laisserent volontiers instruire et persuader. Cependant, le roi n'accordait pas tout ce qu'on lui demandait : l'Asseinblee du
clerg6 de France de 1608 ayant insist6 aupres de lui
pour obtenir la publication des d6crets du concile de
Trente, Henri IV ne crut pas pouvoir, pourle moment,
acquiescer a ce desir.
Ce que vingt ans auparavant Montaigne avait accompli pour les lettres profanes et la philosophie un peu
sceptique et paienne dans ses Essais (le troisieme
livre en parut en 1588), saint Francois de Sales, sans
y viser, 1'accomplit dans la litt6rature religieuse en
publiant ep 1608 son Introduction i la vie divote. Saint
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Francois de Sales, au point de vue litt6raire, conserve
les graces un peu naives et l6egrement surcharg6es
qui avaient plu dans l'Age pr6cedent. Mais en mrme
temps, profond moraliste, observateur tres fin des passions et des travers humains, il est bien de ce siecle,
oii le christianisme allait devenir pour tant d'5mes une
merveilleuse 6cole de psychologie. -

PETIT DE JUL-

LEVILLE.

1609
Mission de Vincent de Paul 4 Paris aupres du roi
Henri IV. - Ses visites a Fhkpital de la Chariti. - Le
juge de Sore. - Vincent aumdnierde la reine Marguerite.

C'est au commencement de l'ann6e I609 que Vincent
de Paul ayant quitte Rome arriva a Paris. c Pour traiter
cette vaste affaire (qu'on a appel6e son grand dessein).
Henri IV entretenait a Rome, en i608, plusieurs am-

bassadeurs : le marquis de Breves, I'heureux n6gociateur du trait6 de Constantinople; Denis de Marquemont,
avec le titre d'auditeur de rote, et Charles de Gonzague,
duc de Nevers. Le vice-16gat Montorio, qui venait de
passer plusieurs ann6es en France, 6tait naturellement
li avec les n6gociateurs francais, et il leur parlait
souvent de leur compatriote et de son h6te. Frappes
des louanges qu'il faisait de sa vertu et de sa sagesse,
ils le voulurent voir, pour examiner s'ils ne trouveraient point en lui le messager qu'ils cherchaient.
Vincent parut devant eux. Ils 1'entretinrent plusieurs
fois, le sonderent, et crurent enfin pouvoir s'ouvrir a
lui. Il s'agissait d'une affaire importante qui demandait de la prudence, de la fidelit6 et une telle discretion qu'on n'osait la confier meme a une lettre. Ils
instruisirent Vincent et 1'envoyerent a Paris pour en
conferer avec Henri IV. Voili tout ce que disent les
historiens de.saint Vincent de Paul.
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4 Arriv6 h Paris, Vincent se hata d'accomplir sa
mission. 11 eut avec Henri IV plusieurs conferences,
dont rien n'a transpir6 dans l'histoire. Mais on salt
combien ce monarque se connaissait en hommes, et on
ne saurait douter qu'il n'ait aussit6t d6couvert les
grandes qualites d'esprit et de coeur du saint prktre.
-

MAYNARD.

Vincent, apres avoir accompli sa mission, fermant
les yeux aux premieres lueurs de la fortune, attendit
en paix que Dieu manifestit ses desseins sur lui. II
prit un logement . Paris, au faubourg Saint-Germain,
assez pros de I'hBpital de la Charit6 qui y avait 6te
6tabli huit ans auparavant (c'est aujourd'hui la rue
Jacob); il s'y adonna a la visite et au soin spirituel des
malades. C'est alors qu'il fit la connaissance de M. de
B6rulle.
II avait pris logement, avec le juge de Sore, village
des Landes. La bourse de celui-ci ayant disparu, il
accusa Vincent d'&tre l'auteur de ce vol; Vincent s'en
d6fendit, mais avec une modestie qui indiquait une
grande possession de soi-meme. Aussi, le juge ayant
plus tard reconnu son erreur, 6crivit a Vincent une
longue lettre pour lui demander pardon, lui protestant
que s'il le lui refusait , il viendrait en personne a
Paris se jeter a ses pieds, et le lui demander la corde
au cou ). Ce sont ses propres expressions.

C'est aussi pendant qu'il exer<ait ce ministare que
Vincent prit sur lui, s'offrant a Dieu pour cela, la terrible tentation d'un.aumonier contre la foi. Elle cessa
quand Vincent eut promis a Dieu de se d6vouer aux
oeuvres de charit6. - ABELLY, liv. III.
Au faubourg Saint-Germain, la reine Marguerite
(voy. ci-dessus, p. 22) tenait sa cour. Vincent entra en
relation avec quelques officiers de cette princesse et
en particulier avec son secr6taire Du Fresne, homme
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de pi6te et de probit6 qui fit connaitre Vincent g la
reine Marguerite. Celle-ci, a cette 6poque, au milieu
des fetes continuelles de son palais de la rue de Seine,
dont les vastes jardins s'6tendaient jusqu'g la rivibre,
semblait vouloir introduire dans sa vie un peu de r6gularit6 et de devotion. Son mariage avec Henri IV avait
et6 d6clare nul en droit. Elle venait de fonder son
couvent des Petits-Augustins. En meme temps que
cette princesse, qui savait si bien unir les utudes s6rieuses au plaisir, faisait de sa cour le rendez-vous de
tous les beaux esprits, elle etait bien aise d'y attirer
les hommes de devotion. Sur la peinture que lui fit
Du Fresne de Vincent, elle d6sira le voir, et, s'6tant
assuree elle-meme de son merite, elle le mit sur 1'6tat
de sa maison en qualite de son aum6nier ordinaire.
CETTE ANNEE 1609 marque l'affranchissement des
Provinces-Unies ou de la Hollande. Henri IV ayant
sign6 avec les Provinces-Unies un trait6 qui leur assurait l'alliance francaise en cas de reprise des hostilit6s, cette d6monstration suffit a faire consentir le roi
d'Espagne a la Treve de douse ans (9 avril 1609).
L'Espagne reconnaissait l'ind6pendance des ProvincesUnies.
D'une portte beaucoup plus g6nerale 6tait le ( grand
dessein , dont s'occupait activement cette ann6e-li
Henri IV. II ne revait pas moins qu'une reorganisation de 1'Europe.
Philippe III devait. tre reduit a la monarchie d'Espagne et des Indes occidentales. La Lombardie, qui
lui aurait 6tC enlevee, serait passee au duc de Savoie
avec le titre de roi. Les provinces catholiques des
Pays-Bas rest6es fideles au descendant de CharlesQuint n'auraient form6 qu'une seule r6publique avec
celle des Provinces-Unies (Hollande); la France conqu6rait la Franche-Comti. L'empire enlev6 a la mai-
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son d'Autriche devait redevenir entierement 6lectif;
les deux royaumes de Hongrie et de Boheme devaient
egalement recouvrer leur ancien droit d'elire leur souverain. Ce n'6tait lM que le prelude. Une fois 1'Es-

pagne et 1'Autriche r6duites a l'impuissance, on s'occupait d'organiser l'iquilibre europeen. Les puissances
ainsi constitutes devaient accorder une libert6 et une
protection entieres aux trois religions principales : la
catholique, la lutherienne, la reform6e ou calviniste,
mais s'opposer de toutes leurs forces a la naissance de
sectes nouvelles. La guerre n6cessaire pour amener ce
bouleversement g6neral serait la derniere de toutes.
Une fois le nouvel ordre 6tabli, on substituerait le
droit a la force, on organiserait un tribunal supreme,,
qui deciderait en dernier ressort de toutes les collisions d'interats entre les peuples confideres, et toutes
les puissances seraient oblig6es de faire ex6cuter ses
arr&ts. Tel 6tait le <grand dessein n.
Quoi qu'il en soit de ce projet et de la possibilit6 de
sa r6alisation, les evenements semblkrent d'abord en
favoriser I'essai. L'ouverture de la succession de Juliers,
qui mettait aux prises les maisons d'Autriche, de Brandebourg et de Neubourg (1609), donnait a Henri IV
l'occasion d'intervenir et de commencer la guerre.
Quarante millions amasses dans ies caves de la Bastille, les magasins remplis de munitions de toute espice, cent mille hommes prets a combattre, le mettaient
en 6tat d'entreprendre les plus grandes choses. Lesdiguires devait marcher sur l'Italie, le duc de la Force

menacer la frontiEre d'Espagne; le roi lui-m8me, a la
tete de I'armie du Nord, devait entrer dans les Etýcs
de Clkves; il 6tait str de l'appui des princes protestants d'Allemagne, 1'Angleterre le laissait faire, et la
Hollande 6tait avec lui. L'Europe entiere 6tait dans
I'attente. Un crime horrible vint retarder pour quelque
Supplement aum Annales de la Mission, I" janvier g913.
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temps l'explosion de la guerre et an6antir ces projets:

l'assassinat de Henri IV au mois de mai de I'annie
suivante. --

Victor DURUY, Hist. de France; CHAN-.

TREL.

Dans 1'Amrique du Sud, les J6suites donnent a des
tribus d'Indiens l'organisation chr6tienne rest6e clebre sous le nom de R6ductions du Paraguay. CHARLEYOIX; CHATEAUBRIAND, Ginie du christianisme,
liv. IV.
1610
Vincent de Paulest nommi abbe de Saint-Lionard de
Ckaumes. - It frend sur lui la tentation d'un docteur.
- Peu apres, Vincent fut pourvu de l'abbaye de SaintLeonard de Chaumes, de 1'ordre de Cteaux, diocese
de Siintes. Le brevet qui le lui conf6ra, exp6di6 par
l'ordre du roi et de la reine r6gente, est dn Io juin
16io, un mois environ apres la mort d'Henri IV. Le
o1 septembre suivant, un acte fut pass& entre Paul
Hurault de lH6pital, archeveque d'Aix, abbA de
Saint-LUonard, et Vincent de Paul, aum6nier de la
reine Marguerite, duchesse de Valois, bachelier en
theologie. Dans cet acte, qui existe encore ainsi que
le brevet, !'archev8que d6clare resigner en faveur de
Vincent, a la charge pour celui-ci de lui payer I 200 livres de pension par chacun an sur les revenus deladite
abbaye. Vincent se demit de cette abbayeIla 4 novem-

bre x616.
Voici comment le Galliackristianamentionne Vincent
parmi les abb6s de Saint-L&onard de Chaumes : Vigesimus octavus abbas Sancti Leonardide Calmis in Alnisio
(en Aunis) fuit 'Vincentius de Paul, doctor theologus,
reginaMargaritaa consiliis et eleemosynis. Abbas, 1612,
I614 et I6r5. On le voit, 1'exactitude des dates laisse
ici B d6sirer. Quant an titre de docteur en theologie,
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c'est peut-6tre, dit Collet, parce que saint Vincent
avait requ le p.ouvoir d'enseigner et qu'il enseigna, en
effet, le Maitre des Sentences, - quoique ce droit fdt
alors accord6 meme aux bacheliers, - que MM. de
Sainte-Marthe ont cru devoir lui attribuer cette qualit6; au moins, ajoute-t-il, n'avons-nous pu jusqu'ici
retrouver ses lettres de docteur. (Vie de saint Vincent
de Paul, liv. r'; t. i", p. i .)
A cette 6poque, Vincent prit sur lui la tentation
d'un docteur en theologie. 11 y avait, en effet, A la
cour de la princesse Marguerite un c~elbre docteur,
qui ayant &tC longtemps theologal, avait d6fendu la
foi contre les h6r6tiques avec beaucoup de zP-e et de'
succes. La reine Marguerite, qui aimait les conversations savantes, I'avait appele aupres d'elle, pour profiter -quelquefois de ses entretiens. Le repos dont it

jouissait dans ce changement d'etat lui fut plus firneste que le travail excessif dont il 6tait accabi~ auparavant.-Sa foi, jusque-la si lumineuse et si ferme,
s'ebranla peu 5 peu, et une tempete s'l6eva dans son
cceur contre ses plus cheres croyances. II fit part a
Vincent de son epreuve et de sa douleur. Celui-ci, ne
parvenant pas a adoucir la peine de son ami, s'offrit A
Dieu pour supporter A sa place cette 6preuve et Dieu
1'exauca. II passa alors par les memes angoisses que
le docteur qui, lui, avait retrouve la paix.
Un jour que Vincent etait tout occupe de la violence de son mal et des moyens de l'arr6ter, ii prit la
resolution de consacrer toute sa vie an service des
pauvres et aux oeuvres de Ia charit6. A peine eut-il
forme ce genereux dessein que la tentation s'evanouit
et que Dieu lui rendit une paix abondante.
6
CETTE ANNEE 1610 fut marqu e par un douloureux
ve6nement. La France commencait A peine a-voir se
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cicatriser les plaies profondes que lui avaient faites
les guerres de religion; un nouveau malheur vint les
rouvrir. Le 14 mai, Henri IV fut assassine par un
fanatique, Francois Ravaillac. Henri IV 6tait Age de
cinquante-sept ans. Une fois maitre de son royaume,
il s'etait montre un grand roi. Sa vie privee rappelle
des moeurs blamables, mais on doit rendre justice a
son genie et aux services qu'il rendit & la France et
a 1'lglise. Premier roi de la dynastie des Bourbons,
il avait eu de Marie de Medicis, sa femme, six enfants, entre autres Louis, qui lui succeda; Gaston,
duc d'Orleans, et Henriette de France, qui epousa
Charles I", roi d'Angleterre.

Louis XIII, qui devait regner de 16Io a 1643, succ6da a Henri IV; ce fut d'abord sous la regence de
Marie de Medicis, sa mere, regence qui dura de' 16o
a 1614. II etait Ag6 de douze ans a la mort d'Henri IV.
Naissance du celbre Arnaud, docteur, dont le nom
se retrouvera dans les luttes du jansenisme.
1610-1611
Vincent se reiire a l'Oratoire. - Desireux d'attirer
sur lui-meme de nouvelles graces de Dieu, Vincent executa alors la resolution qu'il avait deja prise de vivre
autant qu'il le pourrait faire dans la retraite et la solitude. M. de Berulle reunissait autour de lui quelques
hommes pleins de zele, e16ments de la Congregation
de l'Oratoire dont il devenait le fondateur. Vincent
de Paul, qui etait de6j en relations avec M. de B&rulle, obtint de vivre aupris d'eux. Son but 6tait non
pas de s'agr6ger a leur Congregation, comme il l'a
lui-meme declare, mais de se separer du monde, de
nourrir sa ferveur des bons exemples de ceux aupres
desquels il se trouvait et surtout de trouver en la per-
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sonne du P. de B&rulle un guide 6clair6 pour la conduite
et l'emploi de sa vie. On dit m6me que M. de B6rulle
lui pr6dit alors que Dieu voulait se servir de lui pour
rendre a son Eglise un signal6 service et qu'il fonderait une congr6gation de pr&tres qui travailleraient
avec fruit dans la vigne du Seigneur. Le s6jour de
Vincent pres de M. de Berulle dura a peu pres deux
ans.
C'EST CETTE ANNEE 1611 que Pierre de B&rulle, qui
6tait deji entour6 de quelques pr&tres, fonda son
Institut de l'Oratoire de Jesus, dans le dessein d'honorer et d'imiter le sacerdoce de Notre-Seigneur. Les
lettres patentes pour I'6tablissement de cette Congr&gation sont du mois de d6cembre 161I, et le zo mai
16r3, le pape Paul V exp6dia la bulle d'institution
canonique.
Marie de M6dicis, d'un caractere intrigant, mais
faible, abandonna la politique d'Henri IV, si avantageuse & la France. On le constata lorsque, en janvier
1611, elle renvoya les ministres du roi d6funt et, notamment Sully, qui, pendant vingt ans, avait si heureusement second6 Henri IV dans son administration
6conomique et financiere; l'une de ses maximes est
rest6e c6lebre; il disait : a Labourage et piturage
sont les deux mamelles dont la France est aliment6e.,
Marie de M6dicis donna sa confiance au Florentin
Concini, qui devint premier ministre et prit ensuite le
titre de markchal d'Ancre, et a la femme de Concini,
Leonora Galigai. Bient6t 1'6pargne amass6e par
Henri IV fut 6puis6e. Concini, homme sans talent, eut
cependant le merite de choisir Richelieu comme ministre. Concini et Leonora Galigal perirent, quelques
annees plus tard, mis6rablement : lui, assassin6 dans
la cour du Louvre, elle, d6capitee puis brille comme
porciere.
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16i2
Vincent de Paul, curi de Clicky. - Francois Bourgoing, celui-Ia meme dont Bossuet fit, en 1662, I'oraison funebre, 6tait cur6 de Clichy quand il r6solut de
s'unir A B6rulle qui fondait I'Oratoire; il le pria de lui
indiquer un pretre entre les mains de qui il pit avec
confiance remettre sa paroisse. B6rulle ne crut pouvoir faire un meilleur choix qu'en s'adressant a Vincent et en lui conseillant d'accepter la succession de
Francois Bourgoing, a quoi Vincent, plein de d6f6rence pour Ie pieux fondateur de l'Oratoire, acquiesca.
II fut install le 2 mai 1912 et l'on a son acte de prise

de possession (Annales de la Mission, annie 1912,
p. 3o3). II fut bient6t ch6ri du clerg6 des environs et
du peuple de sa paroisse. On en lit un temoignage
dans une lettre que lui ecrivait son vicaire pour lui
rendre compte de l'6tat de la paroisse, dont Vincent
s'etait momentanement absents pour une affaire indispensable. <t Veriez au plus t6t, Monsieur, lui disait le
vicaire, Messieurs les cures desirent fort votre retour.
Tous les bourgeois et les habitants le d6sirent pour le
moins autant. Venez done tenir votre troupeau dans le
bon chemin oi vous I'avez mis, car il a un grand desir
de votre presence. »
Voici, d'autre part, le naif et touchant temoignage
que plus tard saint Vincent rendajt de la docilit6
et de la pi6te de son peuple :' < J'ai 4t6 cur6 des
champs (a Clichy), disait-it dans une conference aux
Filles de la Charite; j'avais un si bon peuple et si
oblissant a faire ce que je lui disais que, leur ayant
recommand6 de venir tous les premiers dimanches du
mois a confesse, ils n'y manquaient point; et, voyant
les progres que faisaient ces ames, j'en avais une con-
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solation et un contentement non pareils. Et un jour,
Mgr le cardinal de Retz me demandait: ( Eh bien!
< Monsieur, comment vous trouvez-vous ? Je lui r&pondis : <(Monseigneur, j'ai un contentement si grand
< que je ne puis le dire. Et pourquoi ? me repliqua« t-il. - C'est que j'ai un si bon peuple et si obeis-

< sant i tout ce que je lui recommande que je me dis
< a moi-m6me que ni le pape, ni vous, Monseigneur,
< n'etes point si heureux que moi..
(Conf6r. du
25 juill. i653.)
Vincent de Paul fit rebitir l'6glise; c'est celle qu'on
a vue jusqu'a la fin du dix-neuviime siecle.
Vincent songeait a un itablissement plus utile encore, lorsque la Providence l'appela sur un autre
th6etre. II voulait r6unir autour de lui un certain
nombre d'enfants pour les former a la science et a la
pi6te et les preparer a remplir les fonctions eccl6siastiques. Et, en effet, il en prit douze qu'il logea dans
sa propre maison et qu'il nourrit i ses frais. Mais il
dut abandonner cette oeuvre a Jean Souillard, son successeur. Au moins engagea-t-il celui-ci a suivre cette
pensee; bien plus, il voulut choisir lui-meme les premiers jeunes clercs de cette petite communaute. Plusieurs d'entre eux parvinrent au sacerdoce et servirent
utilement l'glise.

II n'y avait guere plus d'un an qu'il tait a Clichy,
iorsque ie P. de B6ruile, dont les conseils etaient toujours pour lui l'expression de la volont6 de Dieu, l'arracha i ses chers paysans. Ce fut un d6chirement
pour son coeur : t Je m'~1oignai tristement de ma
petite tglise de Clichy, 6crivait-il a un de ses amis;
mes yeux 6taient baign6s de larmes, et je b6nis ces
hommes et ces femmes qui venaient vers moi et que
j'avais tant aim6s. Mes pauvres y etaient aussi, et
ceux-lA me fendaient le coeur. J'arrivai A Paris avec
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mon petit mobilieretje me rendischezM. de Brulle. ,
De l1, l'humble cure allait etre jet6 au milieu des gens
du plus grand monde.
CETTE ANNEE-LA, Paul V confrma et erigea en ordre

religieux, sous la regle de Saint-Augustin, la maison
des Ursulines de Paris, fond6e par Madeleine L'Huillier, dame de Sainte-Beuve.
1613-1617
Premier sdjour de Vincent dans la maison de Gondi.
- Les Gondi 6taient en relations avec Berulle et c'est
sur son indication qu'ils d6sirerent avoir Vincent de
Paul pour aum6nieret pr6cepteur de leurs enfants. Luimeme pressa Vincent d'y acquiescer, ce a quoi se preta
l'homme de Dieu. Un dessein providentiel conduisait
sans doute ces 6v.•nements, et Vincent, en entrant dans
cette famille, une des plus distingu6es de France,
allait 'se former a la frequentation de cette haute societ6, en partie si chr6tienne alors, et avec laquelle il
sera en contact continuel plus tard pour la conduite
de ses grandes oeuvres.
La famille de Gondi etait originaire de Florence.
Venus en France, les Gondi se signalerent dans l'arm6e, embrassant de bonne heure la cause d'Henri IV
et le suivant dans les batailles. Cette famille eut aussi
part aux honneurs ecclisiastiques, a ce point que,
pendant une longue partie du dix-septieme siecle, on
peut dire que la dignit6 d'6v&que ou d'archeveque de
Paris 6tait h6reditaire chez les Gondi. C'est sous JeanFrancois de Gondi, frere et successeur, sur le siege de
Paris, de Pierre de Gondi et d'Henri de Gondi, que
Paris fut 6rig6 en archev&ch6 le 20 octobre 1622.
Je membre de la famille de Gondi chez qui Vincept
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de Paul entra 4tait Philippe-Emmanuel, neveu et frdre
des trois premiers prelats du nom, que nous venons de
citer et qui se succ6derent sur le siege de Paris; il
etait comte de Joigny, commandeur des ordres du roi
et avait succkde, depais 1598, a son pere dans la charge
de g6neral des galeres. II avait kpous6 FranmoiseMarguerite de Silly, dame de Commercy, fille ain6e
du comte de la Rochepot, gouverneur de l'Anjou, et
de Marie de Lannoy, dame de Folleville et de Paillart.
C'est la premiere de ces femmes illustres par leur
naissance et leur vertu que nous verrons se grouper en
si grand nombre autour de Vincent et se faire les ministres et les instruments de sa charite. Cette famille
des Gondi residait tour a tour a Paris et sur les terres
qu'elle poss6dait : Joigny, Montmirail, Villepreux,
surtout a Folleville en Picardie. A 1'6poque ofi Vincent
entra chez les Gondi, le gen6ral des galeres avait trois
fils: Pierre de Gondi, son aine, qui deviendra duc de
Retz et succ6dera a toutes les charges paternelles;
Henri, qu'on appelait le marquis des Isles d'Hyeres,
et Francois-Paul, le fýtur coadjuteur, qui naissait ou
venait de naitre.
Sa vie pleine de modestie et de discretion, au milieu
de l'agitation que creait autour de lui les nombreuses
relations de la famille de Gondi; son obligeance et sa
pi6te attiraient a Vincent le respect et l'estime. A la
maison, il ne s'occupait, autant que possible, que du
soin de ses 6lives; pour les affaires de sa conscience,
Mme de Gondi lui t6moigna bient6t une grande confiance. Lors des sejours 5 la campagne, il s'employait

aussi, avec l'agr6ment des cures, a pr&cher aux pauvres gens des environs, qui avaient genralement grand
besoin d'etre instruits, et a les confesser.
C'est pendant, un sejour a Folleville qu'ayant et&
inform6 que M. de Gondi devait se battre en duel,
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comme ce n'6tait que trop la coutume des gentilshommes i cette 6poque, aprbs avoir c6l6bri devant lui
la messe, quand ils furent seuls, il se jeta avec respect
et courage a ses pieds, l'adjurant, au.nom de son
Sauveur qu'il venait d'adorer, de renoncer ce dessein.
M. de Gondi, 6mu, se laissa toucher et remit sa vengeance a celui c qui s'est r6serv6 le droit de la faire >.
Pendant ce premier s6jour chez les Gondi, Vincent
fut, en x615, pourvu d'un canonicat a la Collegiale
d'Ecouis, diocese d'tvreux. Ce bhn6fice 6tait a la nomination de M. de Gondi. Vincent alla & Ecouis pour
se faire installer; il y laissa un remplacant. - Arck.
d'Ecouis. Voy. Semaine religieuse d'Evreux, novembre

1898.
A sesoccupations d'instituteurdes enfants de Gondi,
Vincent joignait, nous venons de le dire, I'4vangelisation autour de lui des gens des campagnes environnantes. Vers cette &poque,ayant &t6 appel6 au village
de Gannes pour aider un mourant, celui-ci se reconcilia avec Dieu et apres sa confession se mit a benir
Dieu en public de ce que, ayant sur la conscience
quelque faute grave qu'il avait cach6e jusqu'alors par
honte, il se sentait maintenant soulag6. Cet incident fit
penser a Mme de Gondi que ce serait un grand service
&rendre au peuple des paroisses de lui procurer des
pretres qui iraient l'instruisant et lui off rant l'occasion
de faire des confessions qui remissent les consciences
en paix.
PENDANT

CES ANNEES-LA s'accomplirent quelques

6v6nements d'int6rkt g6neral qui peuvent etre not6s.
En 1613, Jean-Sigismond de Brandebourg passa au
protestantisme; il unit quelques ann6es apres a son
6lectorat le duch6 de la Prusse orientale et prit le nom
de duc de Prusse.
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En 1614 eut lieu en France une premiere revolte des
seigneurs pouss6s par l'avarice et I'ambition; mais le
trrsor 6tait ipuis6 etle refus de la r6gente en face des
exigences des seigneurs amena une guerre civile. Cond6
elev6 dans la religion catholique mais issu d'une famille protestante prit les armes contre la Cour; on le
calma par un don de 450 ooo livres en argent comptant; on fit aussi d'autresdons ad'autres seigneurs. On
r6unit alors les ltats-G6enraux oI le Tiers-Etat pr6senta de justes revendications et oi il y eut des scenes
d6plorables. Ce fut la derniere convocation des EtatsG6neraux jusqu'en 1789.
En 1615, Louis XIII est proclam6 majeur; il 6pouse
Anne d'Autriche dont le r6le fut tris effac6 tant que
v6cut LouisXIII et que gouverna Richelieu; elle devait
quand elle serait r6gente, apres la mort de son mari,
montrer une veritable sollicitude pour les intr&ets de
l'Etat et de l'Eglise.
i6i5-i616. En France, les seigneurs se r6voltent de
nouveau. Le roi dut leur faire sur le tr6sor denouveaux
dons : on comprend que Richelieu ait plus tard travaille a diminuer la puissance de la noblesse dans le
royaume. C'est en 1616 que Richelieu, qui avait &t6mis
en vue aux Atats-Generaux de 1614, fut associ6 au gouvernement par Concini et eut un ministere.
1617
La mission de Folleville. - Vincent sort de la maison de Gondi et va cur ii Chdlillon ; ses travaux en cette
paroisse. - II est rappele dans la maison de Gondi et y
rentre.- Mme de Gondi, qui avait ete temoin des aveux
publics du paysan de Gannes, en fut 6mue et voici ce
qu'Abelly raconte a ce sujet : ( Entretenant Vincent de
ce quivenait de se passer, elle s'6cria: ( Ah, monsieur!
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qu'est-ce que cela? qu'est-ce que nous venons d'ena tendre ? il en est sans doute ainsi de la plupart de ces
(c pauvres gens. Ah ! si cethomme qui passait pour
a homme de bien, 6tait en Etat de damnation, que seraSce des autres qui vivent plus malP Ah! M. Vincent,
( que d'cmes se perdent! quel remade A cela?
« C'itait au mois de janvier 1617 que ceci arriva: et
a le jour dela Conversion de saint Paul, qui est e 25,
f cette dame me pria, dit M. Vincent, de faireune prea dication en I'6glise de FolleviIIe, pour exhorter les
t habitants a la confession g6nerale; ce que je fis. Je
a leur en repr6sentai l'importance et I'utilitt, et puis
( je leur enseignai la maniere de labien faire :et Dieu
(c eut tant d'6gard a la conSance et A la bonne foi de
a cette dame (car le grand nombre et-'enormit6 de
(t mes pOches eatempichM lefruit de cette action) qu'il
w donna a b6nfdiction a mon discours: et toutes ces
Wbonnes gens furent si touchees de Dieu, qu'ils ve- naient tous pour faire leur confession gknrale. Je
t continuai de les instruire et de les disposer aux
u sacrements, et commencai de les entendre; mais la
a presse fut si grande, quene pouvant plus y suffire,
c avec un autre pr&tre qui mnaidait, Madame envoya
c prier les Reverends Peres jesuites d'Amiens de venir
a au secours; elle crivit au R6verend PNre recteur qui
c y vint lui-meme, et n'ayant pas en le loisir d'y arr&t ter que fort peu de temps, il envoya poury travailler
« sa place le R6v6rend Phi Fourch6 de sa meme
c Compagnie, lequel nous aida a confesser, precher et
( catechiser, et trouva par la misericorde de Dieu de
Ktquoi s'occuper. Nous fumes ensuite aux autres villaa ges, qui appartenaient
'Madame en ces quaitiers
Sl&, et nous ftmes comme au premier: if y eut grand
" concours et Dieu donna partout la b1n6diction. Et
t voila le premier sermon de la Mission, et le succs qui
a
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Dieu lui donna le jour de la Conversion de saint Paul:
cce que Dieu ne fit pas sans dessein en un tel jour. »,
t Cette mission du lieu de Folleville ayant ete a premiere que M. Vincent a faite, il Fa toujours considdrie
comme la semence des autres qu'il a faites jusqu'a sa
mort; et tous les ans en ce meme jour, 25 janvier, il
rendait grice- & Dieu avec de grands sentiments, et
recommandait aux siens de faire de meme, en reconnaissance des suites remplies de benedictions, qu'il
avait plu A son infinie bont6 de donner A cette premi4re
pr6dication. ' Ainsi parle Abelly.
Vincent passa cette annie 1617 hors de la maison
de Gondi et alia ex ereles fonctions de cur6 dans la
paroisse de Ch&tiIIon-les-Dombes. Voici comment..
Chatillon-les-Dombes, alors du diocese de Lyon
(aujourd'hui Chatillon-sur-Chalaronne), paroisse abandonnie depuislongtemps a des beneficiers mercenaires
qui se contentaient de toucher le revenu, aissant le
soin des Ames a des pr8tres rel&ch6s et n6gligets,
6tait dans un etat d6plorable. Les chanoines de Lyon,
patrons de la cue, s'6taient adressis aux Peres de
l'Oratoie pow avoir un bon pr8tre, afin de re6g6nrer
cette importante paroisse. M. de Bruille proposa a
Vincent de se rendre a Chatillon. Le serviteur de Dieu
qui, dans son humilit6, aspirait A quitter lamaison des
Gondi, s'y rendit, en effet, et apres cinq mois les paroissiens et ie clerg6 6taient entibrement renouveles.
Vincent, qui avait converti ses h6tes a Chatillon,
convertitaussi un gentilhomme habitantalors la Bresse,
le comte de Rougemont. Plus tard Vincent aimait A raconter I'acte bhroique de d6tachement de ce seigneur grand duelliste, comme tant d'autres a son
6poque. Se demandant un jour ce qu'il pourrait faire
pourjprouver & Dieu Ia sinc6rit6 de sa conversion, sa
vue tomba surson -p6e qui lui avait tant servi et qui
ct
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pouvait renouveler en lui la tentation de se battle enf
duel. Descendant alors de cheval, il la brisa sur une
pierre. II disait que depuis lors il ne tenait plus qu'A
Dieu seul.
A Chitillon aussi fut fondee par Vincent la premiere Confririe de Charit6 qui devintle principeet le
module d'une multitude d'ceuvres semblables et surtout donna naissance a la Compagnie des Filles de la
Charit6.
Mais Mme de Gondi se desolait du depart de Vincent; son mari partageait ses sentiments et lui 6crivait
en lui conseillant d'employer comme intermediaire
M. de Berullepourobtenir le retour de Vincent: c Dites-lui (a M. de Birulle), 6crivait-il, qu'en toute facon
je desire que M. Vincent retourne a ma maison, oh il
vivra comme il voudra, et moi un jour en homme de
bien, si cet homme-la est avec moi. ,
Vincent rentra le 24 decembre dans la maison de
Gondi: ainsi s'itait passee pour lui l'ann6e 1617.
CETTE ANNEE-LA mourutle j6suite espagnol Francois

Suarez, theologien d'une tresvasteerudition, dont Bossuet a dit qu'« en lui on entend toute 1'6cole ,; il est

en effet l''cho de toute la tradition scolastique. I1prit
part aux ardentes controverses de son temps sur la

Grace et inventa le systeme du Conxgrisme, qui n'est
qu'une modification du systeme de son confrere Molina
oppos6 an systeme des Thomistes,
En France, les dissentiments entre lesseigneurs
r6voltks et la cour continuaient; les mecontentss'6taient
rallies autour de la reine exilee & Blois, Marie de M&dicis. Celle-ci cependant apres avoir vu, quelques
annies apres, ses partisans battus au Pont-de-C6, devait se reconcilier avec son fils Louis XIII par le traite
d'Angers (1620).
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1618-1625
Secondsjour de Vincent chez les Gondi. - De retour
dans la maison de Gondi oii il 6tait si vivement desire
et n'ayant plus qu'une inspection gen6rale sur les enfants qu'il instruisaitauparavant, Vincent se livraavec
l'assentiment de cette pieuse famille aux oeuvres de
zele et de charit6 quidevaient caracteriser sa vie. Elles
l'occuperent pendant ce second s6jour dans cette estimable et chr6tienne famille des Gondi jusqu'au jour oi
il la quitta pour se retirer en 1625 au College des BonsEnfants qu'elle lui avait procur6 et qui ,allait devenir
le berceau de ses nouvelles oeuvres. Voici quelquesunes des saintes entreprises auxquelles Vincent se
livra d&s lors et par lesquelles il pr6para, ou plut6t,
on pourrait dire il inaugura son futur et admirable ministere de zele apostolique et de charit6.

1618
Missions donniespar Vincent i Villepreux, Miontmirail et en d'autres lieux. - II commence & Paris l'auvre
des galeres.
Vincent r6ussit A communiquer son zeie a des personnages haut places et du premier m6rite. Cocqueret,
docteur de la maison de Navarre, Berger et Gontiere,
conseillers-clercs au Parlement de Paris, ct plusieurs
autres, pr&tres distingu6s, se joignirent A lui et se
mirent sous sa conduite. Des le commencement de
l'ann6e 1618, c'est-A-dire quelques jours seulement
apres sa rentree dans la famille de Gondi, Vincent
organisa des missions a Villepreux, bourg situ6 a cinq
lieues de Paris, dans les villages voisins, et dans toutes
les terres des Gondi, ot il accompagnait ordinaireAmc. Aiut.
i avril 1913.
Suppldment aux Annales de la Missioat,
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ment la generale. Cette meme annie et les suivantes,
avec l'aide de ses compagnons, il fit encore des missions nombreuses dans les environs de Paris, dans les
dioceses de Beauvais, de Soissons, de Sens et de
Chartres. Partout, c'6taient les memes travaux, les
m&mes b6n6dictions, les memes soulagements portes
tant au corps qu'a l'fme. Ainsi, Vincent 6tablit a Villepreux la seconde Charit4 du royaume, dont le reglement, semblable a celui de Chitillon, fut approuv6, le
23 fevrier 1618, par le cardinal-6v&que de Paris.
La mission de Montmirail fut signalee par la conversion de trois protestants. L'un d'eux objecta d'abord
a Vincent qu'il ne croyait pas que '1glise romaine eit
les marques de la veritable Iglise, car, ajoutait-il, les
populations des campagnes sont abandonn6es pendant
que le clerg6 et les moines abondent dans les villes.
Vincent r6futa cette difficult6, mais il fit mieux.
L'annee suivante il revint h Montmirail avec des pr&tres
de Paris, ses amis. II evang6lisa les pauvres gens du
pays et des villages environnants. Alors l'h6ritique qui
6tait revenu aussi en cet endroit, alla trouver de nouveau Vincent et lui dit : (( C'est maintenant que je vois
que le Saint-Esprit conduit l'tglise romaine, puisqu'on y prend soin de l'instruction et du salut des
pauvres villageois. Je suis pr&t a y entrer quand il
vous plaira de m'y recevoir. , Ce protestant fit son
abjuration en public et persev&ra jusqu'd sa mort. Des
lors, la fondation de la Mission fut en germe dans la
pensee de Vincent qui avait vu la n6cessit6 d'une.association de pretres se devouant a 1'6vang6lisation des
classes populaires.
M. de Gondi avait la charge de g6enral des galeres
et les malheureux qui travaillaient sur les galeres ou
qui y etaient destines 6taient sous son autorit6. Vincent en profita pour avoir acces aupres d'eux. II se fit
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ouvrir les cachots de la Conciergerie a Paris, oi il trouva
plus de misere qu'on ne saurait croire. Pour y rem6dier,
il proposa ses vues a M. de Gondi qui y acquiesca. Ii
loua alors et fit disposer une maison dans le faubourg
Saint-Honor6 pour y r6unir les forqats avant leur d6part pour Marseille. II quata aupres de ses amis pour
fournir a la d6pense; 1'Nveque de Paris le seconda par
son mandement du I" juin 1618, ofi ii enjoignit aux
cures et predicateurs d'exhorter les fideles a seconder
une si sainte et si grande entreprise. Vincent 6vangelisait lui-mime et consolait ces malheureux.
EN CETTE ANNEE 1618, la Congregation de la Visitation, fondee i Annecy quelques annees auparavant
par Mme de Chantal et saint Franqois de Sales fut
6rig6e en religion;proprement dite, de la regle de saint
Augustin.
A Dordrecht, dans les Pays-Bas, se tint en 1618 et
1619 un synode calviniste c6lebre qui condamna les
doctrines d'Arminius et 6tablit une base de croyances
qui est encore recue dans l'Iglise r6form6e de Hollande.
De cette annee date la <(guerre de Trente ans n qui
ne devait, en effet, se terminer qu'en 164 8; c'est, pendant cette p6riode, I'histoire de la lutte des princes
reform6s de I'Allemagne contre l'empereur et les
princes catholiques. En x618, une sedition 6clata en
Boheme parce que Ferdinand II avait voulu revoquer
les Lettres de Majesti qui consacraient les libertis de
ce pays. Ce fut le debut de cette guerre de trente
ann6es avec ses diverses phases qu'on a appelbes
periode palatine, periode danoise, p6riode suedoise
d'apres l'intervention des princes et des armies des
divers pays; et enfin periode francaise (1635-1648)
quand intervintla France dirigne par Richelieu, lequel
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secourut les protestants pour abaisser la maison d'Autriche. Le trait6 de Westphalie qui termina cette guerre
fixa l1'tat politique et religieux de l'Europe pour une
longue s6rie d'annies.
1619
Vincent est nomme aumdnier gineral des galkres. II est'choisi par saint FranCois de Sales et Mme de
Chantal pour supirieur le la Visitation. - Retraite de
Soissons.
Le changement apport6 a la condition des prisons
oi 6taient d6tenus les malheureux condamn6s aux galeres fit beaucoup d'honneur i Vincent. M. de Gond-,
aussi surpris qu'6difiL du bel ordre qu'il avait 6tabli
parmi tant de gens qui n'en avait jamais connu, forma
le dessein de l'introduire dans toutes les galeres de
France. Il en parla au roi. Apres lui avoir donn6 une
juste id6e de la capacit6 et du zele de Vincent de Paul,
il I'assura que, pourvu que la cour voulat l'autoriser,
il ferait surement partout ailleurs, le meme bien qu'il
avait deji fait a Paris. Louis XIII, qui avait beaucoup
de pi6t6, consentit volontiers a cette proposition; et,
par un brevet du 8 f6vrier 1619, il 6tablit Vincent
aum6nier g6n'ral de toutes les galeres du royaume.
Ce nouvel emploi, qui marquait 1'estime que le roi
faisait de Vincent, fut, peu de temps apris, suivi d'un

autre qui faisait bien connaitre le jugement qu'en portait saint Francois de Sales. Ce grand 6veque connnt
Vincent, lorsque, aprbs son retour de Bresse, il rentra
dans la maison de Gondi. Une tendre charit6 les unit

bient6t et Franqois de Sales publiait que Vincent 6tait
un des plus saints pr6tres qu'il eat jamais connus.

Ces motifs le determinerent a jeter les yeux sur lui
pour en faire le premier sup6rieur des religieuses de
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la Visitation, nouvellement 6tablies dans la rue SaintAntoine. Ce choix, fait par un prelat qui avait pour
maxime qu'un particulier meme doit a choisir son di-

ANCIENNES ANNALES

recteur entre dix mille n, indique l'estime qu'il faisait
du mirite de Vincent de Paul.
Cette meme ann6e, Vincent fit avec beaucoup de
ferveur les exercices spirituels a Soissons. C'est alors
qu'il prit pour sa conduite exterieure une resolution
dont il se souvint toute sa vie. Son air naturellement
grave avait quelque chose d'austere, surtout par rapport aux personnes de condition et son penchant qui
le portait a la solitude rendait son commerce moins
ais6. Les pauvres, avec lesquels il etait dans son 616ment, ne s'en apercevaient pas; mais le grand monde,
qui veut des formes jusque dans la vertu, s'en apercevait quelquefois; et la comtesse de Joigny, qui craignant beaucoup de le perdre, craignait aussi qu'il n'efit
quelque m6contentement chez elle, lui en t6moignait
sa peine de temps en temps. L'homme de Dieu, pendant la retraite qu'il fit a Soissons, s'examina s6rieusement sur cet article, et il en connut mieux l'importance qu'il n'avait fait jusqu'alors. Il eut recours a la
priere, et il y joignit une si exacte vigilance, 4qu'on a
dit de lui ce qu'il disait lui-meme de saint Francois de
Sales : qu'il 6tait difficile de trouver un homme dont
la vertu s'annonqat sous des traits plus aimables, plus
capables de gagner a Dieu tous les coeurs.
CETTE ANNEE-LA eut lieu la r6forme des chanoines
r6guliers de Lorraine par le P. Fourrier qui a &t6
depuis plac6 par l'tglise sur les autels.
La Compagnie des Indes, fondee en 1602, devint
une puissance, et les Hollandais donnerent une capitale
a ce nouvel empire en fondant Batavia en 1619. La
domination des Portugais s'amoindrissait; elle avait
du moins servi & introduire le christianisme dans
l'Inde.
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1620

ltablissementde nouvelles contfrries de chariti.
Confreries d'hommes.
Vincent organisa en peu d'annees des confr6ries
dans plus de trente villages relevant de la seigneurie
de M. de Gondi. A Folleville, cette charitable association. fut etablie avec approbation de l'eveque
d'Amiens qui permettait a Mme de Gondi de la faire
publier par M. Vincent de Paul son aum6nier. L'approbation est du 6 octobre 1620. En consequence, le
dimanche suivant, II octobre, Vincent proc6da a l'6tablissement de l'association, et Mme de Gondi s'inscrivit en t&te de la liste des servantes des pauvres.
Quelques jours apres, le 23 de ce mime mois d'octobre 1620, l'6veque d'Amiens approuvait un autre
reglement de charit6 destin6 aux hommes, que Vincent, pour la premiere fois, assemblait aussi en confrerie. A eux le soin des pauvres valides, le soin des
malades demeurant r6serv6 aux femmes. Les deux
associations, quoique s6parees, devaient marcher de
concert et embrasser toutes les miseres.
< Folleville oi avaient commenc6 les Missions vit
done aussi la premiere confr6rie d'hommes, v6ritable
origine de la Socikt6 de Saint-Vincent-de-Paul qui n'eut
qu'I retrouver les reglements donn6s par son saint
patron a l'association de Folleville pour se reconnaitre. ) - Arthur LOTH, Saint Vincent de Paul etsa mission sociale, in-4, Paris, Dumoulin, 1880; p. I 2.
CETTE ANNEE-LA, Louis XIII se rendit dans le B6arn

et soumit les protestants qui s'opposaient a l'ex6cution des edits rendus en faveur des catholiques. I1
remit ceux-ci en possession de l'6glise principale de

ANCIENNES

ANNALES

Pau; 1'6veque y dit 'la messe en sa presence, pres'de
soixante ans apres que Jeanne d'Albret l'y avait interdite.
Dans l'ouest de la France, les seigneurs cr6aient
aussi au gouvernement royal des difficultes. La reine
mere s'6tait mise de leur c6te. II fallut leur livrer
combat; alors, la reine mere fit demander par Richelieu la confirmation du premier trait6 de paix.
La guerre de Trente ans en 6tait a la p6riode palatine. Le 8 novembre 1620, 1'empereur Ferdinand II et
les forces catholiques remporterent, sous la conduite
de Tilly, une grande victoire a la Montagne Blanche,
pres de Prague, sur Fr6d6ric V, 1'electeur palatin et
sur le parti protestant.

1621
Vincent de Paul est associd a fordre des Minimes
De borine heure, Vincent commenca a faire du bien
aux religieux et a leur t6moigner son estime. Des 1621,
Francois de Maida, superieur gineral des Minimes,
depuis 6veque de Lavello, lui accorda des lettres d'association portant en substance qu'en consid6ration de
son insigne pite6 et des services qu'il a rendus aux
enfants de Frangois de Paule, il le fait participant
des prieres, des sacrifices, des jeuines, des indulgences, et de toutes les bonnes ceuvres qui se font ou
se feront a jamais dans toute l'6tendue de son ordre;
et cela, dit-il, pour unir de plus en plus par la communion des memes graces, ceux que la divine charit6
a d6jk si 6troitement unis.
DURANT CETTE ANNEE, survint la mort du pape Paul V
(28 janvier). Le cardinal Ludovisi lui succ6da le jour
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meme que les cardinaux entrerent au conclave, le
9 f6vrier; il prit le nom de Gregoire XV.
Bellarmin, j6suite, devenu cardinal, mourut le
17 septembre 1621. II a ecrit de nombreux ouvrages.
Par son livre des Controverses (Disputationdsde Controversiis fidei, contra haereticos) il s'est plac6 au premier rang des theologiens qui ont 6crit depuis le concile de Trente.
En France, eclata un soulevement d'ordre politique
et religieux. En 1611, il'assemblie de Saumur, les
protestants s'6taient donn6 une veritable organisation
avec des repr6sentants pour traiter avec la cour. En
1621, une assemblie ginerale des protestants tenue . La
Rochelle publia une d6claration d'ind6pendance, leva
des troupes et en offrit le commandement au duc de
Rohan. Montauban 6tait un autre foyer de rebellion.
Le roi alla mettre le siege devant Montauban occupe
par les protestants; l'exp6dition, cette fois-lk, fut sans
succes.
1622
Vincent visite les galkres de Marseille
Quelque occupe que fut alors Vincent du travail des
missions, se souvenant de son titre d'aum6nier des galkres, il entreprit, d&s que cela fut possible, le voyage
de Marseille. Son desseini tait de voir s'il pourrait
faire en cette ville, ofi sejournaient habituellement les
galeres, ce qu'il avait fait h Paris. II s'y appliqua avec
tout son zele. Le saint allait avec bont de rang en

rang parmi les galiriens. II 6coutait leurs plaintesavec
patience; il joignait, autant qu'il lui 6tait possible,
I'aum6ne et les adoucissements aux exhortations. II
parla aussi aux officiers et aux gardiens, et il leur
inspira des sentiments plus humains. L'esprit de paix
commenca des lors a regner, les murmures s'apais.rent,
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les aum6niers ordinaires purent parler de Dieu avec
plus de fruits, et on comprit enfin que les formats
itaient susceptibles de vertu.
C'est a cette ann6e-l qu'est place communement

L'H6PITAL DES FORCATS A

MARSEILLE

Partie d'un plan de cette ville conservee a la Bibliotheque
nationale a Paris (XVII* si&cle!.

par les biographes le r6cit de la captivite volontaire
de Vincent se substituant charitablement a 1'un des
forCats qu'il 6tait venu visiter. La bulle de canonisa-
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tion rapporte cela comme un a on dit ,, narrant. II faut
convenir que 1'ex6cution parait se heurter a bien des
difficult6s, on pourrait dire des impossibilit6s. M. de
Boulogne, dans son admirable pan6gyrique de saint
Vincent de Paul, compose en 1789, s'exprime en ces
termes : t Nous ne dirons point ici que Vincent ait port6
les chaines d'un format qu'il voulait rendre a sa famille. Pourquoi des faits douteux dans un discours
oi l'orateur succombe sous le poids des merveilles authentiques, et oij, pour &tre6loquent, iln'a besoin que
d'etre vrai? Y
CETTE ANNEE-LA fut institu6e a Rome la Congr6gation De propagandafAde. Cette congr6gation de la Propagande .devait acqu6rir bient6t une grande importance pour la direction des Missions dans les pays
infiddles.
Le 28 decembre, mourut a Lyon saint Francois de
Sales.
Le roi Louis XIII reparut dans le Languedoc a la
t&te d'une nombreuse arm6e pour contenir les protestants. Le 7 octobre 1622, on convint de la paix; Montauban et La Rochelle furent assign6s aux protestants
comme lieux de siret6.
Paris, qui n'6tait jusqu'alors qu'6v6ch6, fut 6rig6
en archev&ch6 le 20 octobre et s6pard de la m6tropole
de Sens dont il d6pendait jusque-la. Au nouvel archev&ch6 de Paris, on donna pour suffragants les 6v&ch6s
d'Orl6ans, de Meaux et de Chartres; on y a ajout6 les
eveches de Blois et de Versailles qui ont 6t6 cr66s
ensuite.
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1623
Vincent de Paul etablit la confrtrie de la chariti i
Mdcon. - II donne une mission sur les galhres h Bordeaux. - 1I visile sa famille.
Vincent de Paul retournaitdeMarseillea Paris quand
une affaire de charit6 l'arr&taaMicon. En passant dans.
cette ville, il constata que les mendiants y 6taient en
tres grand nombre et on lui raconta que cesgens ignorants et vicieux troublaient la ville. 11 pedsa qu'on
pourrait arreter ce disordre. Ceux qui entendirent
parler de ce projet le regarderent comme une chimere,
mais on ne fut pas longtemps a se detromper sur la
justesse de ses vues.
Avec l'agriment de l'6veque et du lieutenant general de la ville, il r6gla que les pauvres seraient divises
en deuxcat6gories,les mendiants etlespauvreshonteux.
Aux premiers, aux nombre de trois cents, dont la liste
fut dress6e, il fut riglM qu'on ferait I'aum6ne a jour
fixe et la mendicit6 fut interdite; aux pauvres honteux,
on promettait aliments en sante et remedes en maladie
comme dans tous les lieux oh est 6tablie une confrerie
de la charite. Aux pauvres valides, afin de ne pas fomenter la paresse, on ne devait donner que le supplement necessaire si leur gain etait insufisant. Afin de
pourvoir au fonctionnement de cette organisation, Vincent cr6a deux confr&ries I'une de femmes, I'autre
d'hommes : 1'6veque, le doyen de la cath6drale, le
lieutenant g6neral se mirent i la tete de cette dernimre.
Enmoins de troissemaines, I'oeuvre fonctionnait a merveille, l'ordre de la ville n'6tait plus menac6 et quand
Vincent partit, il dut le faire en cachette, n'avertissant
que les Oratoriens chez qui il etait descendu, pour
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hviter les demonstrations d'honneur et de reconnaissance dont on voulait 1'entourer.
En 1623, Vincent reprit le dessein qu'il avait congu
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pric6demment a Marseille et il entreprit une grande
mission sur les galbres. II partit done pour Bordeaux
oiu, l'ann6e pric6dente, M. de Gondi avait ameni dix
des galres de Marseille. L'archeveque de Bordeaux,
Francois de Sourdis, s'empressa de seconder ses pieux
desseins et il lui accorda, a son choix, vingt religieux,
pris parmi les diff6rents ordres, alors si nombreux a
Bordeaux. Vincent distribua ces ouvriers deux a deux
sur chaque galkre. Pour lui, tout en gardant la direction
g6n6rale, il se multiplia, allant sans cesse ici et la,
partout oiil etait plus necessaire d'effrayerles p6cheurs,
de consoler les afflig6s et d'instruire les infidles. Du
reste, anim6s par son exemple et soutenus dans leurs
fatigues par ses encouragements, ses collaborateurs
firent, de leur c6t6, merveille, et la mission porta d'admirables fruits.
Aprbs la mission de Bordeaux, Vincent, se trouvant
a la porte de sa famille, se d6termina par le conseil
de deux de ses amis a lui faire une visite. En cela, il
c6dait moins au besoin de son coeur, charmn pourtantde
revoir les siens, qu'au desir de les affermir dans la vertu.
II prit son logement chez Dominique Dussin, cure de
Pouy, son parent et sonami; il 1'6difia beaucoup, aussi
bien que le reste de sa famille, par sa piete, sa temperance, samortification; il renouveladans 1'6glise paroissiale les promesses de son bapteme; il se consacra de
nouveau au Seigneur dans ce lieu ou il avait reiu les
pr6mices de l'esprit apostolique. Ses freres, ses seurs,
ses autres parents, riches et pauvres, et presque tous
les habitants du lieu, assistirent a cette pieuse c&ermonie.
Le jour du d6part, il c6l6bra une messe solennelle
dans la chapelle de Buglose, donna ensuite un repas
frugal a tous ses parens; les b6nit, et leur dit adieu
pour toujours, en les conjurant de ne jamais sortir de
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la simplicit6 dans laquelle Dieu les avait fait naitre. II
a raconti lui-meme, que l'amour naturel des siens
avait fait naitre alors en lui la pens6e d'am6liorer
leur condition, malgre qu'au fond il ne le souhaitit
paspour eux : cette pens6e le suivait malgr6 lui. Enfin,
la priere et le temps firent cesser cette importune
preoccupation : il retrouva la paix et la tranquillit6 de
son cceur pour vaquer aux grandes ceuvres auxquelles
la Providence le destinait.
CETTE ANNEE-LA, le pape Gr6goire XV mourut le
8 juillet; il eut pour successeur Urbain VIII(6 aoft I62329 juillet 1644).
En France, le cardinal de La Rochefoucault, aide
d'un conseil a cette fin, comrzrý-i travailler a l'oeuvre
de la reforme des ordres religieux; c'6tait en execution d'un bref du pape du 8 avril de I'ann6e pr6cedente
et de lettres patentes du roi en date du 15 juillet suivant.
Le I9 juin, naissance de Pascal, dont le nom devait
devenir c6elbre dansles lettres et dans les controverses
religieuses.
1624
Vincent est nommi principaldu collkge des Bons-Enfants
d Paris.
Vincent 6tait en relations continuelles avec des doctears et des eccl6siastiques vertueux de Paris qui travaillaient avec lui auxjmissions de la campagne. JeanFrancois de Gondi, archeveque de Paris, frere du
g6ndral des galeres, se fit un devoir de seconder le zele
du saint pretre : il luioffrit une maison dont il pouvait
disposer.
11 y avait alors, pres la porte Saint-Victor, un vieux
collige, nomm6 college des Bons-Enfants, dont la

LE COLLEGE DES BONS-ENFANTS

Avec le quartier le Bourg Saint-Victor au xiv si4cle.
(D'apris le plan d'Albert Lenoir, annex a 1l'ouvrage Paris sous Philippe
le Bel, par G6raud.) - Comme ligue de repere, nous avons ajoute
le boulevard actuel de Saint-Germain.

ANCIENNES

ANNALES

fondation remontait au milieu du treizieme siecle, a
l'annie 1248, et la reconstruction a l'ann6e 1257.
En 1624, le college 6tait vacant en vertu de la d6mission donn6e par son principal Louis de Tuyard entre
les mains de Jean-Francois de Gondi. Le i'' mars de
cette anne, la principalit6 fut donn6e par l'archeveque
a Vincent, qui en prit possession le 6 du meme mois
par procureur, dans les formes ordinaires. Ne pouvant
y resider lui-meme, puisqu'il demeurait toujours dans la
maison de Goqdi, il se substitua Antoine Portail, son
premier disciple. La procuration 6tait datee du 2 mars.
Cette maison allait devenir le berceau de la Congregation de la Mission fond6e par saint Vincent de Paul.
CETTE ANNEE-LA, commenqa le second ministere Richelieu qui devait durer jusqu'h la fin de la vie de ce
grand homme en 1642. II avait 6t6 fait cardinal en 1622.
C'est le 29 avril 1624 qu'il entra au conseil du roi, oi
il ne tarda pas a prendre une place pr6pond6rante. II
aexpliqu6 lui-m6me tout le plan de sa politique. Lorsque Votre Majest6, disait-il a Louis XIII, se r6solut
de me donner en meme temps entree a ses conseils et
grande part en sa confiance, je puis dire en v6rite que
les huguenots partageoient l'Etat avec elle, que les
grands se conduisoient comme s'ils n'eussent pas &t6
ses sujets, et les plus puissants gouverneurs des provinces comme s'ils eussent 6t souverains en leurs charges. Je puis dire encore que les alliances 6trangbres
itoient m6pristes... Je promis A Votre Majest6 d'employertoute mon industrie et toute l'autorit6 qu'il lui
plaisoit me donner pour ruiner le parti huguenot, rabaisser l'orgueil des grands, et relever son nom dans
les nations. 6trangeres an point oii il devoit 6tre. "

Richelieu y rbussit.

AnC. AwN.

DEUXI ME PARTIE

LA CONGREGATION DE LA MISSION
Dans les pages qui pr6cedent, nous avons, annie
par ann6e, constat6 les origines de rleuvre de saint
Vincent de Paul, dont nous essayons d'6tablir les
Annales. Nous avons, avec la naissance du saint, rappel6 les circonstances providentielles de sa formation
an r6le de fondateur d'une congr6gation dont le but
est la vie apostolique.
Nous citerons avec soin les documents historiques se
rapportant a la Congregation fond6e par saint Vincent
de Paul, afin que ce recueil mette en quelque sorte
entre les mains du lecteur les archives qui constituent
la veritable histoire; si nous ne. pouvons transcrire
entierement ces pieces, nous indiquerons du moins
oi elles se trouvent. D'une maniere g6n6rale, nous
constaterons des maintenant qu'en outre des archives
de la maison-mbre des Missionnaires A Paris, le d6p6t
le plus important de documents qui concernent la
Congregation est aux Archives nationales A Paris (I).
Chaque gne6ralat formera un livre : c'est une division naturelle.
(z) Les Actes de fondations de la Congregation de la Mission ont etl
tmacrits au dix-huitieme siecle en cinq registres in.folio d'une trrs
belle icriture. Ils sont classes aux Archives nationales sous les cotes :
MM. 534 (1625-1683): MM. 536 (1644-1685); MM. 537 (1668-z8Lo); MM.
(6(16S1-1707); MM. 539 (1706-1787). Le registre MM. 535 est un Soje
ire des ;ondaiions de z6a5 A 1787. Ces cinq registres sont comme le
Catulaire de la Congregation de la Mission, de 1625 a 1789.
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1625
Vincent de Paul fonde la Congregation de la Mission.
- II assiste Mme de Gondi a la ,nort. - I1 se retire as
collge des Bons-Enfants. - Ses premiers compagnons et
ses premiers travaux. - Ses premiers rapportsavec Pabbi
de Saint-Cyran.

Les l66ments de la future Congregation de la Mission etaient r6unis, puisque Mme de Gondi avait d6ji
6tabli dans son testament un don de 16000 livres pour
l'entretien de pretres qui 6vang6liseraient les pauvres
gens des champs; Vincent de Paul avait exerce deja
ce mode d'apostolat avec un succes visible et s'6tait,
suivant le besoin des circonstances, trouve des collaborateurs passagers, quelques-uns fort distingubs du
clerg6 de Paris; un centre venait d'etre donn6 a l'oeuvre par l'attribution a Vincent de la maison des BonsEnfants : il ne restait done plus qu'a donner la stabilit6 a ces essais et a procurer a ces germes le moyen de
se d6velopper. C'est a quoi Vincent pensait; nous
savons meme par une lettre qu'il ecrivit a un de ses
Missionnaires & Rome, le I"' avril 1642, que pendant
les annies qui pr&6c&drent la fondation de la Mission,
i! en 6tait continuellement preoccup6, au point qu'il
crut devoir demander &Dieu de lui Oter de Pesprit le
plaisir et I'empressement qu'il avait A cette affaire.
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Dieu l'exauqa; et, d'ailleurs, le saint ne pr6voyait
point, comme il l'assura plus tard, 1'extension- que
prendrait la nouvelle cr6ation.
La stabilit6 de l'oeuvre fut assur6e par M. et Mmede

PHILIPPE- EMMANUEL

DE GONDI

GENERAL DES GALERES

Gondi, comte et comtesse de Joigny, dans le contrat
de fondation qu'ils passerent le 17 avril 1625. Ce jour1l fut fond6e la Mission.
I1 y 6tait stipule que (( Dieu ayant donn6 auxdits
seigneur et dame depuis quelques annies en 4L, le d6-
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air de le faire honorer, tant en leurs terres que autres
lieux, ils airraient consid6r6 qu'ayant plu a sa divine
bont6 pourvoir par sa misericorde infinie aux necessites
spirituelles de ceux qui habitent dans les villes de ce

ME.1 DE

GONDI

COMTESSE DK JOIGNY

royaume, par quantite de docteurs et religieux qui les
pr&chent, cat6chisent, excitent et conservent en I'esprit de d6votion, il ne reste que le pauvre peuple de la
campagne, qui seul demeure comme abandonn6; a
quoi ii leur aurait semblM qu'on pourrait aucunement
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remidier par la pieuse association de quelques pr&tres
* de doctrine, pi6t6 et capacit6 connues, qui voulussent
bien renoncer tant aux conditions desdites villes qu'a
tous b6nefices, charges et dignit6s de l'Iglise, pour,
sous le bon plaisir des prelats, chacun en l'6tendue de
son diocese, s'appliquer entierement et purement au
salut du pauvre peuple, allant de village en village,
aux d6pens de la bourse commune, pr&cher, instruire,
exhorter et catechiser ces pauvres gens, les porter
a faire tous une bonne confession g6n.rale de toute
leur vie pass6e, sans en prendre aucune r6tribution, en
quelque sorte ou maniere que ce soit, afin de distribuer gratuitement les dons qu'ils auront gratuitement
recus de la main lib6rale de Dieu. Et pour y parvenir,
lesdits seigneur et dame, en reconnaissance des biens
et graces qu'ils ont recus et recoivent journellement
de la majest6 divine; pour contribuer a I'ardent desir
qu'elle a du salut des pauvres ames, honorer le mystrre de l'incarnation, la vie et'la mort de Jesus-Christ;
pour I'amour de sa tres sainte Mere, et encore pour
essayer d'obtenir la grace de si bien vivre le reste de
leurs jours, qu'ils puissent esperer avec leur famille
parvenir a la gloire 6ternelle; ont deliber6 se constituer patrons et fondateurs de cette bonne oeuvre, et a
cette fin, ont lesdits seigneur et dame donne et aum6n6, donnent et aumonent ensemblement par ces
pr6sentes la somme de quarante-cinq mille livres;
it Que lesdits seigneur et dame ont remis et remettent au pouvoir dudit sieur de Paul d'6lire et choisir
entre ci et unan prochainement six personnes eccl6siastiques ou tel nombre que le revenu de la pr6sente fondation se pourra porter, dont la doctrine, piet6 et
bonnes moeurs et int6grit6 de vie lui soient connues,
pour travailler auxdites ceuvres sous sa direction, sa
vie durant; ce que lesdits seigneur et dame entendent
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et veulent expressement, tant pour la confiance qu'ils
ont en sa conduite que pour l'experience qu'il s'est
acquise au fait desdites missions; en general, Dieu
lui a donn6 grande benediction jusqu'ici. Nonobstant
laquelle direction toutefois, lesdits seigneur et dame
entendent que ledit sieur de Paul fasse sa residence
continuelle et actuelle en leur maison, pour continuer
i eux et a leur dite famille l'assistance spirituelle
qu'il leur a rendue depuis longues annees en aa;
a Que ladite somme de quarante-cinq mille livres
sera par ledit sieur de Paul, de 1'avis desdits seigneur
et dame, employee en fonds de terre ou rente constitube, dont le profit et revenu en provenant servira 1
leur entretien, nourriture, v6tements et autres n6cessites, lequel fonds et revenu sera par eux gere, gouvern6 et administr6 comme chose propre; que pour
perp6tuer ladite oeuvre A la plus grande gloire de Dieu,
6dification et salut du prochain, arrivant le d'c•s
dudit sieur de Paul, ceux qui auront 6te admis a ladite
oeuvre, et y auront persev&er jusqu'alors, bliront a la
pluralite des voix tel d'entre eux qu'ils aviseront bon
&tre pour leur sup6rieur en la place dudit sieur de
Paul, et en useront ainsi successivement de trois ans
en trois ans, et pour tel autre temps qu'ils aviseront
pour le mieux, ledit cas de mort arrivant;
t Que lesdits seigneur et dame demeureront conjointement fondateurs dudit ceuvre, et comme tels, eux,
leurs heritiers et successeurs, descendants de leur famille, jouiront . perpetuit6 des droits et prerogatives conc6des et accord6s aux patrons par les saints
canons, excepte du droit de nommer aux charges auquel ils ont renonce;
t Que lesdits eccl6siastiques et autres qui desireront, a present ou a i'avenir, s'adonner a ce saint
oeuvre, s'appliqueront au soin entierement dudit pauvre
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peuple de la campagne; et a cet effet, s'obligeront de
ne pr&cher, ni administrer aucun sacrement ts villes
dans lesquelles il y aura archevech6, iv&ch6 ou pr6sidial, sinon au cas de notable n.cessit6 seulement;
, Que lesdits eccl6siastiques vivront en commun
sous l'obbissance dudit sieur de Paul en la maniere
susdite, et de leurs supnrieurs i l'avenir apres son
d6ces, sous le nom de compagnie, congr6gation ou
confririe des peres ou pretres de la Mission; que ceux
qui y seront en aprts admis audit ceuvre seront obliges
d'avoir intention de servir Dieu en la maniere susdite,
et d'observer le rtglement qui sera sur ce entre eux
dress6; qu'ils seront tenus d'aller, de cinq ans en cinq
ans, par toutes les terres desdits seigneur et dame,
pour y pr&cher, confesser, catechiser et faire toutes
les bonnes ceuvres susdites; et que pour le regard du
reste de leur temps, ils l'emploieront i leur volontI,le
plus utilement qu'ils pourront, et en tels lieux qu'ils
estimeront le plus convenable i la gloire de Dieu,
conversion et 6dification du prochain; et a assister
spirituellement les pauvres forcats, afin qu'ils profitent
de leurs peines corporelles, et qu'en ceci ledit seigneur
general satisfasse i ce en quoi ii se sent aucunement
oblig6 par le devoir de sa charge; charit6 qu'il entend
6tre continuee a perp6tuit6 &l'avenir auxdits forcats par
lesdits eccl6siastiques, pour des bonnes et justes consid6rations;
a Qu'ils travailleront auxdites missions depuis le
commencement d'octobre jusqu'au mois de juin, de
maniere qu'apres avoir servi un mois ou environ en
ladite Compagnie, ils se retireront pour quinze jours
en leur maison commune ou tel autre lieu qui leur sera
assign6 par le superieur selon l'exigence des cas, en
l'un desquels lieux ils emploieront les trois ou quatre
premiers jours des quinze susdits en recollection ou
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retraite spirituelle, et le reste A disposer les matieres
qu'ils auront A traiter Ala mission prochaine, a laquelle
ils retourneront aussit6t; et que les mois de juin,
juillet, ao-at et septembre, qui ne sont pas propres A la
mission, a cause que les gens des champs sont lors trop
fortement occup6s au travail corporel, lesdits peres
s'emploieront A catechiser par les villages, les fetes et
dimanches, et A assister les cures qui les r6clameront,
eta 6tudier pour se rendre d'autant plus capables d'assister le prochain de la en avant pour la gloire de
Dieu (I). ,

Ce contrat fut fait et pass6 en l'h6tel de Gondi, rue
Pav6e, paroisse Saint-Sauveur, 1'an 1625, le 17" jour
d'avril.
On peut remarquer comment il est admirablement
empreint de la piet6 generale du temps, et de la piet6
desint6ressie des illustres fondateurs. Aucune charge
aucune obligation, en dehors de leurs travaux apostoliques et de leur propre sanctification, n'est imposee
aux Missionnaires, pas m&me de messes et de prinres
applicables aux fondateurs vivants ou morts. Sur ce
point, M. et Mine de Gondi se contentaient de la part
qui leur reviendrait necessairement dans les mrrites
de la Compagnie; et du reste, ils s'en reposaient sur
la reconnaissance, A eux bien connue, de Vincent, reconnaissance qu'il ne manquerait pas de communiquer
(x) L'original de ce contrat est aux Archives nationales. M. 17. It
se touve reproduit in extenso dans les Actes du gouvernement franfais
wonjernant la Congrdgation de la Mission (Paris 19o0), p. 1. La minute

de ce contrat portant les signatures de KP. E. de Gondy u, de a Franooise-Marguerite de Silly w et de a Vincent Depaul u, est conservee
dans l'etude de M" de Meaux, successeur actuel de Nicolas le Boucher,
notaire au Chatelet, qui redigea cet acte. - La rue Pavee de la paroisse

Saint-Sauveur, oh demeura souvent saint Vincent, pendant son sejour

de douze ans dans la famille de Gondi, est actuellement la partie de
la rue Tiquetonne, comprise entre la rue Montorgueil et la rue Dus.

soubs (II* arrondissement).
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a ses enfants et de transmettre i ses successeurs,
comme la portion a la fois la plus obligatoire et la plus
douce de leur h6ritage.
En second lieu, ce contrat est remarquable, en ce.
qu'il est non seulement I'acte de naissance de la Mission, mais d6ji presque la forme d6finitive que Vincent lui donnera apres de longues annees de r6flexion,
d'experience et de priere. C'est que, bien qu'il dit
attendre si longtemps avant de lui tracer des rggles,
il I'avait d6ja profond6ment mbditee devant Dieu.

Tout est l1, en effet, pr6vu et ordonn6 quant a l'esprit
et aux moyens propres a assurer la fin de 1'oeuvre.
M. et Mme de Gondi ont 6videmment pris son inspiration,et les notaires du ChAtelet ecrit sous sa dictee.
-

MAYNARD.

Cet acte avait 6td comme le couronnement de la vie
charitable de Mme de Gondi. En effet, deux mois a
peine s'6taient ecoules que sa sante deja chancelante
declina tout a fait. Vincent de Paul qu'elle avait si
souvent pri6 d'etre son ange consolateur a son dernier
passage, l'assista a ses derniers moments et, le 23 juin
1625, mourut doucement et paisiblement, dans la quarante-deuxinme annEe de son Age, haute et puissante
dame Francoise-Marguerite de Silly, comtesse de
Joigny, marquise des Iles-d'Or, g6ndrale des galkres
de France, etc., moins illustre par ses titreset dignites
que par ses vertus.
Elle fut enterr6e, suivant son d6sir, dans 1'6glise
des Carmelites de la rue Chapon, a Paris.
Apres cela, Vincent dut s'acquitter de la douloureuse mission d'aller annoncer ce deuil au g6ndral des
galeres. M. de Gondi 6tait alors AMarseille, oi l'avaient
appel6 les devoirs de sa charge, a l'occasion d'une nouvelle entreprise des protestants conduite par le duc de
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.Soubise. On comprend la douleur de M. de Gondi.
Celui-ci conjura Vincent de rester dans sa famille.
Mais le r6le de I'homme de Dieu etait achev6 dans-la
maison de Gondi: une autre famille l'attendait, celle
que Dieu allait former autour de lui, sa Compagnie
naissante. II exposa ces raisons au g6naral des galeres
qui avait des sentiments trop religieux pour ne pas les
comprendre.
M. de Gondi, lui-meme, en effet, aspirait A la solitude. II ne prit guere qu'un an pour r6gler ses
affaires, aviser A ce qui concernait ses enfants; puis
renongant au monde, il entra dans la congr6gation de
l'Oratoire oi, pendant plus de trente-cinq ans, il vecut saintement. Il mourut a Joigny le 29 juin 1662,
deux ans a peine aprbs Vincent de Paul.
Celui-ci se retira au college des Bons-Enfants. Tout
cela se passait en I'annee 1625.
Vers cette ann6e-la aussi, a-t-on dit, commencerent
les relations de Vincent avec l'abb6 de Saint-Cyran.
Duvergier de Hauranne n iBayonne, en 158 , 6tudiaa
Paris puis A Louvain. A Paris, il avait rencontr6 le
c6lbre Corneille Jansen, plus connu sous le nom latin
de Jansenius, etil adoptases id6es. Vers 1620, il obtint
I'abbaye de Saint-Cyran, aujourd'hui au diocese de
Bourges, d'oi lui vint son nom historique. II etait
all dans le midi de la France; il revint a Paris oi,
avant de s'installer a Port-Royal, il essaya de s'ouvrir une voie dans diverses communautes religieuses :
c'est Al'Oratoire et par l'interm6diaire de B6rulle que,
vers 1625, Vincent aurait faitla connaissance de l'abbe
de Saint-Cyran. Nous aurons A mentionner les rapports qui existerent entre eux.
CETTE ANNIE-LA, les religieuses de Port-Royal quittent la maison des Champs pour venir s'etablir a Paris.
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En Angleterre, Charles I", fils de Jacques I",
monta sur le tr6ne d'Angleterre; il avait 6pous6 Henriette de France, flle de Henri IV, et cut pour ils
Charles II et Jacques II. Apris un regne fort agiti, il
devait etre condamne par le Parlement et ex6cuti en

1649.

1626
Vincent passe acle d'associationavec ses premiers
compagnons. - Ses premiers rapportsavec Mile Le Gras

Mgr l'archeveque de Paris, qui se faisait un vrai plaisir de donner a Vincent de Paul des marques de son
estime, confirma son Institut le 24 avril de l'ann6e
suivante (1626), et il approuva authentiquement toutes
les clauses et les conditions portees par le contrat de
fondation. Quelques mois apres, MM. Francois du
Coudray et Jean de la Salle, tous deux originaires de
Picardie, vinrent s'offrir au serviteur de Dieu, pour
vivre et pour travailler sous sa conduite. II recut avec
joie ces deux excellents pretres; et, pour s'engager
envers eux, comme ils s'engageaient avec lui, il se les
associa ainsi que M. Portail qui, 6tait deji aux BonsEnfants, par un acte passe le 4 septembre, par-devant
deux notaires du Chftelet.
Un si petit nombre de ministres 6vang6liques
6tait bien peu proportionne a l' tendue des besoins
spirituels des peuples de la campagne. La Providence,
qui avait fait naitre la Congregation, se chargea de la
multiplier. Quatre nouveaux pretres s'offrirent . Vincent, cette meme annie ou I'ann6e suivante, pour
partager avec lui les travaux. Leurs noms etaient
Jean B6cu, du village de Brache, au diocese d'Amiens;
Antoine Lucas, de la ville de Paris; Jean Brunet, de
Riom, en Auvergne, au diocese de Clermont; et Jean
d'Horgny, dut village d'Estree, au diocese de Noyon.
Ces sept pretres 6taient presque tous docteurs en
thiologie, ou 6lves de 1'ecole de Sorbonne. - COLLET, I, 129.
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C'est en 1626 que vint s'6tablir dans la rue SaintVictor, sur la paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
non loin du college des Bons-Enfants, une jeune veuve
qui devait tre associe a l'une des plus grandes oeuvres
de Vincent, Mile le Gras. -- Louise de Marillac naquit a Paris de Louis de Marillac, sieur de Ferrieres,
et de Marguerite Le Camus, le 12 aoit 1591. Elle perdit sa mere en bas Age et son pere lui fit donner une
education tres soign6e, n'oubliant rien de ce qui pouvait la perfectionner dans les exercices du corps et
de l'esprit. Elle fut maribe, en i613, a Antoine Le
Gras, secr6taire de la reine Marie de M6dicis; de la,
le nom sous lequel elle est connue de Mademoiselle Le
Gras, la denomination de , Madame , n'ktait alors
donnee qu'aux femmes de la plus haute noblesse. Elle
eut alors la douleur de perdre son mari, homme vertueux, en 1625; il lui laissait un fils. D6jA, en 1624,
Mile Le Gras avait ouvert sa conscience a Vincent de
Paul, qui demeurait encore chez les Gondi. Elle aurait
tune nouvelle et honorapu, devenue veuve, aspirer
ble alliance, puisqu'elle appartenait A cette famille
des Marillac, qui 6tait alors au faite de la faveur. L'un
de ses oncles, Michel de Marillac, surintendant des
6
finances, en 1624, venait d'etre nomm , en 1626, garde
des sceaux, et l'autre, Jean-Louis de Marillac, mar&chal de camp, pouvait aspirer aux premi6res dignitis dans l'arm6e. Mile Le Gras se tourna vers Dieu
et, quittant le quartier aristocratique du Marais oi
elle habitait prec6demment, lle vint s'6tablir au quartier des Ecoles, pres du college des Bons-Enfants, oi
logeait Vincent de Paul.
( La, rapporte le premier biographe de la sainte
femme, sit6t qu'elle envisagea de plus pres les actions de cet homme apostolique qui s'occupait incessamment avec sa compagnie naissante, dans tous les
ANC. ANN.
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exercices de la charit6, elle se sentit encore plus fortement anim6e par ses exemples, et elle concut le dessein de consacrer sa vie au service des pauvres, eL de
cooperer a ses saintes entreprises selon toute l'6tendue de son pouvoir. Mais lui ayant communiqu6 ce
dessein, il ne jugea pas a propos de donner a ses
d6sirs une satisfaction si prompte. 11 en voulut faire
l'6preuve auparavant pendant quelques ann6es.- Vie,
par Gobillon, chap. IV. - Nous avons cru qu'il y avait
lieu de faire connaitre ici cette femme charitable dont
les saintes oeuvres allaient bient6t se meler si intimement aux oeuvres de saint Vincent de Paul.
CETTE ANNEE-lA, on vit Richelieu affermir son pouvoir de premier ministre. II supprime la charge de
conn6table et cree le ministere des Affaires ktrang&res;
avant d'entamer la guerre d6finitive contre les protestants insoumis, il n6gocie avec eux; malgr6 ses suc- ces sur Rohan et Soubise, qui avaient pris l'offensive,
il traite avec eux (paix de La Rochelle en 1626), ce
qui le fit appeler par ceux qui, par temperament, ne
voulaient entendre a aucun accommodement 4 le patriarche des h6irtiques n.C'est encore en 1626 que naissait Mme de S6vign6
qui devait 6crire avec tant de grace, et que mourait, en
Angleterre, Bacon, lord de Verulam, dont on a dit
qu'il ouvrit I'ere de la philosophie moderne.

1627
La Congregation de la Mission est approuviepar r'autoriti ecclisiastiqueet par lautorite civile. - Le collkge
des Bons-Enfants est uni a la Mission. - Premiers travaux.
Deja approuvd par l'autorite ecclesiastique, I'acte de
fondation fut revetu, I'anne suivante, du sceau de
l'autorit- royale. A la requete du general des galires,
le roi Louis XIII accorda, en mai 1627, ses lettres patentes pour 1'6rection de la Mission. ( N'ayant rien
tant en consid6ration que les oeuvres de semblable
pi6et et charit6, et dfiment inform6 des grands fruits
que ces eccl6siastiques ont d6ji faits en tous les lieux
oi ils ont &et en mission, tant au diocese de Paris
qu'ailleurs ,, il agr6e l'acte de fondation, permet aux
Missionnaires de se former en congregation pour vivre
en commun et vaquer, du consentement des prelats,
aux oeuvres de charit6, (( la charge, ajoute le pieux
monarque, qu'ils prieront Dieu pour nous et pour nos
successeurs, ensemble pour la paix et la tranquillit6 de
l'Iglise et de cet )tat ,,. Enfin, le roi les autorise A recevoir tous legs, aum6nes et autres dons qui leur pourront etre faits, t afin, dit-il, que par le moyen d'iceux,
ils vaquent d'autant plus facilement A l'instruction
gratuite de nos pauvres sujets (i) ".
La vie commune ainsi 6tablie, Vincent ne pouvait
plus garder en propre la principalit6 du college des
Bons-Enfants, qui devait etre uni a la Mission. Un
(i) Archives nationales, original et copie. M. 167; et Acles du gowvernement franfais concernant la Congrigaiion de la Mission. In-4, Paris, 9go2,
p.S.
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premier d6cret d'union avait &t6 rendu, le 20 juillet
1626, par Jean-FranCois de Gondi, mais il n'eut pas
de suite. L'ann~e suivante, Vincent se d6mit de son
titre de principal du college entre les mains du collateur l'archeveque de Paris, le priant de l'unir i
sa congr6gation. Apres visite des lieux, t6moignages
de la d6su6tude et de l'antique cessation des classes
dans le college, de la caducit6 et de la ruine imminente des bitiments, I'archeveque de Paris, - considerant que cet e annexion est instante et conforme au
droit, qu'elle tournera a la plus grande gloire de Dieu,
et au plus grand avantage de toute l'Eglise et de son
diocese; attendu encore les singuliers accroissements
de la Mission et les fruits salutaires produits par ses
membres; vu les grands travaux entrepris par eux
pour le soulagement et la consolation de toute la r6publique chretienne, leurs fr6quentes missions dans les
villages et bourgs du diocese de Paris et des diverses
provinces du royaume, tant pour cat&chiser et instruire
les ignorants que pour soulager par l'aum6ne spirituelle les ames du pauvre peuple, - opere l'union
propos6e, a la charge d'acquitter les obligations de la
fondation du college, notamment les deux bourses
port6es dans le testament de Jean Pluyette, et de payer
une pension viagere et annuelle de deux cents livres
tournois i Louis de Tuyart, docteur enth6ologie, protonotaire apostolique, principal d6missionnaire (8 juin
1627) (i).

En vertu de ce decret d'union, Vincent de Paul,
assiste de Francois Du Coudrai, Jean de La Salle, Jean
B6cu et Antoine Lucas, prit possession du college, le
15 juillet suivant, dans les formes accoutumbes, non
(i) Archives nationales, M. 95 pour I'original, et MM. 534, fol. 14,
pour la copie. -

Voir Acies du gouvernement, etc., p. 6.
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plus en son nom, mais au nom de la Compagnie (I). D&cret d'union, prise de possession, tout fut approuve
par lettres patentes du I5 septembre 1627, a la condi-

tion que le college, comme tous les autres, continuerait . dipendre du recteur de l'UniversitA de Paris, et
que toutes les charges sera lent fidlement acquitt6es (2).
L'enregistrement de ces lettres patentes n'ayant pas
6t6 assez promptement poursuivi par les Missionnaires,
le Parlement souleva plus tard des difficultes qui seront reprises au dix-huitieme siccle par les administrateurs du college Louis-le-Grand, et, le I f6vrier
i63o, le roi dut accorder de nouvelles lettres patentes,
adressies a ses gens du Parlement, pour leur ordonner
d'enregistrer les premieres.
Vincent de Paul organisa le travail des Missions
entre ses premiers compagnons et sans tarder on se mit
a l'ceuvre. C'est dans la province de Lyon que pour sa
part il alla travailler cette annie-lU, comme on 1'apprend
d'une lettre de Mine de Chantal.
Tout se passait apostoliquement et pauvrement :
, En partant, disait plus tard saint Vincent, nous remettions la clef de la maison a un voisin », et 1'on se d6vouait a l'6vang6lisation. On peut juger du succes de
ces travaux par une lettre qu'un abb6 fort c6lebre, dit
Abelly, 6crivait &Vincent au cours de l'ann6e suivante :
suis de retour d'un grand voyage que j'ai fait en
quatre provinces, au mois de d6cembre 1627; je vous
ai d6ja mandela bonne odeurque repand dans les provinces oit j'ai et6 l'institution de votre sainte Compagnie, qui travaille pour I'instruction et 1'6dification des
pauvres de la campagne. En v6rit6 je necrois pas qu'il
y ait rien en l']glise de Dieu de plus edifiant, ni de
(i) Actes du gouaernement, etc., p. 8.
(2) Archives nationales, M. 95; et Actes du geuernenent, etc., p. 9.
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plus digne de ceuxqui portent le caractere et l'ordre
de Jesus-Christ. II faut prier Dieu qu'il donne l'infusion de son esprit de pers6v6rance un dessein si avantageux pour le biendes ames, a quoi bien peu de ceux
qui sont didies au service de Dieu s'appliquent comme
il faut. ,
HISTOIRE GfNERALE. Les catholiques profitant des

victoires de l'annie pr6c6dente 6tendirent leur action
dans l'Allemagne; la Silsie, la Saxe, le Mecklembourg, la Pom6ranie, le Holstein furent subjugues par
les efforts r6unis de Tilly et de Wallenstein.
UrbainVIII aRome batitlecollgedelaPropagande;
il remania aussi, cette ann6e-la la c6lebre bulle In
ceena Domixi.

En France, naissance g Dijon de Jacques-Benigne
Bossuet, le futur 6veque de Meaux.
A Paris, la Mere Angelique obtient un bref qui tire
le monastere de Port-Royal de la juridiction de 1'ordre de Citeaux pour le soumettre a celle de l'archeveque de Paris.

1628
Vincent etablit les exercices des Ordinands.
Premikre retraite h Beauvais.
Par l'6vangelisationdescampagnes au moyen surtout
des Missions. les conditions de la vie morale et religieuse du peuple s'am6lioraient. Mais Vincent sedisait
que les populations retomberaient bient6t dans 1'6tat
deplorable d'ou on les relevait de temps a autre si les
pretres des campagnes n'6taient rendus plus aptes et
plus capables : ces pretres, eneffet, laissaient beaucoup
A d6sirer. Les clercs qui en avaient le moyen venaient
6tudier aux universit6s dans les grandes villes; les
autres, c'est-a-dire le tres grand nombre, en ces temps
oi il n'y avaitencoreni s6minaire, ni rienqui en approchat, arrivaient au sacerdoce a peu pres sans aucune
preparation. Ce souci pr6occupait Vincent de Paul, le
z616 M. Bourdpise et divers prelats comme Mgr Augustin Potier de Gevres, eveque de Beauvais.
Au mois de juillet 1628, unjour que Vincent de Paul
voyageait avec 1'evque de Beauvais dans la voiture
du pr6lat, a un moment le prelat parut assoupi. Mais
bient6t se relevant : < Je ne dors pas, dit-il; je refl&chissais au meilleur moyen de pr6parer les jeunes
cccl6siastiques aux saints ordres. Pour le moment, je
ne puisrien faire de mieuxque de lesrecevoirchezmoi,
de les y retenir quelques jours, et de les faire instruire
pendantcetemps, au moyen deconferences r6gl6es, des
choses qu'ils doivent savoir et des vertus qu'ils doivent
pratiquer. - Oh! Monseigneur, interrompit Vincent
dans un saint transport et en 6levant la voix bien au-dessus du ton ordinaire de sa modestie, voilk une pens&e
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qui est de Dieu; voiliun excellent moyen pour remettre
. petit a petit tout le clerg6 de votre diocese en bon
ordre. n,La conversation ne fut que la continuation d'entretiens priecdents de Vincent avec le prelat.
c Monseigneur, ajouta Vincent, allons droit a la
source. Impossible de redresser les eccl6siastiques
endurcis dans le d6sordre, car un mauvais pretre ne
se convertit presque jamais. C'est done dans les aspirants au sacerdoce, et non dans ceux qui en sont d6jA
revetus, qu'il vous faut chercher le principe de la r6novation du clerg6. N'admette.z aux ordres que ceux
en qui vous verrez 14 science requise et toutes les
marques d'une veritable vocation; et ceux-l1 memes,
pr6parez-les le plus longtemps possible, pour les rendre de plus en plus capables des fonctions du saint
.ministire. ,
L'6veque ayant alors acquiesce & ce dessein : ( A
vous, Monsieur Vincent, de m'aider a 1'exicuter, dit
enfin Potier quand ils se s6parerent. Moi, je vais tout
pr6parer; vous, mettez par 6crit I'ordre des exercices
a suivre pendant cette retraite et le projet des matieres qu'il convient d'y traiter. Puis, rendez-vous a
Beauvais quinze ou vingt jours avant 1'ordination prochaine. - J'obbirai, Monseigneur, r6pondit Vincent,
6tant plus assure que Dieu me demande ce service,
I'ayant appris de la bouche d'un 6veque, que s'il
m'avait kt6 r6vel6 par un ange. )
Au mois de septembre suivant, Vincent 6tait, en

effet, a Beauvais avec Duchesne et Messier, doctears
de la Facult6 de Paris. Apres avoir examine les ordinands, l'6veque fit lui-meme l'ouverture des exercices;
Vincent et les docteurs donnerent les entretiens, qu'ils
poursuivirent jusqu'au jour de 1'ordination. Entretiens
et exercices, tout se fit suivant Fordre et le programme
trac6 s par Vincent. Le succs fut complet.

